Assembly of Western European Union Proceedings, Fifth Ordinary Session, First Part. Volume I: Assembly documents. Strasbourg, June 1959 by unknown
ASSEMBLY ASSEMBLEE 
OF DE 
WESTERN EUROPEAN UNION l'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE 
PROCEEDINGS ACTES OFFICIELS 




W. E. U. 
CINQUIEME SESSION ORDINAIRE 
Premiere Partie 
]uin 1959 
Documents de s•ance 
U. E. 0. 
STRASBOURG 
The Proceedings of the First Part of the Fifth Ordinary 
Session of the Assembly of W.E.U. comprise two volumes: 
Volume I : Assembly Documents. 
Volume II : Orders of the Day and Minutes of Pro-
ceedings, Official Report of Debates, General Index. 
Les Actes otficiela de la premiere partie de la Cinquieme 
session ordinaire de l'Assemblee de l'U.E.O. comportent 
deux tomes: 
Tome I : Documents de seance. 
Tome II : Ordres du jour et proces-verbaux, Compte 
rendu des debats, Index general. 
TABLE OF CONTENTS 
Page 
List of Representatives and Substitutes................................... 8 
Documents: 
118. Draft Supplementary Budget of the Administrative Expenditure of the 
Assembly for the Financial Year 1959, submitted on behalf of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
ll9. Fourth Annual Report of the Council to the Assembly on the Council's 
activity for the period lst January to 31st December 1958. . . . . . . . . . . . 25 
ll9. 
Add. Replies of the Council to Recommendations Nos. 28, 31, 32 and 34.. 58 
120. Accounts of the Administrative Expenditure of the Assembly for the 
Financial Year 1958 - The Auditor's Report...................... 59 
121. Activities of Western European Union in the Cultural Field -Report 
submitted on behalf of the General Affairs Committee by Mr. Kopf, 
Rapporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
I Amendment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
122. Activities of Western European Union in the Social Field - Report 
submitted on behalf of the General Affairs Committee by Mr. Montini, 
Rapporteur . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
123. Agenda of the First Part of the Fifth Ordinary Session -15th-18th June, 
1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
124. Draft Order of Business of the First Part of the Fifth Ordinary Session 
- 15th-18th June, 1959 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 85 
125. Reform of Present Methods of Approving the Assembly's Budget -
Report submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and 
Administration by Mr. Molter, Rapporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
126. Organisational Questions - Report submitted on behalf of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration by Mr. Zimmer, Rap-
porteur......................................................... 94 
I Amendment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
127. Activities of Western European Union in Political Questions - Policy 
of member States of Western European Union- Report submitted on 
behalf of the General Affairs Committee by Mr. Michaud, Rapporteur lOO 
128. State of European Security - Report submitted on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments by Mr. Mulley, Rapporteur 104 
I Amendment . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
TABLE DES MATIERES 
Page 
Liste des Representants et des Suppleants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 8 
Documents: 
118. Projet de budget supplementaire des depenses administratives de 1' As-
semblee pour l'exercice financier 1959, presente au nom de la Commission 
des Affaires budgetaires et de 1' Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
119. Quatrieme rapport annuel du Conseil a l'Assemblee sur ses activites 
du 1 er janvier au 31 decembre 1958 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
119. 
Add. Reponses du Conseil aux Recommandations nos 28, 31, 32 et 34...... 58 
120. Comptes relatifs aux depenses administratives de 1' Assemblee pour 
l'exercice financier 1958 - Rapport du Commissaire aux comptes... 59 
121. Activites de l'Union de l'Europe Occidentale en matiere culturelle -
Rapport presente au nom de la Commission des Affaires Generales par 
M. Kopf, rapporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
1 Amendement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
122. Activites de l'Union de l'Europe Occidentale en mati6re sociale -
Rapport presente au nom de la Commission des Affaires Generales par 
M. Montini, rapporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
123. Ordre du Jour de la premiere partie de la Cinquieme session ordinaire 
15-18 juin 1959 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 83 
124. Projet de Calendrier de la premiere partie de la Cinquieme session ordi-
naire - 15-18 juin 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
125. Reforme des methodes actuelles d'approbation du budget de 1' Assemblee 
- Rapport presente au nom de la Commission des Affaires budge-
taires et de !'Administration par M. Molter, rapporteur.............. 87 
126. Questions d'organisation - Rapport presente au nom de la Commis-
sion des Affaires budgetaires et de 1' Administration par M. Zimmer, 
rapporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
1 Amendement . . . . . . . . . . • . . • • • . . . • . . . . . . • . . . . • . . . . . • . • . . . . . . • 99 
127. Activites de !'Union de l'Europe Occidentale relatives aux Affaires 
Politiques - La politique des Etats membres de !'Union de l'Europe 
Occidentale - Rapport presente au nom de la Commission des Affaires 
Generales par M. Michaud, rapporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
128. Etat de la securite europeenne - Rapport presente au nom de la Com-
mission des Questions de Defense et des Armements par M. Mulley, 
rapporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
1 Amendement . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
TABLE OF CONTENTS 
129. Activities of the Agency for the Control of Armaments and the Standing 
Armaments Committee -Report submitted on behalf of the Committee 
on Defence Questions and Armaments by Admiral Hughes Hallett, 
Page 
Rapporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 
130. Rationalisation of European institutions other than those of the Six 
- Report submitted on behalf of the Presidential Committee by 
Mr. Patijn, Rapporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . 130 
I Amendment . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . • . . • . . . . . • . . • . • . . . . . • . • . 148 
131. Action taken in National Parliaments in implementation of Recommen-
dations adopted by the Assembly during the Second Part of the Fourth 
Ordinary Session- Report submitted on behalf of the Working Party 
for Liaison with National Parliaments by Mr. Legaret, Rapporteur. . . . 149 
132. Examination of Credentials - Report submitted on behalf of the Cre-
dentials Committee by the Marquess of Lothian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 
133. Co-ordination of the activities of European organisations in the cul-
tural and social field - Motion for an Order, tabled by Mr. Van 
Remoortel and several of his colleagues . . . • . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 155 
134. Motion to approve the Final Accounts of the Assembly for the Financial 
Year 1958, tabled by Mr. Edwards, Chairman of the Committee on Bud-
getary Affairs and Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 
135. The position of staff of W.E.U. in the event of posts being suppressed 
-Motion for an Order tabled by Mr. Kirk........................ 157 
136. Amendment of Rule 39 of the Rules of Procedure of the Assembly 
of W.E.U. - Motion for a Resolution, tabled by Mr. Kiihn and 
several of his colleagues . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 
137. The engagement in the a:rmed forces of a member State of W.E.U. of 
nationals of other member States- Motion for a Recommendation, tabled 
by Mr. Kiihn and several of his colleagues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 
138. Rationalisation of European institutions other than those of the Six 
- Draft Order, submitted on behalf of the General Affairs Committee 
by Mr. Kirk, Rapporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 
139. The definition of a joint policy for defence against the multiple forms 
of subversive warfare - Motion for a Resolution, tabled by Mr. Fens 
and several of his colleagues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 161 
140. Rationalisation of European institutions other than those of the Six 
- Draft Resolution on the participation of observers in certain meetings 
of the Committee on Defence Questions and Armaments, submitted 
by the General Affairs Committee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 
TABLE DES MATIERES 
129. Activites de 1' Agence de Controle des Armaments et du Comite Per-
manent des Armaments - Rapport presente au nom de la Commission 
des Questions de Defense et des Armaments par l'amiral Hughes Hallett, 
Page 
rapporteur...................................................... 126 
130. Rationalisation des institutions europeennes autres que celles des Six 
- Rapport presente au nom du Comite des Presidents par M. Patijn, 
rapporteur • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
I Amendement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . • 148 
131. Action entreprise au sein des parlements nationaux afin d'assurer la 
mise en ceuvre des recommandations adoptees par 1' Assemblee pendant 
la deuxieme partie de la Quatrieme session ordinaire - Rapport pre-
sente au nom du Groupe de Travail charge de la liaison avec les par-
laments nationaux par M. Legaret, rapporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 149 
132. Verification de pouvoirs- Rapport presente au nom de la Commission 
de Verification des Pouvoirs par le Marquess of Lothian . . . . . . . . . . . 154 
133. Coordination de l'activite des organisations europeennes dans le domaine 
cultural et social - Proposition de directive, presentee par M. Van 
Remoortel et plusieurs de ses collegues . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 
134. Motion d'approbation des comptes definitifs de l'Assemblee pour l'exer-
cice financier 1958, presentee par M. Edwards, president de la Commis-
sion des Affaires budgetaires et de !'Administration................. 156 
135. Situation du personnel de l'U.E.O. en cas de suppression de postea -
Proposition de directive, presentee par M. Kirk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 
136. Modification de l'article 39 du R6glement de l'Assemblee de l'U.E.O. 
- Proposition de resolution, presentee par M. Kiihn et plusieurs de 
ses collegues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 
137. Engagement dans les forces armees d'un des Etats membres de ressor-
tissants d'autres Etats de l'U.E.O. - Proposition de recommandation, 
presentee par M. Kiihn et plusieurs de ses collegues . . . . . . . . . . . . . . . 159 
138. Rationalisation des institutions europeennes autres que celles des Six 
- Projet de directive, soumis au nom de la Commission des Affaires 
Generales par M. Kirk, rapporteur................................ 160 
139. Elaboration d'une politique commune de defense contra les multiples 
formes d'une guerre subversive - Proposition de resolution, presentee 
par M. Fens et plusieurs de ses collegues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 
140. Rationalisation des institutions europeennes autres que celles des Six 
- Projet de resolution sur la participation d'observateurs a certaines 
reunions de la Commission des Questions de Defense et des Armaments, 
presente par la Commission des Affaires Generales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 
LIST OF REPRESENTATIVES BY COUNTRIES 
LISTE DES REPRESENT ANTS PAR PAYS 
BELGIUM 
BELGIQUE 
Representatives - Representant& 
MM. BOHY Georges Boo. 
DEBOUSSE Femand Boo. 
DE KINDER Roger Boo. 
LEFEVRE TModore J. A. M. Soc. Chr. 
MOTZ Roger Liberal 
STRUYE Paul Soc. Chr. 
VAN CAUWELAERT J. Frans Soc. Chr. 
Substitutes - Suppliants 
MM. d6 la V ALLEE POUSSIN E. Soc. Ohr. 
DREZE Bene Liberal 
le HODEY Philippe Soc. Ohr. 
LEYNEN Hubert Soc. Ohr. 
MOLTER Adolf Soc. 
PIERSON Marc-Antoine Soc. 
V AN REMOORTEL WiUiam Soc. 
FRANCE 
FRANCE 
Representatives - Reprieentants 
MM. ABDESSELAM Robert Algerien 
ALRIC Gustave Indep. 
BOURGOIN Pierre U. N. R. 
CONTE Arthur Soc. 
FOUQUES-DUPARC Benri U. N. R. 
GUITTON Antoine Indep. 
JUNOT Michel Indep. 
KALB Paul J. U.N.R. 
KALENZAGA Christophe Rass. dem. africain 
LIQUARD Emile U. N. R. 
MAHIAS Pierre non iDBcrit 
MOUTET Marius Soc. 
PFLIMLIN Pierre M. R. P. 
PINTON Auguste Gauche dem. 
RADIUS Rene U. N. R. 
SENGBOR Leopold Sedar Regroup. africain 
SOURBET Jean Indep. 
Substitutes - Suppliants 
MM. ALBERT-SOREL Jean 


































FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 
Representatives - Reprieentants 
MM. ALTMAIER Jakob S.P.D. 
BECKER Max F.D.P. 
Fiirst von BISMARCK Otto C.D.U. 
MM. BLACBSTEIN Peter S.P.D. 
FURLER Bans C.D.U. 
BEYE Bellmuth C.D.U. 
Mme HUBERT Elinor S.P.D. 
MM. KIESINGER Kurt-Georg C.D.U. 
KOPF Bermann C.D.U. 
K"OBN Beinz S.P.D. 
LEVERKUEBN Paul C.D.U. 
MEYER Ernst Wilhelm S.P.D. 
PAUL Ernst S.P.D. 
Mme REHLING Luise C.D.U. 
MM. SCBMID Carlo S.P.D. 
SCH"OTZ Bans C.S.U. 
SEIDL Franz C.S.U. 
SERRES Giinther C.D.U. 
Substitutes - Suppleants 









KLIESIN G Goorg 
LOOKER Hans-August 
Mme MAXSEIN Agnes 
M. MENDE Erich 
Mme RENGER Annemarie 
M. WAHL Eduard 
Mme WEBER Helens 




















UST OF REPRESENTATIVES 
ITALY 
ITALIE 
Representatives - Representant8 
MM. AZARA Antonio Dem. Chr. 
BADINI CONFALONIERI V. Liberal 
President de l'Assemblee 
BETTIOL Giuseppe 
CADORNA Ra:IIaele 
CERULLI IRELLI Giuseppe 
CODACCI PISANELLI G. 
DARDANELLI Giuseppe 
























Substitutes - Suppleants 
MM. ANGEL/NI Cesare 
BASILE Guido 
CINGOLANI Mario 
Mme CONCI Elisabetta 


































Representatives - Representant8 






Substitutes - Suppleants 
MM. CRAVATTE Henry Soc. 
MARGUE Georges Chr. Soc. 
THORN Gaston Parti Dem. 
9 
LISTE DES REPRESENTANTS 
NETHERLANDS 
PAYS-BAS 
Representatives - Representant8 
MM. BIESHEUVEL B. W. Anti-Revolution. 
FENS J. J. Pop. Cath. 
GOEDHART F. J. Travailliste 
van MEEUWEN P. G. M. Pop. Cath. 
SCHMAL J. J. R. Chr. Hist. 
Mme STOFFELS-vanHAAFTEN J. M.Liberal 
M. VOS H. Travailliste 
Substitutes - Supplt!ants 
MM. DUYNSTEE A. E. M. Pop. Oath. 
van der GOES van NATERS Travailliste 
van HULST J. W. Chr. Hist. 
PATIJN C.L. Travailliste 
van RIEL H. Liberal 
SCHUIJT W. J. Pop. Oath. 
TJALMA J. Anti-Revolution. 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME-UNI 
Representatives - Representant8 
Mr. Mark BONHAM CARTER Liberal 
Mr. Robert CHICHESTER-CLARK Conservateur 
Mrs. Alice CULLEN Travailliste 
Rt. Hon. Sir Thomas DUGDALE Conservateur 
Rt. Hon. L. John EDWARDS Travailliste 
Rt. Hon. James GRIFFITHS Travailliste 
Rt. Hon. Arthur HENDERSON Travailliste 
Dame Florence HORSBRUGH Conservateur 
Mr. John HUGHES HALLETT Conservateur 
Sir James HUTCHISON Conservateur 
Mr. Peter KIRK Conservateur 
Marquess of LOTHIAN Conservateur 
Mr. Frederick MULLEY Travailliste 
Sir Hendrie OAKSHOTT Conservateur 
Mr. Harry RANDALL Travailliste 
Mr. Ronald S. RUSSELL Conservateur 
Mr. Joseph SLATER Travailliste 
Mr. Thomas STEELE Travailliste 
Substitutes - Suppleants 
Lord ABERDARE Conservateur 
Mr. Scholefield ALLEN Travailliste 
Mr. Harold BOARDMAN Travailliste 
Sir David CAMPBELL Conservateur 
Mr. Hugh J. DELARGY Travailliste 
Lord GRANTCHESTER Liberal 
Mr. Anthony KERSHA W Conservateur 
Mr. John MAITLAND Conservateur 
Mr. Robert MATHEW Conservateur 
Mr. David PRICE Conservateur 
Mr. John TAYLOR Travailliste 
. ................................... . 
Document 118 1st April 1959 
DRAFT SUPPLEMENTARY BUDGET OF THE ADMINISTRATIVE EXPENDITURE 
OF THE ASSEMBLY FOR THE FINANCIAL YEAR 1959 1 
tabled by the Committee on Budgetary Affairs a 
and Administration 
TABLE OF CONTENTS 
Summary of supplementary estimates for the Financial Year 1959. 
Allocation of supplementary expenditure under Heads and Sub-Heads. 
Explanatory Memorandum. 
Summary of Supplementary Estimates for the Financial Year 1959 
Details Supplementary estimate for 1959 (FrenC"h francs) 
Head I : Expenditure for staff ...............••.................. 3,237,358 
Head li : Expenditure relating to temporary personnel ............. . 4,984,400 
Head Ill: Expenditure on premises and equipment ••...•........... 2,321,000 
Head IV : General administrative costs ............•................ 3,585,000 
Head V : Other expenditure ..............................•....... 1 538,000 I 
TOTAL •••••• 13,589,758 
1. Adopted unanimously by the Presidential Committee. 
2. Membera of the Committee: Mr. Edwarda (Chairman); 
MM. Duynstee (Substitute: Patifn), Zimmer {Vice-Chair-
men) ; MM. Abdeaaelam, Baaile, Cerulli Irelli, de Vita, Hay, 
van Hulst, Mme. Renger {Substitute : Mme. Hubert), 
MM. Legaret, Le Hodey (Substitute: de la ValUe Pouaain), 
LUcker, Molter, Radiua, Royle, Russell (Substitute : Knox 
Cunningham), Storchi. 
10 
N. B. The namea of Repreaentativea who took part in the 
vote are printed in italica. 
Document 118 }er Avrll 1959 
PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE DES DEPENSES ADMINISTRATIVES 
DE L' ASSEMBLE£ POUR L'EXERCICE FINANCIER 1959 1 
presente par la Commission des Affaires Budgetaires i 
et de l 'Administration 
TABLE DES MATIERES 
Resume des previsions supplementaires pour l'Exeroioe ~'inanoier 1959. 
Repartition des depenses supplementaires par ohapitres et articles. 
Expose des motifs. 
Resume des previsions supplementaires pour l'exercice financier 1959 
Nature des depenses 
Ohapitre I : Depenses de personnel 
Provisions supplementaires 
pour 1959 (francs franQais) 
3.237.358 
O"hapitre 11 : D6penses afferentes au personnel temporaire .......... . 4.984.400 
Ohapitre Ill: Depenses de looaux et d'equipement ................. . 2.321.000 
O"hapitre IV : Frais generaux ..................................... . 3.585.000 
Ohapitre V : Autres depenses .................................•... 1 53s.ooo 1 
1. Adopte a l'unanimite par le Comite des Presidents. 
2. Membres de la Commission: M. Edwards (president); 
MM. Duynstee (suppleant: Patijn), Zimmer (vice-presi-
dents); MM. Abdesselam, Basile, Oerulli lrelli, de Vita, 
Hay, van Hulst, Mme Ranger (suppleant : Mme Hubert), 
10 
ToTAL •••••• 13.589.758 
MM. Legaret, Le Hodey (suppieant: de la ValUe Poussin), 
:f;ikker, Molter, Radius, Royle, Russell (supplCant : Knox 
Ounningham), Storcbi. 
N. B. Lea noms des Representants ayant pris part au vote 
sont imprimea en italique. 
DOCUMENT 118 
Allocation of Supplementary Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Details 
Head 1- EXPENDITURE FOR STAFF 
Sub-Head I : Salaries of permanent establishment 
Sub-Head 2: Allowances, social charges, etc ...................... . 
TOTAL OF HEAD I ...... . 
Head]]- EXPENDITURE RELATING TO TEMPORARY PERSONNEL 
Sub-Head 3: Temporary parliamentary staff, linguistic and auxiliary 
staff and miscellaneous expenditure .......••......... 
TOTAL OF HEAD 11 ..... . 
Head JJJ- EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
Sub-Head 4 : Premises ..............•..................•........ 
Sub-Head 5 : Capital Equipment 
TOTAL OF HEAD Ill ..... 
Head IV- GENERAL ADMINISTRATIVE COSTS 
Sub-Head 6 : Postage, telephone and telegraph charges, etc. 
Sub-Head 7: Paper, stationery and office supplies ................ . 
Sub-Head 8 : Printing and publishing of Assembly Records ........ . 
Sub-Head 9: Purchase of documents, reference works, etc ......... . 
ToTAL oF HEAD IV ..... 
Head V - OTHER EXPENDITURE 
Sub-Head 15 : Official journeys of members of the Office of the Clerk 
Sub-Head 17: Expenditure on information ....................... . 
TOTAL OF HEAD V ..•... 
ll 


















1 538,000 1 
DO(J01dl!:NT 118 
Repartition des depenses suppUmentaires par chapitres et articles 
~ature des depenses 
Olullpitre I - DEPENSES DE PERSONNEL 
Art. 1: Traitements du personnel du cadre permanent ..•...... , .. . 
Art. 2 : Indemnites, charges sociales, etc ............••.. , ........ . 
TOTAL DU CHAPITRE I .. , 
Olullpitre ]] - DEPENSES RELATIVES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Art. 3 : Personnel temporaire parlementaire, personnel linguistique et 
auxiliaire et autres depenses 
TOTAL DU OHAPITRE 11 .. 
Ohapitre ]]] - DEPENSES DE LOOAUX ET D'EQUIPEMENT 
Art. 4 : Locaux ................ , ...................••..........• 
Art. 5 : Equipement 
TOTAL DU OHAPITRE Ill ... 
Ohapitre IV- FRAIS GENERAUX 
Art. 6: Frais d'affranchissement, de telephone et de telegraphe 
Art. 7 : Papier et fournitures de bureau ...•.....................• 
Art. 8 : Frais d'impression et de publication des documents de 1' Assemblee 
Art. 9: Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc .•..•.• 
TOTAL DU OHAPITRE IV ..• 
Olullpitre V - AUTRES DEPENSES 
Art. 15 : Frais de mission des membres du Greffe 
Art. 17 : Depenses pour !'information 




















1 538.ooo 1 
DOCUMENT 118 
Bead I - Expenditure for Staff 
Sub-Head 1 
SALAEcrES OF PE~ENT ESTABIJSHrn£ENT 
(a) Basic salaries 
(i) Existing Establishment 
Rank 
The Clerk ............................................ . 
The Clerk Assistant ....................•............... 
Counsellor ............••............................... 
First Secretaries .....•...••..........••................. 
Secretaries 
Supervisor 
Personal Assistants ..•......••.••....................... 
Book-keeper ......••................................... 
Bilingual Shortland-Typists ..................••.......... 
Auxiliary Roneo-Messenger ......••..............•....... 
Messenger ..•.....•...•................................ 



















(b) Replacement of Junior Staff on sick leave including French Social 
Security (additional amount required) 
l. Cost-of-living increase of 5 % as from 1st February, 1959. 
2. Adopted by the Council on 26th February, 1959. 
EBtimate: Frs 2,058,758 
No. Totall (French francs) 












No. Total (French fra.acs) 
1 70,000 
EBtimate : Frs 200,000 
3. By decision of 18th December, 1958, the Assembly laid down that, although the responsibilities and rank of the 
Clerk Assistant are those of an ungraded official, the emoluments attaching to this post are assimilated to those of 




Chapitre I - Depenses de personnel 
Article 1 
TRAITEMENTS DU PERSONNEL DU CADRE PERMANENT 
Previsions: Frs 2.058.758 
(a) Traitements de base 
(i) Cadre existant 
Fonctions 
Greffier ............................................... . 
Greffier Adjoint .••..................................... 
Conseiller •.........••..............................•.. 
Premiers Secretaires ................................... . 
Secretaires ..•......................................... 
Assistant d'encadrement ............................... . 
Assistantes qualifiees .................................. . 
Comptable ..•......................................... 
Steno-dactylographes bilingues ......................... . 
Auxiliaire Roneo-Messager ...............•............... 
Messa.ger ............................................. . 
(ii) Augmentation du cadre 
Fonction 
Secretaire-traducteur ..................•................. 
Grade Nombre U.E.O. 
Hors Cadre 1 











Grade Nombre U.E.O. 
A3 1 
(b) Remplacement de personnel de grade inferieur en conge de maladie, 



















1. Augmentation de 5% de l'indemnite de vie chere 8 partir du }er fevrier 1959. 
2. Adopte par le Conseil le 26 fevrier 1959. 
3. Par decision du 18 decembre 1958, l'Assemblee a spooifie que, bien que les responsabilites et le grade du 
Greffier adjoint soient ceux d'un fonctionnaire hors cadre, les emoluments afferents 8 ce poste sont assimiles a ceux 




ALLOWANCES, SOCIAL CHARGES, ETC. 
Estimate: Frs 1,178,600 
(A) ALLOWANCES 
Estimate : Frs 702,700 
(a) Head-of-family allowance 
- Additional amount required . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 80,000 
(b) Children's allowance 
One child . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 114,000 
Less amount paid by the French social security 3,600 X 12 . Frs 43,000 
- Additional amount required . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Frs 71,000 
(c) Expatriation allowance 
W.E.U. Totall Rank Grade No. (French francs) 
Counsellor ............................................. A5 
First Secretary ••....................................... A4 
Secretary .............................................. A3 
Supervisor ............................................. A2 
Personal Assistant ...................................... B4 
Bilingual Shorthand-Typists ............................. B3 
(/) Guarantee against currency devaluation for non-French staff (addi-
tional amount required) 









Estimate : Frs 362,000 
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.Article 2 
INDEMNITES, OHARGES SOOIALES, ETO. 
Previsions: Frs 1.178.600 
(A) INDEMNITES 
Previsions: Frs 702.700 
(a) Indem.nite de chef de fam.ille 
- Credits suppltSmentaires necessaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 80.000 
(b) Allocations fam.iliales 
un enfant . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 114.000 
moins la somme versee par la Securite Sociale fran9aise 3.600 x 12. . Frs 43.000 
- Credits supplementaires necessaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 71.000 
(c) Indem.nite d'expatriation 
Fonctions Grade U.E.O. 
Conseiller ...........•..•.............................. A5 
Premier secretaire ........................•............• A4 
Secretaire ....................................•......... A3 
Assistant d'enoadrement ...........................•.... A2 
Assistante qualifiee ..•.................................. B4 
Steno-dactylographes bilingues •..•...................... B3 
(/) Garantie eventuelle de change au personnel non fran9ais (credits 
supplementaires necessaires) 
1. Augmentation de 5% de l'indemnite de vie chere a partir du 18 • fevrier 1959. 
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Previsions: Frs 362.000 
l>OCUMENT 118 
(a) Social Security 
(i) Existing establishment 
225 Fni per month 
(B) SOCIAL CHARGES 
X 12 X 18 officials • . . . . . • . • . . . . . Frs 49,000 
(ii) Increase of establishment 
225 Frs per month 
X 12 X 1 official . . • • . . . . . . . . . . . . . Frs 2, 700 
(b) Supplementary Insurance 
(i) Existing establishment 
2 % of total emoluments 
Estimate: Frs 51,700 
X 1,578,458 Frs . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 31,570 
(ii) Increase of establishment 
2 % of total emoluments 
X 70,000 Frs . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,400 
(c) Provident Fund 
(i) Existing establishment 
14% of basic salaries 
Estimate : Frs 32,970 
x 1,388,758 Frs . . . . . . . . . . . . . . . . . • Frs 194,430 
(ii) Increase of establishment 
14% of basic salary 
X 70,000 Frs • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 9,800 
Estimate : Frs 204,230 
Estimate : Frs 288,900 
(C) EXPENSES RELATING TO THE ARRIVAL AND DEPARTURE OF OFFICIALS 
Estimate : Frs 187,000 
(c) Installation allowance 
- Additional amount required . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . • . . . . Frs 187,000 
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(B) CHARGES SOOIALES 
Previsions: Frs 288.900 
(a) Securite Sociale 
(i) Cadre existant 
225 Frs par mois 
X 12 X 18 fonctionnaires..................... Frs 49.000 
(ii) Augmentation de cadre 
225 Frs par mois 
X 12 X I fonctionnaire 
(b) Assurance complementaire 
(i) Cadre existant 
2% du traitement total 
Frs 2.700 
Previsions: Frs 51.700 
X 1.578.458 Frs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . Frs 31.570 
(ii) Augmentation de cadre 
2 % du traitement total 
X 70.000 Frs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.400 
(e) Caisse de Prevoyance 
(i) Cadre existant 
14% du traitement de base 
Previsions : Frs 32.970 
X 1.388.758 Frs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 194.430 
(ii) Augmentation de cadre 
14% du traitement de base 
X 70.000 Frs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 9.800 
Previsions : Frs 204.230 
(C) DEPENSES RELATIVES A L'ARRIV:EE ET AU DEPART DES FONOTIONNAIRES 
Previsions : Frs 187.000 
(e) Indemnite d'installation 
- Credits supplementaires necessaires Frs 187.000 
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Head 11 - Expenditure relating to temporary personnel 
Estimate: Frs 4,9S4,400 
Sub-Head 3 
I. PARLIAMENTARY STAFF 
Temporary parliamentary staff required for the sessions of the Assembly 
PARIS - 4 days STRASBOURG - 6 days 
Average Average 
Function daily Total daily Total remunera- Number (French remunera- Number (French tion employed tion employed 
(French francs) (French francs) 
francs) francs) 
Heads of sections ......•....... I2,IOO 3a 42I,SOO I2,IOO 3a 654,600 
7,300 3 b IO,SOO 3 
Secretaries for the Assembly .... 9,500 3a 237,000 9,500 3 a 460,500 
5,500 3 b S,500 3 
Precis Writers •................ 10,200 3a 256,SOO I0,200 3a 493,SOO 
6,IOO 3 b 9,IOO 3 
Verbatim Reporters ............ I0,200 Sa 660,400 I0,200 Sa I,244,000 
6,IOO 7 b 9,IOO 7 
Assistants ..............•...... 2,700 I5 b I,092,000 2,700 I5 b 2,I25,400 
4,SOO Sa 4,SOO Sa 
2,700 7 b 4,300 7 
5,000 I5 a 5,000 I5 a 
2,900 I5 b 4,500 I5 
Head Ushers ......••.......... 3,SOO 2 b 53,200 4,300 I 43,000 
Ushers from the Assemblee 
Nationale .................... 2,400 IS b 302,400 3,900 7 273,000 
Messengers .................... 2,400 34 b 571,200 I,SOO 24 b 302,400 
3,594,SOO 5,596,700 
Travel expenses Frs I,OOO,OOO 
Frs 4,594,SOO 
Travel expenses Frs 2,200,000 
Frs 7 '796, 700 
Frs I2.39l.OOO 
Less amount approved in Budget for I959 Frs 10.957.000 
Frs 1.434.000 
a. Includes 17.5 % on two-thirds of salary to compensate for devaluation of French franc. 
b. Local recruitment. 
I5 
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Chapitre 11 - Depenses relatives au personnel temporaire 
Previsions: Frs 4.984.400 
Article 3 
1. PERSONNEL P ARLEMENTAIRE 
Pt\rsonnel pa.rlementaire temporaire dont !'assistance est necessaire dura.nt les sessions de l'Assemblee 
Fonctions 
Chefs de sections .............. 
Secreta.ires pour l' Assemblee .... 
Secretaires de l'ana.lytique ...... 
Stenographes des deba.ts ....... 
Assistantes .................... 
Chef huissiers ................. 
Huissiers de l'Assemblee Nationale 
Messa.gers ..................... 
PARIS - 4 jours 
Remunera-
tion Total 
moyenne Nombre (francs par jour (fran9ais) (francs 
fran9ais) 
12.100 3a 42l.SOO 
7.300 3 b 
9.500 3a 237.000 
5.500 3 b 
10.200 3a 256.SOO 
6.100 3 b 
10.200 Sa 660.400 
6.100 7 b 
2.700 15 b 1.092.000 
4.SOO Sa 
2.700 7 b 
5.000 15 a 
2.900 15 b 
3.800 2 b 53.200 
2.400 1S b 302.400 
2.400 34 b 571.200 
3.594.800 
Frais de voyage Frs 1.000.000 
Frs 4.594.SOO 
STRASBOURG - 6 jours 
Remunera-
tion Total 
moyenne Nombre (francs par jour (fran9ais) (francs 
fran9ais) 
12.100 3a 654.600 
10.SOO 3 
9.500 3a 460.500 
S.500 3 
10.200 3a 493.SOO 
9.100 3 
10.200 Sa 1.244.000 
9.100 7 
2.700 15 b 2.125.400 
4.SOO Sa 
4.300 7 
5.000 15 a 
4.500 15 
4.300 1 43.000 
3.900 7 273.000 
l.SOO 24 b 302.400 
5.596.700 
Frais de voyage Frs 2.200.000 
Frs 7.796.700 
Frs 12.391.000 
moins les credits a.pprouves pour le budget 1959 Frs 10.957.000 
Frs 1.434.000 
a. Y compris 17,5 % des deux tiers du traitement, pour compenser la devaluation du franc fran9ais. 
b. Recrutement local. 
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2. LINGUISTIO STAFF 
(A) Interpretation Services 
(a) Interpretation services required for the sessions of the Assembly 
PARIS - 4 days STRASBOURG - 6 days 
Average Average 
Function daily daily Total Total 
remunera- Number (French remunera- Number (French tion employed francs) tion employed francs) (French (French 
francs) francs) 
Interpreters ................... 22,150 9 1,196,100 20,900 21 3,741,100 
14,700a 12 705,600 
Stenographers ................. 9,500 9 769,500 9,500 9 769,500 
2,671,200 4,510,600 
Travel expenses Frs 550,000 Travel expenses Frs 740,000 
Frs 3,221,200 
Frs 8,471,800 
Less amount approved in Budget for 1959 Frs 7,150,000 
Frs 1,321,800 
(b) Interpretation services required for meetings of Committees between sessions 
4 Interpreters at 23,520 Frs 1 per day for 35 sitting days ................ . 
Less amount approved for 1959 budget .................................. . 





1. New rates applied and agreed by all organisations for interpreters interpreting five languages into two. 
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2. PERSONNEL LINGUISTIQUE 
(A) Interprete8 
(a) Personnel d'interpretation necessaire pour les sessions de l'Assemblee 
PARIS - 4 jours STRASBOURG • 6 jours 
Remunera- Remunera-
Fonctions tion Total tion Total 
moyenne Nombre (francs moyenne Nombre (francs pal' joUl' (fra.n9ais) par joUl' (fra.n9ais) (francs (francs 
fran9ais) fran9ais) 
Interpretes ..................•. 22.150 9 1.196.100 20.900 21 3.741.100 
14.700 a 12 705.600 
Stenographes ................•• 9.500 9 769.500 9.500 9 769.500 
2.671.200 4.510.600 
Frais de voyage Frs 550.000 Frais de voyage Frs 740.000 
Frs 3.221.200 Frs 5.250.600 
Frs 8.471.800 
moins les credits approuves pour le budget 1959 Frs 7.150.000 
Frs 1.321.800 
(b) Personnel d'interpretation necessaire pour les reunions des Commissions devant 
se tenir entre les sessions 
4 interpretes a 23.520 Frs 1 pour 35 jours de seance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 3.393.000 
moins les credits approuves pour le budget 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Frs 1.960.000 
Frs 1.433.000 
a. Recrutement local. 




(B) Translation Service& 
Temporary Translators for the sessions of the Assembly 
Estimate based 
Average daily on 50 days for 
Function remuneration No. revisers, 30 days 
(French francs) for translators 
(French francs) 
Head of Translation Department ....................... 15,000 1 1,155,000 2 
Reviser ......•••...................................... 13,400 1 696,800 
Reviser ...........•................................... 8,900 p 445,000 
Translators ........................................... 12,000 2 888,000 
7,800 21 390,000 
ll,400 2 615,600 
7,200 21 388,800 
10,700 1 288,900 
6,600 11 165,000 
Typists ............................................... 5,000 2 770,000 
4,800 5 888,000 
2,900 31 304,500 
23 6,995,600 
Travelling expenses Frs 600,000 
Frs 7,595,600 
Less amount approved for 1959 budget Frs 6,480,000 
3. TEMPORARY AUXILIARY STAFF 
(a) Documents Office - increase in cost of roneo paper 
(b) Facilities put at the disposal of the Assembly- economies resulting from 
the fact that the June session will be held in Paris 
I. Recruited locally. 
2. Including 25 additional days in respect of the compilation of the Official Record. 
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Frs 1,ll5,600 
EBtirrw,te: Frs 100,000 
EBtirrw,te : j Frs 500,000 I 
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(B) Tradueteurs 
Traducteurs temporaires pour les sessions de l' Assemblee 
Previsions 
basees sur 
Remuneration 50 jours 
moyenne par pour les Fonctions Nombre reviseul'S et jour 30 jours 
(francs fran9ais) pour les 
traducteurs 
(francs fran9ais) 
Chef du Service de traduction .......................... 15.000 1 1.155.000 2 
Reviseur .............................................. I3.400 I 696.800 
Reviseur .......•...•.................................. 8.900 I t 445.000 
Traducteurs ........................................•.. I2.000 2 888.000 
7.800 2 1 390.000 
Il.400 2 6I5.600 
7.200 21 388.800 
10.700 I 288.900 
6.600 p I65.000 
Dactylos .............................................. 5.000 2 770.000 
4.800 5 888.000 
2.900 31 304.500 
23 6.995.600 
Frais de voyage Frs 600.000 
Frs 7.595.600 
moins les credits approuves pour le budget I959 Frs 6.480.000 
Frs 1.115.600 
3. PERSONNEL AUXILIAIRE TEMPORAIRE 
(a) Service des Documents - augmentation du cout du papier 
Previsions: Frs 100.000 
(b) Installations et services mis a la disposition de l'Assemblee - economies reali-
sees du fait que la session de juin se tiendra a Paris 
Previsions: I Frs 500.000 I 
1. Recrutement local. 
2. Y compris 25 jours supplementaires pour la compilation du Compte rendu des debate. 
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5. MISCELLANEOUS EXPENDITURE DURING SESSIONS 
(additional amounts required) 
(a) Refreshments for junior temporary staff on night work 
(c) June Session in Paris 
Frs 40,000 
- Travel Office . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 60,000 
- Representatives' Bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 40,000 
- Hire of chairs for the public galleries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 40,000 
Estimate: Frs 180,000 
Less amount approved for 1959 budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 100,000 
Frs 80,000 
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5. DEPENSES DIVEBSES PENDANT LES SESSIONS 
(Credits supplementaires necessaires) 
(a) Collations pour le personnel auxiliaire travaillant pendant les seances 
DOOUMENT 118 
de nuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 40.000 
(c) Session de juin a Paris 
- Agence de Voyages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 60.000 
-Bar des Representants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . Frs 40.000 
- Location de chaises pour les tribunes publiques . . . . . . . . . . . . . . . Frs 40.000 
Previsions: Frs 180.000 




Head 111 - Expenditure on Premises and Equipment 
Estimate: Frs 2,321,000 
Sub-Head 4 
(A) EXISTING PREMISES 
(a) Hire of Council of Europe premises 
Rent of Assembly Hall, committee rooms, offices, etc. 
Economies resulting from the fact that the June session will be 
held in Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . I Frs 400,000 I 
(b) Cost of renting offices in the Palais de Chaillot 
Additional amount required 
20,000 X 16 offices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 320,000 
Cost of additional offices placed at the disposal of 
the Office of the Clerk 
Period 1st April -31st December 
90,000 X 3 offices . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 270,000 
- Additional amount required • . . • • . . . . • • • • . . . . . . . • . . . . . . . Frs 590,000 
(c) Interpretation equipment for the Palais d'lena, for the Assembly 
Hall, committee rooms, including insurance of the equipment . Frs 2,000,000 
Sub-Head 5 
CAPITAL EQUIPMENT 
Additional amount required in view of increase 
in exchange rates and cost of equipment 
17,5 % x 320,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . Frs 56,000 





Chapitre 111- Depenses de locaux et d'equipement 
Previsions : Frs 2.321.000 
Article 4 
(A) LOCAUX EXISTANTS 
(eJ) Loyer des locaux du Conseil de l'Europe 
Location de la salle de reunion de 1' Assemblee, des salles pour les 
Commissions, des bureaux, etc ... 
Economies resultant du fait que la session de juin se tiendra a 
Paris ................................................... . 
(b) Location de bureaux au Palais de Chaillot 
Credits supplementaires necessaires 
20.000 X 16 bureaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Frs 320.000 
Location de bureaux supplementaires places a la 
disposition du Greffe 
Periode du 1 er avril au 31 decembre 
90.000 X 3 bureaux ...............•.......... Frs 270.000 
1 Frs 4oo.ooo 1 
- Credits suppl6mentaires necessaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 590.000 
(c) Equipement d'interpretation simultanee pour le Palais d'lena, 
pour la salle de reunion de 1' Assembl6e, les salles pour les Commis-
sions, y compris !'assurance de l'equipement . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2.000.000 
Article 5 
DEPENSES D'EQUIPEMENT 
Credits supplementaires necessaires par suite de 
!'augmentation du taux de change et du cout de 
l'equipement 
17,5 % X 320.000 . .. • . . . . .. .. . .. .. • . . .. .. .. . Frs 56.000 





Head IV - General administratiue costs 
Estimate: Frs 3,585,000 
Sub-Head 6 
POSTAGE, TELEPHONE, TELEGRAPH OHARGES, TRANSPORT OF DOCUMENTS, 
REMOVAL OF MAOHINES, ETC. 
Amount spent in 1958 under this Sub-Head was 3,000,000 Frs 
Increased costs since 1st January, 1959: 35% 
35 ~0 X 3,000,000 Frs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,050,000 
Sub-Head 7 
PAPER, STATIONERY AND OFFICE SUPPLIES 
Purchase of roneo paper, stencils, headed writing paper, carbons and 
other office supplies. Additional amount required 
10 % X 2,600,000 Frs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 260,000 
Sub-Head 8 
PRINTING AND PUBLISHING OF ASSEMBLY RECORDS 
Additional amount required 
15 % x 14,640,000 Frs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2,200,000 
Sub-Head 9 
PUROHASE OF DOCUMENTS, REFERENCE WORKS, ETO. 
OUTSIDE FRANCE 
Additional amount required 




Chapitre IV - Frais generaux 
Previsions: Frs 3.585.000 
Article 6 
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE, TELEGRAPHE, 
TRANSPORT DE DOCUMENTS, TRANSPORT DE MACHINES, ETO. 
Sommes depensees en 1958 au titre de cet article: Frs 3.000.000. 
Augmentation des frais depuis le 1er janvier 1959: 35% 
35 % X 3.000.000 Frs . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • . . . . . . . • • Frs 1.050.000 
Article 7 
PAPIER ET FOURNITURES DE BUREAU 
Achat de papier Roneo, stencils, papier 8. lettres, carbones et four-
nitures de bureau diverses 
Credits supplementaires necessaires 
10 % X 2.600.000 Frs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • Frs 260.000 
Article 8 
FRAIS D'IMPRESSION ET DE PUBLICATION DES DOCUMENTS DE L' ASSEMBLER 
Credits supplementaires necessaires 
15 % X 14.640.000 Frs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Frs 2.200.000 
Article 9 
ACHAT D'OUVRAGES DE DOCUMENTATION, D'ANNUAIRES, ETO. HORS DE FRANCE 
Credits supplementaires necessaires 
25 °/o X 300.000 Frs.......................................... Frs 75.000 
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Head V - Other expenditure 
Estimated amount in excess : I Frs 538,000 I 
Sub-Head 15 
OFFICIAL JOURNEYS OF MEMBERS OF THE OFFICE OF THE CLERK 
(b) Missions to Strasbourg for the Assembly for members of the Office of the Clerk .----------, 
Economies resulting from the fact that the June session will be held in Paris ... I Frs 800,000 I 
Sub-Head 17 
EXl'ENDITURE ON INFORMATION 
Additional amount required for salary of temporary press attache, and other expen-
diture 
17,5 % X 1,500,000 Frs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 262,000 
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Chapttre V - Autres depenses 
Excedent prevu : / Frs 538.000 I 
.Article 15 
FRAIS DE MISSION DES MEMBRES DU PERSONNEL DU GREFFE 
(b) Mission des membres du Gre:ffe a Strasbourg pour l'Assemblee 
Economies realisees du fait que la session de juin se tiendra a Paris • . . • . . I Frs 800.000 I 
.Article 17 
DEPENSES POUR L'INFORMATION 
Credits supplementaires necessaires pour le salaire de l'Attache de Presse temporaire, 
et autres depenses 




The supplementary budget for the financial year 1959 placed before the Committee so soon 
after the beginning of the present financial year has been made necessary by the devaluation of the 
French franc, which took place at the end of December, 1958. 
The budget for the current financial year 1959 was voted by the Assembly on 18th December, 
1958, and approved by the Council on 26th January, 1959, subject to two matters concerning which 
discussions are still proceeding. 
The main features of this supplementary budget may be summarised as follows : 
Head I - Expenditure for Staff 
There has been an increase of 5 % in the basic salaries for the permanent establishment of the 
Office of the Clerk, in accordance with the decision taken by the Co-ordinating Committee of Govern-
ment Budget Experts to the Councils. This increase was granted in order to meet the increased cost 
of living in France. This allowance also affects the expatriation allowance granted to staff recruited 
outside France. 
The Council, on 26th February, agreed that the salary of the Clerk be increased by 400,000 francs 
with effect from 1st January, 1959, to take account of the devaluation of the French franc. 
Sub-Head 2 
ALLOWANCES, SOCIAL CHARGES, ETC. 
(A) (a) Head-of-family allowance, and 
(b) Children's allowance 
A member of the staff, married, with a non-wage-earning husband and one child, who resigned 
from the Office of the Clerk in June, 1958, has asked to be considered for the head-of-family allo-
wance and children's allowance. 
Article 14 of the Staff Rules stipulates that: 
"a) Members of the staff who are heads of families shall be entitled to an allowance at the 
rates laid down in the Budget of the Assembly. 
b) Heads of families are defined as ... married female members of the staff recognised as a 
head of a family by law or by decision of a court." 
The official concerned furnished evidence from the French social security authorities that they 
considered her as the head of the family and as such paid the normal allowance for her child during 
the period under review. 
The Clerk therefore took the view that the person concerned was to be considered as a head 
of family for the period January-June 1958, and the corresponding amount was, in fact, paid. The 
former official in question has now requested that a similar payment should be made in respect 
of 1957. 
(C) (c) Installation allowance 
A French member of the staff who was recruited to the Office of the Clerk on 1st May, 1956, 
has requested reimbursement of his installation costs, as provided for in Article 17 of the Staff 
Rules, as foJlows : 
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Expose des motifs 
Le budget supplementaire pour l'exercice 1959, soumis a. la Commission sit6t apres le debut du 
present exercice, a ete rendu necessaire par la devaluation du franc franc;ais, qui s'est produite a. la. 
fin de decembre 1958. 
Le budget pour l'exercice en cours a ete vote par l'Assemblee le 18 decembre 1958, et approuve 
par le Conseil le 26 janvier 1959, sauf deux points concernant lesquels des discussions sont encore 
en cours. 
Les caracteristiques principales de ce budget supplementaire peuvent se resumer comme suit : 
Chapitre I - Depenses de personnel 
Augmentation de 5 % des traitements de base du personnel permanent du Greffe, en accord 
avec la decision prise par le Comite de Coordination d'Experts budgetaires des Gouvernements aux 
Conseils. Cette augmentation a ete consentie pour faire face a. !'augmentation du cout de la vie en 
France. Cette indemnite affecte aussi l'indemnite d'expatriation accordee aux membres du personnel 
recrutes hors de France. 
Le Conseil a accepte, le 26 fevrier, d'augmenter le traitement du Greffier de 400.000 francs, 
aveo effet 8. partir du 1er janvier 1959, pour tenir compte de la devaluation du franc franc;ais. 
Article 2 
INDEMNITES, CHARGES SOOIALES, ETO. 
(A) (a) Indemnite de chef de famille, et 
(b) Allocations familiales 
Un membre du personnel du sexe feminin ayant un mari non salarie et un enfant, et qui a 
donne sa demission du Greffe en juin 1958, a demande que soit prise en consideration sa demande 
d'indemnite de chef de famille et d'allocations familiales. 
L'article 14 du Reglement du Personnel stipule que: 
<<a) Les membres du personnel ayant la qualite de chef de famille beneficient a ce titre d'une 
indemnite aux taux fi.gurant au Budget de 1' Assemblee. 
b) Sont consideres comme chef de famille ... les membres du personnel maries du sexe femi-
nin, si la qualite de chef de famille leur est reconnue par la loi ou par decision de justice. » 
Ce fonctionnaire a presente des pieces emanant de la Securite Sociale fran9aise prouvant qu'elle 
est consideree par ses services comme chef de famille, et qu'elle a reQU, de ce fait, pour son enfant, 
!'allocation a laquelle elle avait droit pendant la periode en question. 
Le Greffier a done estime que cette personne devait etre consideree comme chef de famille 
pour la periode allant de janvier a. juin 1958, et que la somme correspondante devait lui etre versee. 
Cet ancien fonctionnaire demande maintenant qu'un versement semblable lui soit fait, en ce qui 
concerne 1957. 
(C) (c) Indemnite d'installation 
Un membre du personnel fran9ais qui a ete recrute par le Greffe le 1 er mai 1956, a demande 
le remboursement de ses frais d'installation, comme il est prevu par 1' Article 17 du Reglement : 
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"An installation allowance at the rates laid down in the Budget of the Assembly as approved 
by the Council shall be payable to a member of the staff whose place of residence was more 
than 100 kilometres or 60 miles from his duty station at the time when he accepted employ-
ment with the Office of the Clerk of the Assembly." 
The official concerned was seconded to the Office of the Clerk from the Ministry of French 
Overseas Territories, and at the time of recruitment was in service in Brazzaville. 
The reason put forward by the official concerned for not having requested the payment of this 
allowance sooner was that at the time of recruitment the Staff Regulations were not yet in existence, 
and he did not therefore know he was entitled to the refund of his installation costs. 
The Clerk considers that, as the official's claim comes within the terms of Article 7 (a) (i) of 
the Staff Rules, the installation allowance should be paid to him. 
Head 11 - Expenditure Relating to Temporary Personnel 
The estimates under this head have been re-calculated to take account of the following factors : 
I. The Bureau of the Assembly decided that the first part of the Fifth Ordinary Session of the 
Assembly is to be held in Paris. The salaries of the temporary staff have therefore been calculated 
on the basis that the June session will take place in Paris and the December session may take 
place in Strasbourg. It should, however, be borne in mind that the temporary translation team 
is always located in Paris. 
2. The salaries of the temporary staff recruited outside France have been increased by 17.5% 
of two-thirds of the original salaries as shown in the budget for 1959. This measure has been 
necessary in order to take account of the devaluation of the French franc. It has already been 
applied by the Consultative Assembly of the Council of Europe and the European Parliamentary 
Assembly for their sessions in January, 1959. 
3. The rates calculated for the interpreters are those which have been approved by O.E.E.C., 
the Council of Europe and N.A.T.O., and were applied by the Consultative Assembly for the 
January, 1959, session. 
4. New rates for temporary translation staff are under consideration by the three European As-
semblies, but no conclusions have so far been reached. 
Sub-Head 3 
3. (a) Documents Office 
The increase has been foreseen under this sub-head to take account of the increased cost of 
roneo paper, etc. 
(b) Facilities put at the disposal of the Assembly 
Since the Assembly will hold its June session in Paris, it has been possible to effect a saving 
under this sub-head of 500,000 francs. 
5. (c) Expenditure arising from the June session being held in Paris 
An additional amount has been foreseen to cover the cost of servicing the travel office and 
Representatives' bar for the June session in Paris, and the hire of chairs for the public galleries at 
the Palais d'Iena. 
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<< Les membres du personnel ont droit a une indemnite d'installation, au taux fixe par le Budget 
de I' Assemblee tel qu'il a ete approuve par le Conseil, lorsque leur lieu de residence etait situe 
a plus de lOO kilometres ou 60 miles de leur lieu de travail, au moment ou ils ont accepte un 
emploi au Greffe de 1 'Assemblee. » 
Le fonctionnaire en question a ete detach6 aupres du Greffe par le Ministere de la France 
d'Outre-Mer, et, a l'epoque de son recrutement, se trouvait en fonctions a Brazzaville. 
La raison avancee par ce fonctionnaire pour ne pas avoir demande plutOt le paiement de cette 
indemnite, est que le Reglement du Personnel n'existait pas encore a l'epoque de son recrutement, et 
qu'il ne pouvait done savoir qu'il avait droit au remboursement de ses frais d'installation. 
La demande du fonctionnaire satisfaisant aux conditions precisees dans !'Article 7 (a) (i) du 
Reglement du Personnel, le Greffier estime que l'indemnite d'installation devrait lui etre versee. 
Chapitre 11 - Depenses relatives au personnel temporaire 
Les previsions au titre de ce chapitre ont ete recalculees pour tenir compte des facteurs 
suivants: 
1. Le Bureau de I' Assemblee a decide que la premiere partie de la Cinquieme session ordi-
naire de 1' Assemblee se tiendrait a Paris. Les traitements du personnel temporaire ont done 
ete calcules en partant du principe que la session de juin se tiendra a Paris, et celle de de-
cembre peut-etre a Strasbourg. ll ne faut pas oublier cependant que l'equipe de traducteurs 
temporaires s'installe toujours a Paris. 
2. Les traitements du personnel temporaire recrute hors de France ont ete augmentes de 
17,5% des deux tiers des salaires originaux, ainsi qu'il appara1t dans le budget de 1959. 
Cette mesure est devenue necessaire, car il fallait tenir compte de la devaluation du franc fran-
9ais. Elle est deja appliquee par l'Assemblee Consultative du Conseil de !'Europe et l'Assem-
blee Parlementaire Europeenne, pour leur session de janvier 1959. 
3. Les taux calcules pour les interpretes sont ceux qui ont ete approuves par l'O.E.C.E., le 
Conseil de !'Europe et l'O.T.A.N., et appliques par l'Assemblee Consultative pour la session de 
janvier 1959. 
4. De nouveaux taux pour le personnel de traduction temporaire sont a l'etude au sein des 
trois Assemblees europ6ennes qui ne sont, jusqu'ici, arrivees a aucune conclusion. 
Article 3 
3. (a) Service des Documents 
Une augmentation a ete prevue au titre de cet article pour tenir compte de !'augmentation du 
prix du papier roneo, etc. 
(b) Installations et services mis a la disposition de l'Assemblee 
Puisque l' Assemblee tiendra sa session de juin a Paris, il a ete possible de realiser une econo-
mie de 500.000 francs au titre de cet article. 
5. (c) Depenses provenant du fait que la session de juin se tiendra a Paris 
Des credits supplementaires ont ete prevus pour couvrir les frais de fonctionnement de 1' Agence 
de Voyages et du Bar des Representants pour la session de juin a Paris, et de location de chaises 
pour les tribunes publiques au Palais d'Iena. 
23 
DOCUMENT 118 
Head Ill - Expenditure on Premises and Equipment 
(a) Hire of Council of Europe Premises 
A saving of 400,000 francs will be possible under this sub-head since the June session will be 
held in Paris. 
(b) Cost of renting offices in the Palais de Chaillot 
We have been informed by the French l\finistry of Foreign Affairs that the rent of the offices 
in the Palais de Chaillot will be increased from 100,000 to 120,000 francs per office as from 1st Ja-
nuary, 1959. 
The l\finistry of Foreign Affairs have also been able to place at our disposal a further three 
offices to provide the extra space required for documentation and archives. The amount required has 
been foreseen as from 1st April. 
Sub-Head 5 
An additional amount will be required under the sub-head "Capital Equipment" to take account 
of increased costs and for the purchase of 10 ventilators, as it has been found that during the Sum-
mer months the ventilation in the Palais de Chaillot is entirely inadequate. This creates very diffi-
cult working conditions for the staff. 
Head IV - General administrative costs 
Minor adjustments have been made in certain sub-heads, particularly insofar as postage, tele-
phone, printing, etc., are concerned, to take account of the increased cost of these items. 
Head V - Other expenditure 
A saving has been made under the sub-head "Mission Expenses", in view of the fact that the 
Assembly will hold its June session in Paris, and therefore the staff will not be required to travel 
to Strasbourg. 
An additional amount has been foreseen under the sub-head "Expenditure on Information" to 
meet rising costs. 
The Clerk wishes to stress that only additional credits necessary for the functioning of the As-
sembly have been submitted. 
Owing to the fact that a Baving of 20 million franC8 Wa8 made in reBpect of the budget for 1958, 
and thiB Bum iB to be credited to member government8 on account of their 1959 contributionB, it will not 
be nece8Bary to call for additional contributionB to meet the preBent Bupplementary budget. 
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Chapitre Ill- Depenses de locawc et d'equipement 
(a) Loyer des looaux du Conseil de l'Europe 
Une eoonomie de 400.000 francs sera possible au titre de oet article, puisque la session de juin 
se tiendra a Paris. 
(b) Location de bureaux au Palais de Chaillot 
Le Ministre des Affaires etrangeres franc;ais nous a informe que le montant du loyer des bureaux 
au Palais de Chaillot sera porte de 100.000 a 120.000 francs par bureau, a partir du 1er janvier 1959. 
Le Ministere des Affaires etrangeres a pu mettre egalement a notre disposition trois bureaux 
supplementaires qui nous ont permis de loger notre Service de Documentation et Archives. L'augmen-
tation demandee a ete prevue a partir du 1 er avril. 
Article 5 
Un credit supplementaire sera neoessaire au titre de I' article « Depenses d'equipement n, pour 
tenir compte de !'augmentation des prix et permettre l'aohat de 10 ventilateurs, oar il est apparu que 
pendant les mois d'ete la ventilation du Palais de Chaillot etait tout a fait insuffisante, oe qui a 
oonsiderablement gene le personnel dans son travail. 
Chapitre IV- Frais Generawc 
Des ajustements d'ordre mineur ont ete faits au titre de certains articles, particulierement en 
oe qui oonoerne les frais d'affranohissement, de telephone et d'impression, pour tenir compte de !'aug-
mentation des tarifs. 
Chapitre V - Autres depenses 
Une eoonomie a ete realisee au titre de !'article << Frais de Mission n, du fait que l'Assemblee 
tiendra sa session a Paris, et que, par consequent, le personnel ne sera pas oblige de se rendre a 
Strasbourg. 
Des credits supplementaires ont ete prevus au titre de I' article << Depenses d'information n pour 
faire face aux augmentations de prix. 
Le Greffier tient a souligner que seuls les credits supplementaires indispensables au fonotionne-
ment de 1' Assemblee ont ete demandes. 
Du fait qu'une eoonomie de 20 millions de francs a ete realisee sur le budget de 1958, et que cette 
somme doit etre portee au credit des Gouvemements membres au titre de leur contribution pour 1959, il 
ne sera pas necessaire de faire appel a une nouveUe contribution pour faire face a ce budget supple-
mentaire. 
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Fourth Annual Report of the Council 
to the Assembly of Western European Union 
on the Council's activity for the period 1st January to 31st December 1958 
PREAMBLE 
1. The Council of Western European Union transmit to the Assembly the Fourth Annual Report 
on their activities, covering the period lst January to 31st December, 1958. 
2. During this period the Council held twenty meetings, of which two were at ministerial level. 
The main questions considered by the Council are outlined in the following chapters : 
PART A 
Page 
I. Relations between the Council and the Assembly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
II. General Political Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
PART B Ill. Agency for the Control of Armaments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
IV. Standing Armaments Committee............................................... 39 
PARTC V. Activities of W.E.U. in the Social field . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
VI. Activities of W.E.U. in the Cultural field . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
VII. Public Administration Committee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
VIII. Organisational Questions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
3. The Council's replies to Recommendations Nos. 23 to 27 were transmitted to the Assembly 
before the second part of the Fourth Ordinary Session and are not, therefore, included in this Report. 
The Council's replies to Recommendations Nos. 29 and 30 are given in Section 1 of Chapter I 
of this Report; their reply to Recommendation No. 33 is given in Section 3 of Chapter I. 
It has not proved possible to include the Council's replies to Recommendations Nos. 28, 31, 32 
and 34 in this Report. They will follow separately in due course. 
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Quatrieme rapport annuel du Conseil 
d l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale 
sur ses activites du 1•r janvier au 31 decembre 1958 
PREAMBULE 
I. Le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale a l'honneur de transmettre a 1' Assemblee son 
Quatrieme rapport d'activite, portant sur la periode du }er janvier au 31 decembre 1958. 
2. Au cours de cette periode, le Conseil a tenu vingt reunions, dont deux a !'echelon ministeriel. 
Les principales questions examinees par le Conseil sont analysees dans les chapitres ci-apres: 
Page 
PARTIE A I. Rapports entre le Conseil et 1' Assemblee 27 
II. Problemes politiques generaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
P ARTIE B Ill. Agence pour le Contr6le des Armements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
IV. Comite Permanent des Armaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
PARTIE c V. Activites de l'U.E.O. dans le domaine social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
VI. Activites de l'U.E.O. dans le domaine culture! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
VII. Comite de !'administration publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
VIII. Questions d'organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
3. Les reponses du Conseil aux Recommandations n°8 23 a 27 ont ete communiquees a 1' Assem-
blee avant la deuxieme partie de la Quatrieme session ordinaire; ces textes ne seront done pas repris 
dans le present rapport. 
Les reponses du Conseil aux Recommandations nos 29 et 30 sont donnees dans la section 1 du 
chapitre I du rapport; la reponse a la Recommandation n° 33 figure a la section 3 du meme 
chapitre. 
ll n'a pas ete possible de faire figurer ici les reponses du Conseil aux Recommandations nos 28, 





I. RELATIONS BETWEEN THE COUNCIL AND THE ASSEMBLY 
The careful consideration given by both Coun-
cil and Assembly to the improvement of working 
relations towards the end of 1957 bore fruit dur-
ing 1958. During the Fourth Ordinary Session 
of the Assembly, held in Paris, several members 
of the Council appeared before the Assembly at 
each part of the Session. 
There was also a joint meeting between the 
Council at ministerial level and the Presidential 
Committee at the beginning of the second part 
of the Session. 
Two joint meetings between the Council and 
the Committee on Defence Questions and Arma-
ments, in Rome in March and in London in De-
cember, have been held under the new procedure 
proposed by the Council in December 1957. The 
effectiveness of this procedure in providing the 
Committee with the information it seeks has been 
generally recognised. Its results are set out in 
paragraph 1 below. 
The Council hope for the continuation of all 
these useful contacts. They should stress that, to 
obtain the greatest value from them and to enable 
the Council to give the Assembly as much infor-
mation as possible, good notice is always needed 
of subjects to be raised in discussion and quest-
ions to be asked of ministers. 
During the course of the year there have been 
proposals from the Assembly for the development 
of new contacts between the Assembly and the 
ministerial organs of W.E.U. That arising from 
the Assembly's Resolution No. 11 for a Committee 
of Investigation in the field of the Common Pro-
duction of Armaments is referred to in para-
graph 1 below. 
Contacts between the Council and the Assembly 
on particular subjects are dealt with below, 
under the heading of the appropriate Assembly 
Committee. 
1. Defence Questions and Armaments 
(a) Recommendations of the Assembly 
In the first part of the Fourth Ordinary Sess-
ion, the Assembly adopted two Recommendations 
on defence questions. The first- No. 23 on the 
present state of European security - was ans-
27 
wered by the Council in a communication to the 
Assembly before the second part of the Session. 
The second - No. 27 on the contribution of 
W.E.U. to the production of armaments within 
the Atlantic Alliance - had been received by the 
Council in draft in December 1957 and was 
replied to, in substance, in their Communication 
in addition to the Third Annual Report of 4th 
June 1958. 
In the second part of the Fourth Ordinary 
Session, the Assembly adopted three Recommen-
dations on defence questions : 
Recommendation No. 28 on the state of Eu-
ropean security; 
Recommendation No. 29 on theactivitiesofthe 
Agency for the Con-
trol of Armaments 
and the Standing 
Armaments Commit-
tee; 
Recommendation No. 30 on support costs and 
defence payments in 
the Alliance. 
The Council have studied these Recommenda-
tions and their accompanying reports with great 
interest. Recommendation No. 28 is still under 
study by the Council and it has not proved 
possible to prepare a reply in time for inclusion 
in this Report. 
Recommendation No. 29, Part I 
1. The Agreement fixing the strength and 
armaments of internal defence and police forces 
maintained on the mainland of Europe under 
national command, drawn up in implementation 
of Article V of Protocol No. II, was signed on 
14th December 1957. Under its Article 7, it will 
come into effect when accepted by all the signa-
tories. At present, four have approved and it is 
not possible to say exactly when the remainder 
will have done so and when, therefore, the Agree-
ment can be put into effect. According to Article 
3 of the Agreement, the maximum levels concern-
ed shall be laid down in tables, which can be 
approved when the Agreement has come into 
force. The information on which the tables will 
be based is already in the process of collection. 
2. The Council are aware of the responsibilities 
arising from Articles Ill and IV of Protocol 
I. RAPPORTS ENTRE LE CON SElL ET L 'ASSEMBLE£ 
Les soins que le Conseil et l'Assemblee ont ap-
portes vers la fin de 1957 a !'amelioration de 
leurs relations ont porte leurs fruits au cours de 
l'annee 1958. Durant la Quatrieme session ordi-
naire de l'Assemblee, qui s'est tenue a Paris, plu-
sieurs membres du Conseil ont assiste a chacune 
des deux parties de la session. 
Le Conseil a !'echelon ministeriel et le Comite 
des Presidents ont tenu une reunion commune a 
la veille de la deuxieme partie de la session. 
Deux reunions communes du Conseil et de la 
Commission des Questions de Defense et des 
Armements ont eu lieu, l'une a Rome au mois de 
mars et l'autre a Londres ou mois de decembre, 
dans le cadre de la nouvelle procedure proposee 
par le Conseil en decembre 1957. L'efficacite de 
cette procedure de communication de renseigne-
ments a la Commission a ete generalement recon-
nue. Ses resultats sont analyses dans la section 1 
ci-dessous. 
Le Conseil espere voir maintenir ces contacts 
utiles. Mais si l'on veut qu'ils portent tous leurs 
fruits et que le Conseil puisse donner a l'Assem-
blee des renseignements aussi complets que pos-
sible, il faut qu'il soit toujours informe a l'avance 
des sujets qui viendront en discussion et des 
questions qui seront posees aux Ministres. 
L'Assemblee a formule durant l'annee ecoulee 
plusieurs propositions tendant a developper de 
nouvelles relations entre l'Assemblee et les or-
ganes ministeriels de l'U.E.O. Celle qui decoule 
de la Resolution no 11 de l'Assemblee, relative a 
!'institution d'une commission d'investigation en 
matiere de production en commun d'armements, 
est traitee dans la section 1 ci-dessous. 
Des echanges de vues ont eu lieu entre le 
Conseil et l'Assemblee sur certains points deter-
mines. Il en est rendu compte sous les rubriques 
suivantes, qui correspondent aux diverses com-
missions interessees. 
1. Questions de defense et armements 
(a) Recommandations de l' Assemblee 
Durant la premiere partie de la Quatrieme ses-
sion ordinaire, l'Assemblee a adopte deux recom-
mandations concernant les questions de defense. 
La premiere, Recommandation no 23 sur l'etat 
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actuel de la securite europeenne, a rec;u reponse 
dans une communication du Conseil a la seconde 
partie de la session de l'Assemblee. La seconde, 
Recommandation n° 27 sur la contribution de 
l'U.E.O. a la production d'armements dans le 
cadre de !'Alliance atlantique, a ete rec;ue sous 
forme de projet en decembre 1957. Le Conseil 
a repondu en substance dans sa communication 
complementaire au Troisieme rapport annuel le 
4 juin 1958. 
Durant la deuxieme partie de sa Quatrieme 
session ordinaire, I' Assemblee a adopte trois 
recommandations relatives aux questions de 
defense: 
Recommandation no 28 sur l'etat de la securitc 
europeenne ; 
Recommandation no 29 sur les activites de 
l'Agence de Controle 
des Armements et du 
Comite Permanent des 
Armements; 
Recommandation no 30 sur les frais de station-
nement et le reglement 
des depenses de defense 
dans l'Alliance. 
Le Conseil a examme avec grand interet ces 
recommandations et les rapports qui les accom-
pagnaient. La Recommandation n° 28 est encore 
a l'etude, et il n'a pas ete possible au Conseil d'y 
repondre dans le present rapport. 
Recommandation no 29, zr· partie 
1. L'Accord fixant les effectifs et l'armement 
des forces de defense interieure et de police main-
tenues sur le continent europeen sous commande-
ment national, redige en application de !'ar-
ticle V du Protocole No II, a ete signe le 14 de-
cembre 1957. L'Accord, en vertu de son article 7, 
entrera en vigueur apres avoir ete ratifie par 
tous les signataires. Quatre Etats ont deja notifie 
leur approbation ; on ne peut prevoir la date 
exacte de la ratification par les autres signataires 
et de la mise en vigueur de l'Accord. Conforme-
ment a !'article 3, les niveaux maximum seront 
etablis sous forme de tableaux, qui pourront etre 
approuves lorsque !'Accord sera entre en vi-
gueur. On recueille actuellement les renseigne-
ments qui serviront de base aces tableaux. 
2. Le Conseil n'ignore pas les responsabilites 
qui decoulent des articles HI et IV du Protocole 
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No. Ill. Since no continental member State of 
W.E.U. has reached the effective production 
stage of nuclear weapons, the Council have not 
yet fixed levels of stocks allowed for such 
weapons. 
The technical aspects of control of biological 
and chemical weapons are under consideration ; 
details are given in Chapter Ill of this Report. 
3. Article XXIII of Protocol No. IV is being 
fully implemented. The Governments of the Unit-
ed States and Canada regularly transmit to the 
Council details of military aid supplied to forces 
of member States on the mainland of Europe. 
This information is forwarded to the Agency (cf. 
Chapter Ill of this Report). 
4. Regaooing the relevance of the work of the 
Agency to the problems of disarmament control 
in a wider field, it must be borne in mind that 
the experience of control within an alliance with 
full mutual trust can only give limited guidance 
for the preparation of plans for control in a 
wider field and a less harmonious atmosphere. 
The current negotiations on disarmament and 
control have not yet reached the stage of detailed 
planning. When they do, and if the Powers con-
cerned were to request it, the Council would be 
quite willing to place at their disposal expert 
advice derived from experience of the technical 
aspects of control. 
Recommendation No. 29, Part Il 
1. The Council have noted with pleasure that 
the general principles which the Assembly has in 
mind are in harmony with the working procedure 
already being followed within W.E.U. and its 
specialised departments. But the Council feel 
that to set up permanent machinery along the 
lines of the Assembly's recommendation would 
result in a rigidity contrary to the organisation's 
aims. In the view of the Council, the empirical 
procedure at present followed is better suited to 
solving the difficulties involved. 
An efficient machinery for co-operation in the 
definition of military characteristics for Ground 
Forces has been working for nearly two years. 
Reference to this is made in the Council's annual 
report from which the Assembly can judge to 
what extent it has been effective. 
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During the running-in period, which is now 
almost over, great confidence has been established 
among the members of the Ad Hoc Group and 
Sub-Groups which have been drawing up the 
military characteristics of equipment destined 
for the ground forces. 
The results achieved have made it possible in 
certain cases to go on to the second technico-
military development stage of the weapons in 
question. On this point also, the Council would 
refer the Assembly to the relevant passage in 
their annual report. In view of these results the 
Council feel that there is no need to alter the 
present organisation. 
So far as the Navy is concerned, the problem 
has been slightly different, not only because of 
the actual problems raised by naval equipment, 
but also because of the number of navies interest-
ed, which considerably exceeds the navies of 
WEU member countries. Following the decision 
taken in Rome on 5th 1\farch, 1958, by the Council 
at ministerial level, and the proposals submitted 
on the one hand by the United Kingdom and, on 
the other, by France, Italy and the Federal 
Republic during April 1958, a Naval Steering 
Group has started work under NATO auspices 
consisting of the navies of WEU member 
countries, the United States, Canada, Denmark 
and Norway, with provisional terms of reference 
covering the items at issue. 
In the Council's opinion it is important that 
this Naval Steering Group should be given all 
possible help in its work. 
In regard to the Air Forces, certain Govern-
ments have recently signified their agreement in 
principle to a study of future air staff require-
ments, and subsequently technical characteristics, 
of air force equipment under similar conditions 
to those adopted for ground force equipment. 
This work could not, however, achieve any posi-
tive results unless and until Governments are in 
a position to decide on the categories of air force 
equipment which they consider suitable for joint 
definition. Preliminary work conducted both 
multilaterally (e.g. on air defence) and on the 
bi- or trilateral levels, has not yet enabled posi-
tive conclusions to be reached. 
The Council have been unable to understand 
the Assembly's intentions regarding internal and 
civil defence, on which no part of the Commit-
N° III. .Aucun des Etats continentaux membres 
de l'U.E.O. n'ayant jusqu'ici effectivement at-
teint le stade de production d'armes nucleaires, 
le Conseil n'a pas encore fixe, pour les armes de 
cet ordre, les niveaux des stocks autorises. 
Les aspects techniques du controle des armes 
biologiques et chimiques sont actuellement en 
cours d'etude; on trouvera des precisions sur ce 
point dans le chapitre Ill du present rapport. 
3. L'article XXIII du Protocole No IV est regu-
lierement applique. Les gouvernements des Etats-
Unis et du Canada communiquent au Conseil des 
renseignements relatifs a l'aide militaire fournie 
aux forces des Etats membres de l'U.E.O. station-
nees sur le continent europeen. Ces renseigne-
ments sont transmis a l'.Agence (cf. chapitre Ill 
du present rapport). 
4. En ce qui concerne l'interet des travaux de 
l'.Agence du point de vue du desarmement dans 
un cadre plus etendu, il ne faut pas perdre de 
vue que !'experience acquise en matiere de 
controle au sein d'une alliance restreinte, oil 
regne une confiance mutuelle sans reserve, est 
d'une utilite limitee pour la preparation d'un 
projet de controle plus large, dans une atmos-
phere moins harmonieuse. Les negociations en 
cours concernant le desarmement et le controle 
n'ont pas encore atteint le stade de la prepara-
tion d'un plan detaille. Lorsque ce moment sera 
venu, et si les puissances interessees en manifes-
tent le desir, le Conseil leur communiquera vo-
lontiers des renseignements relatifs aux aspects 
techniques du controle, fondes sur !'experience 
acquise dans ce domaine. 
Recommandation n° 29, Ir partie 
1. Le Conseil note avec satisfaction que les prin-
cipes generaux recommandes par l'Assemblee 
sont en harmonie avec les proeMures de travail 
deja mis.es en reuvre par l'U.E.O. et ses orga-
nismes specialises. Le Conseil croit toutefois 
qu'une institutionalisation dans le sens de la re-
commandation de l'.Assemblee entrainerait une 
rigidite qui irait a l'encontre meme du but pour-
suivi. Il continue a penser, pour sa part, que les 
methodes pragmatiques actuellement utilisees 
sont mieux a meme de resoudre les difficultes. 
.Aussi bien, pour les Forces terrestres, les meca-
nismes de cooperation effective fonctionnent de-
puis pres de deux ans en ce qui concerne la defi-
nition des caraeteristiques militaires. Le Conseil 
ne peut que renvoyer sur ce point am;; passages 
correspondants de son rapport annuel oil l'.As-




La periode de rodage, qui est maintenant lar-
gement depassee, a permis d'etablir une confiance 
certaine entre les membres du groupe et des sous-
groupes ad hoc charges de l'etablissement des ca-
racteristiques militaires des materiels destines 
aux Forces terrestres. 
Les resultats obtenus permettent de passer 
pour certains sujets au second stade technico-
militaire de developpement des armes correspon-
dantes. Sur ce point egalement, le Conseil ne 
peut qu'inviter l'.Assemblee a prendre connais-
sance du passage correspondant de son rapport 
annuel. Il conclut pour sa part qu'il n'y a pas 
Jieu, compte tenu des resultats obtenus, de modi-
fier !'organisation actuelle. 
Pour la Marine, le probleme se posait de fa~on 
assez differente, aussi bien en raison des pro-
blemes concrets poses par l'equipement des For-
ces navales que par le nombre de marines inte-
ressees qui depassait largement les marines des 
pays membres de l'U.E.O . .Aussi bien, apres la 
decision du Conseil a !'echelon ministeriel tenu 
a Rome le 5 mars et les propositions contenues 
dans les documents soumis par le Royaume-Uni 
d'une part, la France, l'Italie et la Republique 
Fooerale d'autre part, en avril 1958, un Groupe 
Directeur Naval a-t-il commence ses travaux, 
sous les auspices de l'O.T . .A.N., associant les ma-
rines des pays membres de l'U.E.O. a celles 
des Etats-Unis, du Canada, du Danemark et de 
la Norvege, et dont le mandat provisoire couvre 
les problemes de l'espece. 
Le Conseil pense qu'il importe de favoriser 
dans toute la mesure du possible le fonctionne-
ment de ce Groupe Directeur Naval. 
En ce qui concerne les Forces aeriennes, cer-
tains gouvernements ont fait connaitre recem-
ment leur accord de prineipe a une etude dell 
caracteristiques militaires, puis techniques des 
materiels destines aux Forces aeriennes dans des 
conditions analogues a eelles al'retees pou:r les 
Forces terrestres. Ces travaux ne pourront toute-
fois obtenir de resultats positifs tant que les gou-
vernements ne seront pas a meme de determiner 
les categories de materiels des Forces aeriennes 
qu'ils estiment devoir se preter a une definition 
en commun. Les travaux preliminaires, soit sur 
un plan multilateral (defense aerienne par exem-
ple), soit sur un plan bi- ou trilateral, n'ont pas 
encore permis d'aboutir a des conclusions posi-
tives. 
Le Conseil craint de ne pas avoir compris les 
intentions de l'Assemblee, au regnrd du Sous-
Comite de la Defen,se interieure et civile. Aucun 
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tee's report throws a light. They have however, 
noted that problems of organisation and passive 
defence are being handled by NATO groups 
which have already studied many aspects of civil 
emergency planning. 
The problem of requirements of internal and 
civil defence forces, which falls within the com-
petence of national authorities has, in the case 
of most member countries, been dealt with in 
close collaboration with the authorities responsi-
ble for armed forces equipment. 
There do not appear to be any specific pro-
blems, requiring the creation of a specialist group 
relating to equipment for internal defence forces. 
Lastly, the Council feel, that it would not be 
opportune to set up specialist sub-groups on 
security, research, development, production and 
financing. 
In the interests of efficiency, the Standing 
Armaments Committee prefers to deal with pro-
blems as they arise. As soon as military characte-
ristics have been drawn up, a technico-military 
group takes over the problem in order to lay 
down conditions for the development of the work 
and the production of prototypes. At a later 
stage, trials and the perfection of the equipment 
are dealt with in the appropriate way. The same 
would apply if necessary to questions of financ-
ing. 
2. The Defence Ministers can already meet 
within various contexts. They made use of this 
ppssibility in April 1958, giving effective guid-
ance to the Standing Armaments Committee. It 
seems unlikely that efficiency would be increased 
by making their meetings more formal. 
3. (a) Close co-operation with N.A.T.O. is 
ensured, not only because most of the 
Standing Armaments Committee delega-
tes are also permanent delegates to the 
NATO Armaments Committee, but also 
because NATO representatives attend all 
meetings of the Standings Armaments 
Committee and of the Ad Hoc Groups 
and Sub-Groups. All reports of the meet-
ings are sent to the observers with the 
request, subject to security regulations, 
to circulate them to those NATO special-
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ist agencies who have a need to know. 
This system has worked-satisfactorily for 
over three years. 
(b) Co-ordination of the work of the WEU 
member countries with their North Ame-
rican Allies is assured automatically in 
those NATO agencies in which member 
countries of W.E.U. participate. When-
ever necessary, United States, or Ca-
nadian observers or advisers have been 
asked to attend either at ministerial level 
- as in April 1958 - or at the level of 
the Standing Armaments Committee -
as in April and May 1958 - or at work-
ing group level which, as the Council 
have already informed the Assembly, was 
the case for the question of helicopters. 
(c) The Assembly has asked that a distinction 
should be made between weapons and 
equipment which can be produced with-
in N.A.T.O., those which are better suited 
to production within W.E.U. and, lastly, 
those which must be produced on a natio-
nal basis. 
It seems difficult, if not impossible, to 
make such a distinction. It would depend 
on a number of different factors: mili-
tary, technical, financial, industrial, all 
varying from country to country and 
from year to year. Even supposing it 
were possible to draw up a general list at 
a given moment, there would be a con-
siderable risk that, within a short time, 
it would no longer be accurate, and this 
would make it more of a handicap than a 
help. The Council prefer the way which 
has been followed by governments work-
ing together within the Standing Arma-
ments Committee: to solve problems on a 
case by case basis, and taking account of 
factors arising at the moment when these 
problems appear ripe for settlement. 
(d) The Council appreciate the motives 
which have led the Assembly's Rappor-
teurs to suggest the recommendation that 
the Standing Armaments Committee 
should be kept informed by WEU mem-
ber countries of offers of weapons or 
passage du rapport de la Commission n'a pu 
l'eclairer. Il observe toutefois que les problemes 
d'organisation et de defense passive sont traites 
par des groupes de l'O.T.A.N. qui ont d'ores et 
deja etudie de multiples aspects d'un plan d'ur-
gence. 
Quant aux besoins en materiels des forces in-
terieures et de la defense civile, ces problemes 
qui ressortent de la competence des autorites 
nationales, sont traites, dans la plupart des pays 
membres, en collaboration etroite avec les auto-
rites responsables du materiel des Forces armees. 
En ce qui concerne les materiels proprement 
dits, dont les forces de defense interieure doivent 
etre dotees, il n'apparait pas que des problemes 
specifiques se posent, necessitant la creation d'un 
sous-comite specialise. 
Enfin, le Conseil pense que les sous-comites 
specialises charges de la securite, des recherches 
et de la mise au point, ainsi que de la produc-
tion et du financement ne sont pas opportuns. 
Dans un souci d'efficacite le Comite prefere 
traiter les problemes pragmatiquement a !'occa-
sion de chaque cas concret. Des qu'un probleme 
depasse le cadre des caracteristiques militaires, 
un groupe technico-militaire s'empare de ce pro-
blame afin de definir les conditions de develop-
pement d'une etude et de la fabrication d'un 
prototype. Dans un stade ulterieur, les essais et 
la mise au point seront eux-memes traites dans 
le cadre qui convient. Il en sera de meme, en 
tant que de besoin, des questions de production et 
de financement. 
Les ministres de la defense ont d'ores et deja 
la possibilite de se reunir dans des cadres divers. 
Ils ont d'ailleurs deja utilise cette possibilite en 
avril 1958, et oriente de fa~on efficace l'action 
du Comite Permanent des Armements. Formali-
ser leurs reunions ne semble pas de nature a en 
augmenter l'efficacite. 
3. (a) La cooperation avec l'O.T.A.N. est assu-
ree de fa~on etroite, non seulement par 
le fait que la plupart des delegues perma-
nents pres le Comite Permanent des Ar-
mements sont egalement delegues perma-
nents pres le Comite d'armements de 
l'O.T.A.N., mais egalement par la pre-
sence aux reunions du Comite Permanent 
des Armements et de tous les groupes ou 
sous-groupes de travail ad hoc, de repre-
sentants de l'O.T.A.N. Tous les proces-
verbaux sont communiques a ces obser-
29 
DOCUMENT 119 
vateurs, a charge pour eux, sous reserve 
des regles de securite, de faire part des 
resultats obtenus aux organismes specia-
lises de l'O.T.A.N. qui ont le besoin d'en 
connaitre. Ce systeme fonctionne de fa-
c;on satisfaisante depuis plus de trois ans. 
(b) La coordination des pays membres de 
!'Union avec leurs partenaires nord-
americains est assuree tout naturellement 
dans le cadre des organismes de l'O.T.A.N. 
dont font partie les pays membres de 
l'U.E.O. Quand le besoin s'en est fait 
sentir, des observateurs ou des conseillers 
des Etats-Unis ou du Canada ont ete ef-
fectivement invites, soit a !'echelon mi-
nisteriel en avril 1958, soit a !'echelon du 
Comite Permanent des Armements en 
avril et mai 1958, soit a !'echelon des 
groupes de travail, comme le Conseill'a 
deja signale a l'Assemblee, dans le cas 
des helicopteres. 
(c) L'Assemblee demande qu'une distinction 
soit faite entre les armes et les materiels 
qui peuvent etre produits dans le cadre 
de l'O.T.A.N., ceux qui conviendraient 
mieux a une production dans le cadre de 
l'U.E.O., et enfin ceux qui doivent faire 
l'objet d'une production nationale. 
(d) 
Il parait difficile sinon impossible d'eta-
blir une telle classification. Elle depend 
en effet d'une serie de facteurs militaires, 
techniques, financiers, industriels qui va-
rient dans le temps et dans chacun des 
pays. A supposer meme qu'un inventaire 
general soit effectue a un moment donne, 
il risquerait, tres peu de temps apres son 
etablissement, de ne plus correspondre a 
la realite et de constituer par consequent 
plus une gene qu'un guide. Aussi le 
Conseil estime-t-il preferable la voie sui-
vie par les gouvernements associes a 
l'reuvre de cooperation dans le cadre du 
Comite Permanent des Armements qui 
consiste a regler les problemes au fur et 
a mesure qu'ils se presentent, et compte 
tenu de tous les elements de discussion, 
au moment ou le probleme parait mur 
pour un reglement. 
Le Conseil apprecie les motifs qui ont 
conduit les rapporteurs a proposer a l'As-
semblee de recommander que le Comite 
Permanent des Armements soit tenu in-
forme, par les pays membres de l'U.E.O., 
des offres d'armes ou de materiels en pro-
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equipment made by other countries. 
Neverthelesi, the Council would point 
out that the main aim to be pursued by 
the Standing Armaments Committee is 
one of future co-operation. Therefore, 
even if only tD maintain or create the 
necessary atmosphere of confidence, com-
mercial operations relating to equipment 
for immediate use should be drawn into 
the work as little as possible. Further-
more, member governments have decided 
not to exchange such information or to 
hold discussions unless a ehoice made by 
one of them is likely to influence the 
future development of equipment in 
whose earlier phMes of co-ordination 
they have participated. 
Recommendation No. 30 
Recommendation No. 30 invited the Council to 
examine the question of a multilateral solution 
to the financial problems of the common defence 
effort, on the basis of the study carried out by 
the Committee on Defence Questions and Arma-
ments. 
Tlie Council recognise the important effect 
which financial problems of the type the Assem-
bly has examined ll).ay have on the defence effort 
of the Alliance. 
They maintain the belief, which they expressed 
in their answer to Recommendation No. 23, that 
such problems call for .consideration within a 
NATO framework. They have, therefore, trans-
mitted the Assembly's detailed and comprehen-
sive study to the North Atlantic Council. 
(h) Join-t .Jleeti'lt.gs 
The fourth joint meeting between the Council 
and the Committee on Defence Questions and 
Armaments took place in R001e in Mar.ch 1958, 
under the Chairmanship of Mr. Pella, Italian 
Minister for Fol"eign Affairs. The Committee had 
submitted in advance questions <m. the levels of 
forces, including internal defence and police for-
ces, the use of nuclear weapons, and the produc-
tion of armaments. These questions were ans-
wered in detail by the Council who included, 
where neee518ary, the elements of replies from 
N.A.T.O., and were further diseussed at the meet-
ing. 
The fifth joint meeting took place in London 
in December 1958, under the Chairmanship of 
Mr. Selwyn Lloyd, United Kingdom Secretary of 
State for Foreign Affairs. Questions at this meet-
ing were concerned mainly with the common pro-
duction of armaments but included a number of 
others on the levels of forces and the tactical and 
strategic policies of the Alliance. In addition to 
those questions, submitted in advance, the Coun-
cil accepted and answered a considerable number 
of supplementaries at the meeting. While always 
ready to answer such supplementaries as far as 
possible, the Council would like to stress once 
more the importance of their receiving adequate 
notice of questions in order to be able to answer 
them fully. 
A further subject raised at this joint meeting 
was the Assembly's Resolution No. 11 appointing 
a Committee of Investigation in the field of the 
Common Production of Armaments. The Council 
had been unable to agree to the establishment of 
such a Committee. They believed that it would 
raise a number of problems, besides interfering 
with the new and successful procedure for the 
provision of information on defence questions. At 
the joint meeting, the Chairman of the Commit-
tee indicated that the Assembly envisaged some-
thing more in the nature of a Sub-Committee 
of the Committee on Defence Questions and Ar-
maments, engaged in liaison between that Com-
mittee and the Council, than a new and indepen-
dent body. The Council would certainly be will-
ing to consider the establishment of such a Sub-
Committee, which would use the existing proce-
dures for obtaining information on the subject 
with which it was concerned. They invite the 
Assembly, therefore, to develop their proposal in 
a way which would remove the difficulties im-
plied by the term "Committee of Investigation". 
2. Budgetary Affairs qnd Administration 
(a) Budget 
The Council's approval of the .Assembly's Bud-
get for 1958 had been given with one question 
- that of the financial provision for political 
groups - remaining to be settled. It had been 
agreed at the joint meeting between the Council 
and the Presidential Committee on 15th Decem. 
ber, 1957, that W.E.U. would follow the decision 
taken on this question by the Council of Europe. 
venance d'autres pays. Le Conseil se per-
met toutefois de rappeler que l'reuvre es-
sentielle qui doit etre poursuivie par le 
Comite Permanent des Armements est 
une reuvre de cooperation pour l'avenir 
et qu'il convient, ne serait-ce que pour 
creer ou maintenir le climat de confiance 
necessaire a cette cooperation, de meler 
le moins possible les operations commer-
ciales interessant des materiels mis imme-
diatement en service. Aussi les gouverne-
ments des pays membres ont-ils decide de 
ne proceder a de telles informations et a 
une discussion eventuelle que dans le cas 
ou le choix effectue par l'un des gouver-
nements des pays membres aurait une in-
fluence sur le developpement ulterieur de 
materiels a la definition desquels ils se 
sont associes dans des phases de coopera-
tion anterieures. 
Recommandation no 30 
La Recommandation n ° 30 invitait le Conseil 
a examiner, sur la base de l'etude effectuee par 
la Commission competente de l'Assemblee, la 
question d'une solution multilaterale des pro-
blemes financiers que pose l'effort commun de 
defense. 
Le Conseil reconnait que les problemes de l'or-
dre de ceux qui ont fait l'objet de !'etude de l'As-
semblee peuvent avoir des incidences financieres 
importantes sur !'effort de defense de !'Alliance. 
ll maintient l'avis, exprime dans sa reponse a 
la Recommandation no 23, que de tels problemes 
doivent etre examines dans le cadre de l'O.T.A.N. 
Le Conseil a done transmis au Conseil de l'At-
lantique Nord l'etude detaillee et tres complete 
de l'Assemblee. 
(b) Reunions communes 
La quatrieme reunion commune du Conseil et 
de la Commission des Questions de Defense et des 
Armements a eu lieu a Rome au mois de mars 
1958, sous la presidence de M. Pella, ministre des 
Affaires etrangeres d'Italie. La Commission avait 
presente a l'avance des questions relatives aux 
niveaux des forces (y compris les forces de de-
fense interieure et de police), a l'emploi des 
armes nucleaires et a la production des arme-
ments. Le Conseil y a repondu en detail, joignant, 
le cas echeant, les elements de reponse fournis 
par l'O.T.A.N. Un echange de vues a eu lieu au 
cours de la reunion. 
30 
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La cinquieme reunion commune s'est tenue a 
Londres en decembre 1958, sous la presidence de 
M. Selwyn Lloyd, ministre des Affaires etran-
geres du Royaume-Uni. Les questions posees 
concernaient principalement la production en 
commun d'armements. Toutefois, un certain 
nombre d'autres questions furent posees au sujet 
des niveaux des forces et des politiques tac-
tique et strategique de !'Alliance. En plus des 
questions posees a l'avance, le Conseil a accepte 
de repondre a un nombre important de questions 
supplementaires. Bien qu'il soit toujours pret a 
repondre a ces questions supplementaires dans la 
mesure du possible, le Conseil voudrait souli-
gner une fois de plus le prix qu'il attache a ce 
que ces questions lui soient communiquees suffi-
samment a l'avance pour lui permettre d'y re-
pondre completement. 
Une autre question soulevee an eours de cette 
reunion commune avait trait a la Resolution 
n° 11 de l'Assemblee, instituant une commission 
d'investigation en matiere de production en com-
mun d'armements. Le Conseil n'a pu approuver 
la creation d'une telle eommission. Il eonsidere 
que cette mesure souleverait de nombreux pro-
blemes, tout en eompromettant la procedure ac-
tuelle de communication de renseignements 
relative aux questions de defense, qui donne 
satisfaction. Le president de la Commission a de-
clare au cours de la reunion commune que l'As-
semblee envisageait non pas un organisme 
independant, mais plutot une sorte de sous-
commission de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements, chargee de la liaison 
entre cette Commission et le Conseil. Ce dernier 
serait certainement dispose a examiner la creation 
d'une telle sous-commission, utilisant Ies moyens 
courants d'information dans le domaine de sa 
competence. ll invite done FAssemblee a preciser 
davantage sa position de maniere a eliminer les 
diffic:mltes que souleve le terme « Commission 
d'investigation :.. 
(a) Budget 
Le Conseil avait approuve le budget de l'As-
semblee pour 1958 sous une seule reserve, relative 
au credit affecte aux groupes politiques. Il avait 
ete convenu lors de la reunion commune du 
Conseil et du Comite des presidents, le 15 decem-
bre 1957, que l'U.E.O. se conformerait en cette 
matiere a la decision prise par le Conseil de !'Eu-
rope. Ce dernier a approuve un credit au titre 
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Subsequently, the Council of Europe agreed to 
provide a credit for ''miscellaneous expenses of 
members of the Assembly in the discharge of spe-
cific duties for the Council of Europe, such as 
those for secretariat assistance, documentation 
and travel"; a credit for similar purposes was 
then agreed by the Council for the WEU Assem-
bly. 
The Assembly's Budget for 1959 was approved 
by the Council on 21st January, 1959, subject to 
reserves on two personnel questions. 
(b) Emoluments and Conditions of Employment 
The main innovation in the Assembly's Budget 
for 1959, as in the budgets of the ministerial or-
gans of W.E.U., was the reclassification of posts 
and the revision of salary scales arising from the 
recommendations of the Committee of Experts on 
Emoluments established by O.E.E.C., the Council 
of Europe, N.A.T.O. and W.E.U. The application 
of these changes is referred to in more detail in 
Chapter VIII below. It is relevant here, however, 
to mention a number of general points thereon 
which have been raised by the Assembly in de-
bate and of which some were formulated in Re-
commendation No. 26 and its accompanying Re-
port. 
In setting up the Committee, the four Councils 
were concerned, in the first place, with accura-
tely classifying the posts in their establishments 
and according them suitable salaries and condi-
tions of employment. They were determined also 
that any changes should be carried out in com-
mon by their four organisations. The new classi-
fications and certain new salary scales have al-
ready been put into effect; other changes in con-
ditions of employment, including recruitment 
policy, promotion, security of employment and 
pension schemes (to which the Assembly referred 
in Recommendation No. 26), are under conside-
ration. The fact that many of these conditions, as 
existing at present, differ considerably between 
the four organisations means that complete uni-
formity cannot be achieved quickly. Nevertheless, 
this uniformity remains the Council's aim. 
31 
The Assembly have referred to the need for 
uniformity between the four organisations and 
the new Communities of the Six. The Council 
accept this as a long-term aim, and the Commit-
tee of the four organisations working on these 
questions is in contact with the competent organs 
of the new Communities. The Council must em-
phasise, again, as was stated in their reply to 
Recommendation No. 26, that they cannot en-
visage the achievement of this uniformity by the 
assimilation of the salaries and conditions of the 
four organisations to those of the new Commun-
ities. 
The Council intend to consider during 1959 
an interim revision of the Staff Rules, to take 
into account certain changes which have occurred 
during the past two years. 
(c) Audit of the Assembly's Accounts 
In accordance with Article 16 of the As-
sembly's financial regulations, the President of 
the Assembly submitted to the Council the As-
sembly's accounts for 1957, together with the 
auditor's report thereon. On 16th October, 1958, 
the Council approved the Assembly's accounts 
for 1957 and discharged the President from his 
responsibility for them. 
In November 1958, the Council decided to 
agree to the Assembly's request to be able to 
appoint its own Auditor. 
3. General Affairs 
Recommendation No. 33 
The governments of the member States of 
W.E.U. share the desire of the Assembly, formul-
ated in Recommendation No. 33, for an early so-
lution of the problem of the association to be 
developed between the signatories of the Rome 
Treaty and the other partners of the O.E.E.C., 
and are using their influence to this end. 
des « depenses de nature diverses exposees par les 
membres de l'Assemblee dans l'exercice de fonc-
tions specifiques pour le Conseil de !'Europe, 
telles notamment que les frais de secretariat, de 
documentation et de deplacement » ; en conse-
quence, un credit pour des depenses semblables a 
ete approuve pour l'Assemblee de l'U.E.O. 
Le Conseil a approuve le budget de l'Assem-
blee pour 1959 au cours de sa seance du 21 jan-
vier 1959, sous deux reserves ayant trait a des 
questions de personnel. 
(b) Emoluments et conditions d'emploi 
La principale innovation du budget de l'As-
semblee pour 1959, comme des budgets des orga-
nes ministeriels de l'U.E.O., a ete le reclassement 
general du personnel et la revision des echelles de 
traitements conformement aux recommandations 
du Comite des experts en emoluments institue par 
l'O.E.C.E., le Conseil de l'Europe, l'O.T.A.N. et 
l'U.E.O. Ces mesures nouvelles sont analysees 
dans le chapitre VIII. Il convient cependant de 
mentionner ici un certain nombre de points d'or-
dre general qui ont ete souleves au cours des de-
bats de l'Assemblee et, pour une part, formules 
dans la Recommandation n° 26 et le rapport qui 
l'accompagne. 
En instituant ce Comite, les quatre conseils ont 
entendu tout d'abord etablir un classement precis 
des emplois de leur personnel permanent et fixer 
des echelles de traitements et des conditions d'em-
ploi satisfaisantes. Les conseils ont voulu egale-
ment que tous les changements qui seraient 
apportes a l'etat de choses existant soient decides 
en commun. Le nouveau classement, et certains 
des nouveaux baremes de traitements, sont deja 
entres en vigueur ; les autres reformes : principes 
de recrutement, promotions, securite de l'emploi 
et regime de retraite (auquell'Assemblee se refere 
dans sa Recommandation n° 26) sont actuelle-
ment a l'etude. Beaucoup de ces conditions diffe-
rent encore considerablement d'une organisation 
a l'autre, et l'on ne peut esperer parvenir tout de 
suite a une complete uniformite. Tel reste cepen-
dant le but final du Conseil. 
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L'Assemblee a souligne la necessite d'harmoni-
ser les conditions d'emploi des quatre organisa-
tions et des nouvelles communautes des Six. Le 
Conseil voit hl un objectif a long terme, et le 
Comite charge par les quatre organisations d'etu-
dier ces questions se tient en contact avec les 
organes competents des nouvelles communautes. 
Le Conseil doit souligner, une fois encore, comme 
ill'a indique dans sa reponse a la Recommanda-
tion no 26, qu'il ne peut envisager d'obtenir cette 
uniformite par !'assimilation des traitements et 
conditions d'emploi des quatre organisations a 
ceux des nouvelles communautes. 
Le Conseil se propose d'examiner durant l'an-
nee 1959 une revision provisoire du Reglement 
du personnel, tenant compte de certains change-
ments intervenus au cours des deux dernieres 
annees. 
(c) Verification des comptes de l'Assemblee 
Conformement a !'article 16 du Reglement fi-
nancier de l'Assemblee, le President de l'Assem-
blee a presente au Conseilles comptes de l'Assem-
blee pour 1957, accompagnes du rapport du Com-
missaire aux comptes. Le 16 octobre 1958, le 
Conseil a approuve les comptes de l'Assemblee 
pour 1957 et donne au President de l'Assemblee 
quitus de sa gestion. 
En novembre 1958, le Conseil a donne son ap-
probation a la demande de l'Assemblee de desi-
gner librement son propre Commissaire aux 
comptes. 
3. Affaires generales 
Recommandation n° 33 
Les gouvernements des Etats membres de 
l'U.E.O. partagent le desir de l'Assemblee, for-
mule dans la Recommandation n° 33, de voir re-
gler prochainement le probleme de !'association a 
former entre les signataires du Traite de Rome 
et les autres partenaires de l'O.E.C.E., et exer-
cent leur influence a cet effet. 
H. GENERAL POUTICAL PROBLEMS 
l. QuestiDns concerning the Control of Arma-
ments - Amendments to Annex Ill of 
Protocol No. Ill 
During 1958 two amendments have been made 
to Annex III of Protocol No. III of the revised 
Brussels Treaty resulting from requests by the 
Federal Republic of Germany. 
Article II of Protocol No. III and Annex I of 
the same Protocol recall that the Federal Repu-
blic of Germany has undertaken not to manu-
facture in its territory certain weapons, including 
those defined in Annex III to Protocol No. III. 
By the terms of Article II of Protocol No. III, 
the content of the list in Annex III can be 
amended or cancelled by a decision of the Council 
of W.E.U., passed by a two-thirds majority, sub-
ject to two essential conditions, namely, a recom-
mendation by the competent Supreme Comman-
der of the North Atlantic Treaty Organisation 
for amendment of the content of the list and the 
submission of an appropriate request by the Go-
vernment of the Federal Republic of Germany. 
In a letter dated 3rd February, 1958, the Su-
preme Allied Commander Europe recommended, 
stating reasons, that the Council of W.E.U. take 
the necessary steps to authorise the manufacture 
of anti-tank missiles on the territory of the Fede-
ral Republic and that they amend Protocol 
No. III to allow such manufacture. In March 
1958 the Government of the Federal Republic 
submitted a request that guided anti-tank missiles 
should be added to the list of missiles already 
excluded from the definition in Annex III to 
Protocol No. III and that the said Annex be 
amended accordingly. 
On completion of the essential formalities laid 
down in Article II of Protocol No. III, the Coun-
cil of W.E.U., after close and detailed conside-
ration of the question, approved the proposed 
amendment and adopted the following Resolution 
on 9th May, 1958 : 
"The Council of Western European Union, 
Considering Article II of Protocol No. Ill to 
the Agreements signed in Paris on 23rd Octo· 
ber, 1954, and Annexes I and III to that Pro-
tocol; 
Considering the recommendation made by the 
Supreme Allied Commander Europe, in his 
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letter of 3rd February, 1958, that the manu-
facture of guided anti-tank missiles on the 
territory of the Federal Republic of Germany 
should be authorised; 
Considering the request submitted by the 
Government of the Federal Republic of Ger-
many, in a letter dated 13th March, 1958, 
DECIDE 
Single article: The following new clause shal1 
be added to paragraph IV of Annex III to Pro-
tocol No. III: 
' (e) Guided anti-tank missiles are also re-
garded as excluded from this defini-
tion.' " 
In a letter dated 26th August, 1958, the Su-
preme Allied Commander Europe recommended, 
stating reasons, that the Council of W.E.U. take 
the necessary steps to authorise the construction 
by the Federal Republic of Germany, at a ship-
yard in its own territory, of a training ship of 
approximately 4,800 to 5,000 tons. On 16th Sep-
tember, 1958, the Government of the Federal Re-
public submitted a request for the necessary 
amendment to paragraph V of Annex III to Pro-
tocol No. III. 
Consequently, the Council adopted, on 16th Oc-
tober, 1958, the following resolution: 
"The Council of Western European Union, 
Considering Article II of Protocol No. III of 
the Agreements signed in Paris on 23rd Octo-
ber, 1954, and Annexes I and III to that Pro-
tocol; 
Considering the recommendation made by the 
Supreme Allied Commander Europe, in a 
letter dated 26th August, 1958, that authority 
be given for the construction of a training ship 
of 4,800 to 5,000 tons displacement in the terri-
tory of the Federal Republic of Germany; 
Considering the request to this effect sub-
mitted by the Government of the Federal Re-
public of Germany in a letter dated 16th 
September, 1958; 
DECIDE 
Single Article: The words 'with the exception 
of a training ship of 4,800 to 5,000 displace-
ll. PROBL£MES POUTIQUES GENERAUX 
1. Questions relatiues au contr6le des 
armements - Amendements d I' Annexe Ill 
du Protocole No Ill 
Au cours de l'annee 1958, deux amendements 
ont ete apportes, sur la demande de la Republi-
que Federale d'Allemagne, a !'Annexe HI du 
Protocole No HI du Traite de Bruxelles revise. 
L'article II du Protocole N6 Ill et !'Annexe I 
du meme Protocole, rappellent que la Republique 
Federale d'Allemagne s'est engagee a ne pas fa-
briquer sur son territoire certaines armes, et no-
tamment celles qui sont definies a !'Annexe HI 
du Protocole N° Ill. 
Aux termes de !'Article II du Protocole N° Ill, 
le contenu de la liste figurant a !'Annexe Ill 
peut etre amende ou annule par decision du 
Conseil de l'U.E.O. a la majorite des deux tiers, 
sous reserve de deux conditions fondamentales, a 
savoir une recommandation du Commandant su-
preme competent de !'Organisation du Traite de 
l'Atlantique Nord et la presentation d'une re-
quete par le gouvernement de la Republique 
~ederale d'Allemagne. 
Dans une lettre motivee en date du 3 fevrier 
1958, le Commandant supreme des Forces alliees 
en Europe a recommande que le Conseil de 
l'U.E.O. prenne les mesures necessaires pour au-
toriser la fabrication d'engins antichars sur le 
territoire de la Republique Federale d'Allemagne 
et amende le Protocole N° Ill en ce sens. En 
mars 1958, le gouvernement de la Republique 
Federale a presente une requete tendant a ce 
que les engins antichars soient ajoutes a la liste 
des engins deja exclus de la definition de l'An-
nexe Ill au Protocole N° Ill, et a ce que ladite 
annexe soit amendee en consequence. 
Les formalites requises par l'article II du Pro-
tocole No Ill ayant ete accomplies, le Conseil de 
l'U.E.O. apres un examen complet de la question, 
a approuve le projet d'amendement et adopte, le 
9 mai 1958, la resolution suivante : 
«Le Conseil de l'Union de l'Europe Occiden-
tale, 
Consid~rant !'article II du Protocole N° HI 
des Accords signes a Paris le 23 octobre 1954, 
ainsi que les Annexes I et Ill a ce Protocole; 
Considerant la recommandation du Com-
mandant supreme des Forces alliees en Eu-
rope d'autoriser la fabrication d'engins guides 
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antichars sur le territoire de la Republique 
Federale d'Allemagne, contenue dans sa lettre 
du 3 fevrier 1958 ; 
Considerant la demande soumise a cet effet 
par le Gouvernement de la Republique Fede-
rale d'Allemagne dans sa lettre du 13 mars 
1958; 
DECIDE 
A1·ticle unique: Le paragraphe IV de !'An-
nexe Ill du Protocole N° Ill est complete 
comme suit: 
' (e) Sont egalement consideres comme ex-
clus de cette definition, les engins gui-
des antichars '. » 
Dans une lettre motivee en date du 26 aout 
1958, le Commandant supreme des Forces alliees 
en Europe a recommande que le Conseil de 
l'U.E.O. prenne les dispositions necessaires pour 
autoriser la construction par la Republique Fede-
rale d'Allemagne, dans un chantier maritime si-
tue sur son propre territoire, d'un navire-ecole 
d'environ 4.800 a 5.000 tonnes. Le 16 septembre 
1958, le gouvernement de la Republique Federale 
d'Allemagne a presente une requete tendant a 
amender en ce sens le paragraphe V de l'Annexe 
HI au Protocole N° Ill. 
Le Conseil a adopte, le 16 octobre 1958, la re-
solution suivante : 
« Le Conseil de l'Union de !'Europe Occi-
dentale, 
Considerant !'article II du Protocole N° Ill 
des Accords signes a Paris le 23 octobre 1954, 
ainsi que les Annexes I et Ill de ce Protocole ; 
Considerant la recommandation du Com-
mandant supreme des Forces alliees en Eu-
rope d'autoriser la construction d'un navire-
ecole d'un deplacement de 4.800 a 5.000 
tonnes sur le territoire de la Republique Fe-
derale d'Allemagne, contenue dans sa lettre 
du 26 aout 1958 ; 
Considerant la demande soumise a cet effet 
par le gouvernement de la Republique Fede-
rale d'Allemagne dans sa lettre du 16 septem-
bre 1958; 
DECIDE 
Article unique: Le paragraphe V (a) de 
l'Annexe Ill du Protocole No Ill est complete 
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ment' shall be added to paragraph V (a) of 
Annex Ill to Protocol No. Ill.'' 
2. Level of forces of member States 
Under Article Ill of Protocol No. II on the 
forces of ·western European Union, it is laid 
down that ''if at any time during the Annual 
Review (of N.A.T.O.) recommendations are put 
forward, the effect of which would be to increase 
the level of forces above the limits specified in 
Articles I and II, the acceptance by the country 
concerned of such recommended increase shall be 
subject to the unanimous approval of the High 
Contracting Parties... expressed either in the 
Council of Western European Union or in the 
North Atlantic Treaty Organisation". 
It is recalled that, at their meeting on 15th 
September, 1956, the Council approved a proce-
dure to be followed to implement this provision. 
In December 1958, following this procedure, 
the Permanent Representatives to the North At-
lantic Council of the seven member States of 
W.E.U. submitted a report to the Council of 
W.E.U. At their first meeting in 1959, the Coun-
cil adopted this Report. 
3. Maintenance of United Kingdom forces on 
the mainland of Europe 
In March 1957 the United Kingdom Govern-
ment put before the Council proposals for the 
withdrawal of certain United Kingdom forces 
from the mainland of Europe. The Council 
decided to acquiesce in the withdrawal of 13,500 
British troops from Germany in the financial 
year 1957/58, being half of the total withdrawals 
proposed by the United Kingdom Government, 
while the United Kingdom agreed to postpone 
consideration of the withdrawal of the remaining 
13,500. 
On 29th January, 1958, having regard to 
SACEUR's advice, the Council acquiesced in a 
United Kingdom proposal to withdraw 8,500 of 
these latter (bringing the total of British forces 
in Germany to 55,000) as part of the United 
Kingdom Government's general defence planning 
for 1958/59. 
Subsequently, in November 1958, the United 
Kingdom Government stated that it intended to 
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maintain its forces in Germany at 55,000 until 
the end of 1959. 
4. Tribunal of international composition in 
the Saar 
The Tribunal of international composition in 
the Saar has continued its work. An additional 
sitting in 1957, not recorded in the Report for 
that year, was held on 21st November, and three 
awards were made. In 1958, sittings were held on 
15th March, 3rd and 4th July, 11th October and 
5th and 6th December; a total of twenty-three 
awards were made. 
..(\.s the Tribunal is now approaching the end of 
the three years of operations envisaged for it, the 
Council decided, on lOth September, 1958, that 
the final date on which petitions might be sub-
mitted to the Office of the Tribunal would be 
26th June, 1959. 
5. Meetings of Heads of Protocol 
The heads of Protocol of the seven member 
countries of W.E.U. have met informally several 
times over the past few months in order to ex-
change information and views on the rules and 
practice followed in protocol matters in their 
countries. 
Taking account of modern developments in 
diplomatic practice, they have in some cases 
agreed on general principles which they have re-
commended for the guidance of the national pro-
tocol departments. They have done so, for 
instance, with regard to arrangements for the 
ceremonial reception of visiting ministers of for-
eign governments, in particular when attending 
meetings called by international organisations. 
These meetings have proved of considerable 
interest and value to the seven protocol depart-
ments and it is planned to continue them. 
6. Questions arising in other international 
organisations 
Representatives of the seven countries have 
continued to meet from time to time under the 
auspices of the Council to discuss questions of 
common interest, before their study by larger 
international organisations such as the United 
Nations and its agencies. These exchanges of view 
have continued to prove most useful. 
par les mots ' a !'exception d'un navire-ecole 
d'un deplacement de 4.800 a 5.000 tonnes '. » 
2. Niveaux des forces des Etats membres 
Aux termes de l'article Ill du Protocole N° II 
relatif aux forces de l'Union de l'Europe Occi-
dentale : « Si, a un moment quelconque au cours 
de l'Examen annuel (de l'O.T.A.N.), il est for-
mule des recommandations qui aient pour effet 
d'accroitre le niveau des forces au dela des limi-
tes specifiees dans les articles I et II, l'accepta-
tion par la Haute Partie Contractante interessee 
de ces accroissements recommandes sera soumise 
a !'approbation a l'unanimite des Hautes Parties 
Contractantes... exprimee soit au Conseil de 
l'U.E.O., soit au scin de !'Organisation du Traite 
de l'Atlantique Nord. » 
Lors de sa reunion du 15 septembre 1956, le 
Conseil avait adopte la procedure a suivre en 
application de cette disposition. 
En decembre 1958, conformement a cette pro-
cedure, les representants permanents des sept 
pays membres de l'U.E.O. au Conseil de l'Atlan-
tique Nord ont presente un rapport au Conseil 
de l'U.E.O. Ce rapport a ete adopte par le 
Conseil au cours de sa premiere seance de l'annee 
1959. 
3. Maintien des forces britanniques sur le 
continent europeen 
Au mois de mars 1957, le gouvernement du 
Royaume-Uni avait soumis au Conseil des propo-
sitions tendant au retrait de certaines forces bri-
tanniques stationnees sur le continent europeen. 
Le Conseil avait donne son assentiment au retrait 
de 13.500 membres des forces britanniques d'Alle-
magne au cours de l'exercice 1957-1958, soit la 
moitie des retraits proposes par le gouvernement 
du Royaume-Uni, le gouvernement britannique 
acceptant pour sa part d'ajourner l'examen du 
retrait de la seconde tranche de 13.500 hommes. 
Compte tenu de l'avis exprime par le SA-
CEUR, le Conseil a donne son assentiment le 29 
janvier 1958 a la proposition du gouvernement 
britannique de retirer 8.500 hommes sur cette 
seconde tranche de 13.500 (ramenant le total des 
forces britanniques en Allemagne a 55.000 hom-
mes), dans le cadre du plan general de defense 
du gouvernement du Royaume-Uni pour 1958-
1959. 
ffiterieurement, au mois de novembre 1958, le 
gouvernement du Royaume-Uni a fait savoir 
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qu'il se proposait de maintenir ses forces en Alle-
magne au niveau de 55.000 hommes jusqu'a la fin 
de 1959. 
4. Tribunal de composition intemationale en 
Sarre 
Le Tribunal de composition internationale en 
Sarre poursuit ses travaux. Une session supple-
mentaire, non mentionnee dans le Troisieme rap-
port du Conseil, s'est tenue le 21 novembre 1957. 
Trois jugements ont ete rendus. En 1958, le tri-
bunal a siege les 15 mars, 3 et 4 juillet, 11 octo-
bre, et 5 et 6 decembre. Il a rendu au total 23 
jugements. 
Comme le Tribunal approche maintenant de la 
fin de ses trois annees d'existence, le Conseil a 
decide, le 10 septembre 1958, que les requetes ne 
pourraient plus etre deposees au Greffe apres le 
26 juin 1959. 
5. Reunions des chefs de protocole 
Les chefs de protocole des sept pays membres 
de l'U.E.O. se sont reunis officieusement a plu-
sieurs reprises au cours de ces derniers mois, 
pour echanger des avis et des renseignements sur 
les regles et usages suivis par leurs pays respec-
tifs en matiere de protocole. 
Tenant compte de !'evolution recente des usa-
ges diplomatiques, ils sont convenus d'un certain 
nombre de principes generaux qu'ils ont recom-
mandes aux services nationaux du protocole. Tel 
est le cas, par exemple, des dispositions relatives 
a la reception officielle des ministres etrangers, 
notamment lorsque ceux-ci se rendent a des reu-
nions tenues sous les auspices d'organisations in-
ternationales. 
Ces reunions se sont revelees fort utiles aux 
services du protocole des sept pays membres, et il 
a ete decide qu'elles continueraient d'avoir lieu 
1. l'avenir. 
6. Questions d l'ordre du jour d'autres 
organisations internationales 
Les representants des sept pays ont continue 
de se reunir periodiquement sous les auspices du 
Conseil pour examiner les questions d'interet 
commun inscrites a l'ordre du jour d'organisa-
tions internationales plus vastes, telles que 
l'O.N.U. et ses institutions specialisees. L 'utilite 




In. AGENCY FOR THE CONTROL OF ARMAMENTS 
I. GENERAL REMARKS 
This introductory resume of some of the gene-
ral principles on which the work of the Agency 
is based, is to assist understanding of the Report 
on control activity which follows. 
1. Under the terms of Article VII, 1, of Proto-
col No. IV of the modified Brussels Treaty, the 
tasks of the Agency are: 
(a) to satisfy itself that the undertakings set 
out in Protocol No. III not to manufacture 
certain types of armaments mentioned in 
Annexes II and III to that Protocol are 
being observed (control of "non-manufac-
ture"); 
(b) to control the level of stocks of the arma-
ments mentioned in Annex IV to Proto-
col No. III, held by each member State on 
the mainland of Europe. This quantitative 
control of levels involves the acceptance of 
certain limitations by member States and 
is designed to verify that these limitations 
are being observed. 
2. In implementation of these tasks, the Agency 
scrutinises statistical and budgetary information 
supplied by member States and by N.A.T.O. (con-
trol from documentary sources) and undertakes, 
on the mainland of Europe, test checks, visits and 
inspections at production plants, depots and for-
ces other than depots or forces under NATO au-
thority (field control). 
The quantitative control of levels comprises 
both control from documentary sources and field 
controls which provide an excellent means of 
verifying the information supplied by member 
States in connection with control from documen-
tary sources; non-production controls consist pri-
marily of field investigations. 
3. The final point to be noted concerning the 
quantitative control of levels is that the method 
of verifying appropriate levels of armaments, as 
defined in the Paris Agreements, is not the same 
for forces under NATO command (see Article 
XIV of Protocol No. IV), as for forces under 
national command (see Articles XV and XVI o.f 
Protocol No. IV). 
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II. CoNTROLS FROM DOCUMENTARY soURCEs 
Controls from documentary sources, as provid-
ed for in Article VII, 2 (a) of Protocol No. IV, 
are of the greatest importance for controlling the 
level of stocks. 
1. Information supplied by member States 
The most important of the statistical and 
budgetary returns submitted to the Agency by 
member States, in accordance with Article VII, 
2 (a), are their replies to a questionnaire cir-
crilated by the Agency to the competent national 
authorities at the beginning of each year. This 
questionnaire relates to the total quantities of 
armaments subject to control required in relation 
to the strength of forces, the quantities of such 
armaments held on 1st January (with details of 
distribution between units and depots), the new 
resources to be provided by national production, 
purchases from other countries and external aid 
and the quantities expected to be available at the 
end of the year, taking into account consumption, 
wear and tear and scrapping. Budgetary infor-
mation is also requested. Since knowledge of 
budget estimates and subsequent defence expend-
iture constitutes a major instrument of control, 
the Agency, as indicated in the third Report to 
the Assembly, introduced, in 1957, machinery for 
obtaining financial and budgetary information 
which has now been incorporated into the annual 
questionnaire. With the data so obtained, the 
Agency will be able over a period of several suc-
cessive years to make useful comparisons, first, 
between the sums voted by Parliament and expen-
diture incurred under such votes by the spending 
departments and, secondly, between quantitative 
equipment programmes and their progressive im-
plementation. 
The study and processing of member States' 
replies to the questionnaire circulated by the 
Agency at the beginning of 1958 gave completely 
satisfactory results because of the great care 
taken by the national departments concerned in 
compiling their replies. 
Here, special reference should be made to the 
control of levels of armaments for forces under 
national command. Maximum strengths and levels 
m. ACENCE POUR LE CONTROL£ DES ARMEMENTS 
I. OBSERVATIONS GENERALES 
Les observations ci-apres, qui rappellent cer-
tains principes generaux regissant !'action de 
l'Agence, ont pour objet de faciliter la compre-
hension du rapport sur l'activite de controle. 
1. L'Agence a pour taches, comme le precise 
l 'article VII, 1, du Protocole N° IV, du Traite 
de Bruxelles modifie : 
(a) de s'assurer que les engagements figurant 
dans le Protocole N° III de ne pas fabri-
quer certains types d'armements mention-
nes dans les Annexes II et Ill au Proto-
cole precite sont respectes (controle de 
« non-fabrication») ; 
(b) de controler les niveaux des stocks des ar-
mements mentionnes dans !'Annexe IV au 
Protocole No Ill qui sont detenus par 
chaque Etat membre sur le continent eu-
ropeen. Ce controle quantitatif des ni-
veaux implique certaines limitations 
convenues par les Etats membres, et a 
pour objet de verifier si ces limitations 
sont respectees. 
2. Pour !'execution de ses taches, l'Agence 
procede, d'une part, a l'examen notamment de 
documents statistiques et budgetaires fournis par 
les Etats membres et par l'O.T.A.N. (controle sur 
pieces) ot effectue, d'autre part, sur le continent 
europeen, des sondages, visites et inspections dans 
les usines, les depots et aupres des forces autres 
que les depots et forces de l'O.T.A.N. (controle 
sur place). 
Le controle quantitatif des niveaux s'effectue 
a la fois par le moyen du controle sur pieces et 
par celui du controle sur place qui constitue une 
excellente technique de verification de !'exacti-
tude des informations fournies par les Etats 
membres dans le cadre du controle sur pieces; le 
controle de non-fabrication comporte essentielle-
ment des investigations sur place. 
3. Il est rappele, enfin, pour ce qui est du 
controle quantitatif des niveaux, que les modes 
de determination des niveaux appropries d'arme-
ments, tels qu'ils sont definis par les Accords de 
Paris, different selon qu'il s'agit de forces sous 
commandement de l'O.T.A.N. (cf. article XIV du 
Protocole No IV), ou de forces sous commande-
ment national (cf. articles XV et XVI du Pro-
tocole N° IV). 
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II. LES CONTROLES SUR PIECES 
Le controle sur pieces prevu par !'article VII, 
2, (a), du Protocole No IV, est de la plus grande 
importance pour le controle quantitatif des ni-
veau.x des stocks. 
!.Informations fournies par les Etats membres 
Parmi les documents statistiques et budgetaires 
fournis a l'Agence par les Etats membres sur la 
base de !'article VII, 2, (a), figurent en premier 
lieu leurs reponses a un questionnaire que l'Agen-
ce a adresse, au debut de l'annee, aux autorites 
nationales competentes. Ce questionnaire porte 
sur les quantites totales des armements soumis a 
controle necessaires en fonction des effectifs, sur 
les quanti res de ces armements detenues au 1 •• 
janvier (avec indication de leur repartition dans 
les unites et depots), sur les nouvelles ressources 
attendues de la production nationale, d'achats a 
l'etranger et de l'aide exterieure, et sur les dispo-
nibilites escomptees en fin d'annee, compte tenu 
de la consommation, de l'usure et des declasse-
ments. Le questionnaire demande egalement des 
renseignements d'ordre budgetaire. En effet, 
comme la connaissance des previsions budgetaires 
et des depenses militaires consecutives constitue 
un moyen important de controle, l'Agence a mls 
en reuvre a partir de 1957, comme il a ete signale 
dans le Troisieme rapport a l'Assemblee, un sys-
teme de demandes de renseignements financiers 
et budgetaires qui fait desormais partie integran-
te du questionnaire annuel. Les renseignements 
ainsi obtenus permettront a l'Agence d'effectuer 
sur un cycle de plusieurs annees successives des 
rapprochements utiles entre, d'une part, les cre-
dits budgetaires fixes par les parlements et les 
engagements de depenses effectues sur ces cre-
dits par les autorites ordonnatrices et, d'autre 
part, les programmes quantitatifs de materiel et 
de leur execution progressive. 
L'etude et !'exploitation des reponses fournies 
par les Etats membres, au questionnaire que leur 
a adresse l'Agence au debut de l'annee 1958, ont 
pu s'effectuer de fat;on entierement satisfaisante 
grace aux soins avec lesquels ces reponses avaient 
ete etablies par les services nationaux competents. 
Une remarque s'impose dans ce cadre au sujet 
du controle quantitatif des niveaux des arme-
ments des forces sous commandement national. 
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of armaments for such forces are fixed in accord-
ance with an Agreement signed in Paris on 14th 
December, 1957. Pending the entry into force of 
this Agreement, which has already been approved 
by most member States, the Agency was empo-
wered by the Council in 1957 to consider as ap-
propriate levels of armaments for such forces 
''quantities not exceeding those reported by the 
member States''. The Agency followed the same 
procedure for the control year 1958. 
2. Information supplied by N.A.T.O. and 
co-operation with N.A.T.O. 
The co-operation of N.A.T.O. is essential for 
the control of armaments of forces under NATO 
command, and is specifically provided for in 
Article XIV of Protocol No. IV, which stipulates 
that in the case of forces under NATO authority, 
the Agency shall verify in consultation with 
N.A.T.O., that the total quantities of armaments 
subject to control, as reported by member States, 
are consistent with the quantities recognised as 
required by the units of the Powers concerned 
under NATO authority and with the conclusions 
recorded in the documents approved by the North 
Atlantic Council in connection with the NATO 
Annual Review. 
N.A.T.O. passes on to the Agency the informa-
tion reported by the WEU member States on 
armaments subject to control in their replies to 
the questionnaire for the NATO Annual Review; 
it also communicates the conclusions of the 
Review in so far as they concern the field o:f 
control and :furnishes the Agency with assess-
ments and opinions in the course of the consulta-
tions provided for in Article XIV of Protocol 
No. IV. 
During the year under review, co-operation 
between N.A.T.O. and the Agency, which is essen-
tial for any effective control of most of the arma-
ments held by member States of W.E.U. on the 
mainland of Europe, followed the same method 
as in 1957, and proved particularly successful. 
The consultations with the competent NATO mi-
litary authoritielil, as provided for in Article XIV, 
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took place in 1958 according to the procedure 
followed in the previous year. 
3. Information on military aid from the 
United States of America and Canada 
In accordance with Article XXIII of Protocol 
No. IV, the Council transmitted to the Agency 
the information received from the Governments 
of the United States of America and Canada on 
military aid supplied during the previous twelve 
months to the forces of WEU member States on 
the mainland of Europe. 
This information :formed a valuable adjunct to 
the other data supplied in connection with con-
trols from documentary sources. 
TII. FmLD CONTROLS 
Article VII, 2, of Protocol No. IV provides that 
in implementation of its tasks the Agency shall 
undertake test checks, visits and inspections at 
production plants, depots and :forces (other than 
depots or forces under NATO authority). 
This method is used by the Agency both for the 
quantitative control of levels and for non-produc-
tion controls. It provides a means of verifying 
the information supplied by member States in 
reply to the Agency questionnaire; it also enables 
the Agency to satisfy itself that undertakings 
not to manufacture certain types of armaments 
have been observed. 
Over the last three years the Agency, working 
on the basis of Protocol No. IV and the regula-
tions implementing Article XI of that Protocol. 
has developed and successfully applied, in close 
co-operation with the national authorities and 
circles concerned, a series of control methods :for 
all types of conventional weapons subject to con-
trol. It has also prepared control methods for 
guided missiles and carried out preliminary tests, 
has laid the foundations of methods for con-
trolling chemical weapons and has started to test 
them in practice, and has undertaken the study 
of control methods for biological weapons. 
Les niveaux maxima des effectifs et des arme-
ments de ces forces sont fixes suivant les moda-
lites prevues dans un Accord signe a Paris le 14 
decembre 1957. En attendant l'entree en vigueur 
de cet Accord, qui a d'ailleurs deja ete approuve 
par la plupart des Etats membres, l'Agence avait 
ete autorisee par le Conseil en 1957 a considerer 
comme niveaux acceptables des armements de ces 
forces « les quantites ne depassant pas celles in-
diquees par les pays membres ». Cette procedure 
a egalement ete appliquee pour l'annee de contro-
le 1958 par l'Agence. 
2. Informations foumies par l'O.T.A.N., et 
cooperation avec l'O.T.A.N. 
La cooperation de l'O.T.A.N. constitue un fac-
teur essentiel de la procedure du controle des 
armements des forces sous commandement de 
l'O.T.A.N. Elle est d'ailleurs explicitement pre-
vue par !'article XIV du Protocole N° IV, en 
vertu duquel l'Agence determinera, en ce qui 
concerne les forces sous commandement de 
l'O.T.A.N., en consultation avec l'O.T.A.N., si les 
quantites totales des armements controlables, 
telles qu'elles resultent des donnees fournies par 
les Etats membres, correspondent aux quantites 
reconnues comme necessaires pour les unites des 
puissances interessees affectees a l'O.T.A.N. et 
aux conclusions figurant dans les documents ap-
prouves par le Conseil de l'Atlantique Nord dans 
le cadre de l'Examen Annuel. 
L'O.T.A.N. fournit a l'Agence les renseigne-
ments communiques par les pays membres de 
l'U.E.O. en reponse au questionnaire se rappor-
tant a l'Examen Annuel de l'O.T.A.N. et qui 
concernent les armements a controler; elle porte, 
d'autre part, a la connaissance de l'Agence les 
conclusions de cet Examen dans la mesure ou 
celles-ci se rapportent au domaine soumis au 
controle ; en outre, des elements d'appreciation 
et des avis sont fournis a l'Agence lors de la 
consultation prevue a !'article XIV du Protocole 
N° IV. 
Cette cooperation entre l'O.T.A.N. et l'Agence, 
sur laquelle repose l'efficacite du controle de la 
partie la plus importante des armements des 
Etats membres de l'U.E.O. sur le continent euro-
peen, a eu lieu au cours de l'annee ecoulee selon 
les methodes deja appliquees en 1957 et s'est re-
velee particulierement fructueuse. La consulta-
tion avec les autorites militaires appropriees de 
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l'O.T.A.N., prevue a !'article XIV precite, a eu 
lieu en 1958 suivant la procedure appliquee l'an-
nee precedente. 
3. Informations sur l'aide miUtaire fournie 
par les Etats-Unis d' Amerique et le Canada 
Conformement a !'article XXIII du Protocole 
No IV, le Conseil a transmis a l'Agence les ren-
seignements qui lui avaient ete notifies par les 
gouvernements des Etats-Unis d'Amerique et du 
Canada, sur l'aide militaire fournie au cours de 
l'annee ecoulee aux forces sur le continent euro-
peen des Etats membres de l'U.E.O. 
Ces renseignements ont utilement complete les 
autres informations fournies dans le cadre du 
controle sur pieces. 
Ill. LES CONTROLES SUR PLACE 
L'article VII, 2, du Protocole N° IV dispose 
que l'Agence effectuera, pour !'execution de ses 
taches, des sondages, visites et inspections dans 
les usines, les depots et aupres des forces (autres 
que les depots et les forces sous l'autorite de 
l'O.T.A.N.). 
Cette technique est utilisee par l'Agence aussi 
bien dans le cadre du controle quantitatif des ni-
veaux que dans celui du controle de non-fabri-
cation. Elle constitue, d'une part, un moyen de 
verification de !'exactitude des informations 
fournies par les Etats membres en reponse au 
questionnaire de l'Agence ; elle permet d'autre 
part a celle-ci de s'assurer si les engagements re-
latifs a la non-production de certains armements 
ont ete respectes. 
Au cours des trois dernieres annees l'Agence, 
sur la base du Protocole No IV et du reglement 
pris en execution de !'article XI de ce Protocole, 
a mis au point et applique avec succes, en etroite 
collaboration avec les autorites et les milieux na-
tionaux interesses, des methodes de controle pour 
toutes les categories d'armes classiques soumises 
au controle. Elle a, en outre, procede a la mise au 
point et a une premiere experimentation des me-
thodes de controle des engins guides. Elle a egale-
ment etabli les bases et entrepris une premiere 
experimentation pratique des methodes appro-
priees pour le controle des armes chimiques et a 
entame, d'autre part, l'etude des methodes de 
controle des armes biologiques. 
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1. Quantitative field controls 
During 1958, such controls covered 22 military 
depots and 11 armaments factories in member 
States on the mainland of Europe. 
(a) At military depots the combined Agency-
SHAPE inspection procedure introduced 
in 1957 was successfully applied during 
the year under review. Inspections were 
concerned principally with ammunition 
for land, sea and air forces and with mili-
tary aircraft. 
(b) In the case of production plants, controls 
again took the form of exercises, as the 
Convention signed in Paris on 14th Decem-
ber, 1957, making provision for due pro-
cess of law in accordance with Article XI 
of Protocol No. IV, has not yet come into 
force. These exercises related to ammuni-
tion for land forces, to aircraft and air-
craft engines, and to submarines under 
construction. 
2. Non-production controls 
During 1958, these controls, which in 1956 and 
1957 were concerned with warships and guided 
missiles, were directed to the military aircraft 
mentioned in Annex Ill to Protocol No. Ill. As 
a result, all types of armaments listed in that 
Annex have been controlled over the last three 
years. 
For the reason already stated, these controls 
also took the form of exercises. 
In connection with field controls, reference 
should be made to a number of general considera-
tions, including in particular, the atmosphere of 
mutual confidence established between the 
Agency and the national circles concerned and 
the effective manner in which the latter have co-
operated with the Agency; these two factors have 
undoubtedly contributed to the successful appli-
cation of effective controls. 
In the case of inspections at military depots, 
definite progress was made, as compared with the 
two previous years, regarding the accuracy of the 
information supplied concerning quantities of 
armaments held on 1st January. During inspec-
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tions, these returns were checked against the in-
formation on depot cards and the results of the 
physical control of stocks, taking into account 
entries and issues between 1st January and the 
date of inspection. 
In a few cases discrepancies were noted, 
arising from the application of the accounting 
system for material, from the time-lag between 
the general stock-taking on 1st January for re-
porting to the Agency and the date of the actual 
inventory of the depot, and in some cases, from 
the complex situation brought about by a reorga-
nisation of depots with considerable transfers of 
material. However, after investigation and clari-
fication, with the full collaboration of the natio-
nal authorities concerned, the discrepancies in 
the records were explained and the quantities 
verified during physical controls at the depots 
were found to be exact. 
As regards controls at production plants, 
which cannot be as strict from the accounting 
point of view as controls of stocks at depots, 
because of modifications both in the volume and 
timing of production, it was in all cases possible 
to establish beyond doubt that actual production 
agreed with the information reported in replies 
to the Agency questionnaire. 
IV. STUDY AND PREPARATION 
OF CONTROL METHODS FOR NEW WEAPONS 
During 1958 the Agency continued the study 
and preparation of control methods for new 
weapons. 
Following the development of control methods 
for guided missiles, and the approval by the 
Council early in the year, of lists of chemical 
and biological products to be controlled, the 
Agency, assisted by national experts appointed 
by the governments of member States, began to 
study control methods for chemical and biologi-
cal weapons. 
Subsequent activity in this field included: 
- a first practical test of control methods for 
chemical weapons, in the form of an experi-
mental control exercise, carried out in two 
German factories with the agreement and 
assistance of the Government authorities 
and factory managements concerned; 
1. Controles quantitatifs sur place 
Ces controles ont porte, en 1958, sur 22 depots 
militaires et 11 usines productrices d'armements 
dans les divers Etats membres sur le continent 
europeen. 
(a) Dans les depots militaires, la procedure 
des inspections combinees Agence-SHAPE 
deja utilisee en 1957, a ete appliquee avec 
succes au cours de l'annee ecoulee. Les 
inspections en question ont porte notam-
ment sur des munitions des forces terres-
tres, navales et aeriennes, ainsi que sur des 
avions militaires. 
(b) Dans les usines, les mesures de controle 
ont encore revetu la forme d'exercices de 
controle, la Convention signee a Paris le 
14 decembre 1957, et instituant la garantie 
d'ordre juridictionnel prevue a !'article 
XI du Protocole N° IV, n'etant pas encore 
entree en vigueur. Ces exercices de contra-
le ont porte sur des munitions des forces 
terrestres, sur des avions et moteurs 
d'avions, et sur des sous-marins en cons-
truction. 
2. Controles de non-fabrication 
Ces controles qui, en 1956 et en 1957 avaient 
, . ' porte respectlvement sur des navires de guerre 
et sur les engins guides, avaient pour objet, en 
1958, les avions militaires mentionnes dans l'An-
nexe Ill au Protocole No IlL Il s'ensuit qu'au 
cours des trois dernieres annees, tous les types 
d'armements vises par cette Annexe ont ete 
controles. 
Pour la raison exposee plus haut, ces controles 
ont egalement revetu la forme d'exercices. 
Certaines considerations generales s'imposent 
au sujet de }'execution des mesures de controle 
sur place. La premiere concerne !'atmosphere de 
confiance mutuelle qui s'est etablie entre l'Agen-
ce et les milieux nationaux interesses, ainsi que 
la cooperation efficace que ces milieux ont accor-
dee a l'Agence; ces deux facteurs contribuent evi-
demment a l'efficacite et a la reussite des 
controles. 
En ce qui concerne les controles dans les de-
pots militaires, des progres certains ont ete rea-
lises par rapport aux deux annees precedentes 
quant a !'exactitude des renseignements relatif~ 
a~ quantites d'armements detenues au 1•• jan-
VIer. La concordance de ces quantites avec les in-
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dications contenues dans les fiches de depots et 
le decompte physique des stocks a pu etre verifiee 
lors des inspections, compte tenu, bien entendu, 
du jeu des entrees et sorties entre le 1 er janvier et 
la date des inspections. 
On a parfois constate des divergences, decou-
lant notamment de !'application des regles de 
comptabilisation du materiel, du decalage de 
temps entre la date du 1 er janvier pour le recen-
sement general des stocks a declarer a l'Agence 
et la date d'inventaire effectif du depot, ainsi 
que, dans certains cas, de la situation complexe 
resultant d'une reorganisation de depots avec 
mutations importantes de materiel. Apres exa-
men et apurements effectues avec l'entiere colla-
boration des autorites nationales interessees, les 
divergences comptables ont cependant pu etre 
expliquees et les quantites verifiees, au cours des 
controles physiques dans les depots, se sont reve-
lees exactes. 
Pour ce qui est du controle dans les usines, qui 
ne peut avoir la meme rigueur comptable qu'un 
controle des stocks dans les depots, du fait des 
modifications intervenant dans le volume et dans 
l'etalement des fabrications, il a toujours ete pos-
sible de conclure, de maniere certaine, a la 
concordance de la production effective avec les 
declarations contenues dans les reponses au ques-
tionnaire de l'Agence. 
IV. ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES 
AU CONTROLE DES ARMES NOUVELLES 
L'Agence a poursuivi en 1958 ses etudes et 
travaux preparatoires au controle des armes nou-
velles. 
Apres avoir mis au point les methodes de 
controle des engins guides, elle a entame, avec le 
concours d'experts nationaux designes par les 
gouvernements des Etats membres, l'etude des 
methodes de controle des armes chimiques et bio-
logiques des que le Conseil eut approuve, au de-
but de l'annee, les listes des produits chimiques 
et biologiques a controler. 
Elle a ensuite effectue dans ce cadre : 
- une premiere experimentation pratique des 
methodes de controle des armes chimiques, 
au moyen d'un exercice experimental de 
controle effectue dans deux usines alleman-
des; cet exercice s'est deroule en accord 
avec les autorites gouvernementales et les 
milieux industriels interesses et avec leur 
entiere collaboration ; 
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- a technical information visit to a Belgian 
biological laboratory, at the invitation of, 
and with the full co-operation of, the natio-
nal authorities concemed. 
V. CoNCLUSION 
1. As a result of all controls carried out during 
1958, the Agency has reported to the Council: 
(a) that no member State of W.E.U. holds 
stocks of armaments, on the mainland of 
Europe, in excess of the authorised levels; 
(b) that the undertakings not to manufacture 
certain armaments, entered into under the 
Paris Agreements, have been observed. 
2. On the basis of the experience acquired so far 
by the Agency, it may be stated: 
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(a) that the means of action at the disposal of 
the Agency and the control methods em-
ployed are now adequate for the effective 
discharge of the tasks for which it is res-
ponsible under the Paris Agreements as 
regards the control of conventional wea-
pons; 
(b) that the results obtained in the prepara-
tion and early testing of control methods 
for guided missiles show that the Agency 
will be able to ensure control of these new 
weapons; 
(c) that the foundations of suitable methods 
for controlling chemical weapons have 
been laid and that their development is 
now being studied; 
(d) that studies shortly to be undertaken will, 
in the near future, produce similar results 
in connection with the control of biologi-
cal weapons. 
- une visite d'information technique dans un 
laboratoire biologique belge ; cette visite a 
ete effectuee sur !'invitation et avec la 
pleine collaboration des autorites nationales 
interessees. 
V. CoNCLUSION 
1. L'ensemble des operations de controle effec-
tuees en 1958 a permis a l'Agence de rapporter 
au Conseil: 
(a) qu'aucun Etat membre de l1J.E.O. nepos-
sede, sur le continent europeen, de stocks 
d'armements dont les niveaux excedent les 
niveaux autorises ; 
(b) que les obligations de non-production de 
certains armements, prevues par les Ac-
cords de Paris, ont ete respectees. 
2. L'experience acquise jusqu'a present par 
l'Agence permet d'affirmer: 
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(a) que les moyens d'action dont dispose 
l'Agence, ainsi que les methodes de contro-
le mises en reuvre par elle, lui permettent 
d'aceomplir effieacement les taches que les 
Accords de Paris lui confient dans le do-
maine du controle des armes classiques ; 
(b) que les resultats obtenus dans la mise au 
point et la premiere experimentation des 
methodes de controle des engins guides 
sont de nature a permettre a l'Agence 
d'assurer le controle de ces armes nou-
velles; 
(c) que les bases des methodes appropriees de 
controle des armes chimiques ont ete eta-
blies et que la mise au point de ces metho-
des est a l 'etude j 
(d) que des etudes a entreprendre a breve 
echeance permettront d'obtenir prochaine-
ment des resultats analogues dans le do-
maine du controle des armes biologiques. 
IV. STANDING ARMAMENTS COMMITTEE 
The Standing Armaments Committee continued 
its work in the fields mentioned in the last re-
port, i.e.: 
I. Exchange of information on existing 
equipment; 
II. Definition and development of new 
equipment; 
Ill. Co-operation, restricted to a limited 
number of partners; 
IV. Exchange of technical and scientific 
information. 
It has been above all in the definition and 
development of new equipment that the first 
fruits of the Standing Armaments Committee's 
work have been borne, by reaching agreement on 
the military characteristics of a number of mo-
dern weapons systems. 
I. EXCHANGE OF INFORMATION 
ON EXISTING EQUIPMENT 
The exchange of information on existing equip-
ment has continued. The list of equipment in this 
category includes some of the most important 
weapons used by the armed forces of member 
countries. The confidential nature of their details 
and of the interest which this information has 
aroused among the countries concerned, means 
that it must be communicated to the Assembly in 
such a manner as to meet security requirements 
which might be similar to the procedure employed 
at the Joint Meeting of the Council and the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments on 
2nd December, 1958. 
These exchanges of information have enabled 
member countries to compare various competing 
equipments and, perhaps, to make their choice. 
They also bring to light the present degree of 
scientific and technical effort which might be 
devoted in the various countries to the develop-
ment of new equipment. 
Demonstrations have been organised by Bel-
gium, France, the Federal Republic of Germany, 
Italy and the United Kingdom : in Belgium (FN 
machine-guns and rifles), France (multi-fuel en-
gines, communications equipment, transport 
vehicles), Germany (communications equipment, 
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equipment used by the British Army of the 
Rhine, multi-fuel engines) and the United King-
dom (British Army equipment). 
Il. DEFINITION AND DEVELOPMENT 
OF NEW EQUIPMENT 
It is in this field that the hope of reaching 
positive agreement has been best justified. The 
detailed progress report demonstrates the value 
of the empirical methods adopted by the Com-
mittee since its formation. Without encumbering 
its task by using a rigid and bureaucratic proce-
dure, the Standing Armaments Committee has 
been inclined to deal with problems case by case. 
It has also been guided and stimulated by the 
decisions taken at ministerial level early in 1958, 
outlined in the Communication from the Council 
in addition to the Third Annual Report (Docu-
ment 89). 
With these directives in mind, responsible 
national authorities and the Chairmen of the 
bilateral and trilateral Steering Committees met 
in the Standing Armaments Committee on 17th 
April and 20th May to discuss two lists of equip-
ment submitted by the United Kingdom on the 
one hand and by France, Italy and Germany on 
the other. The items proposed were allocated, in 
aecordance with their nature, between the appro-
priate WEU and NATO organisations. 
1. Ground Force Equipment 
The Ad Hoc Group was formed in October 
1957 on the initiative of the Standing Arma-
ments Committee and was composed of represen-
tatives of the Army Chiefs of Staff of the six 
continental countries and of the competent Bri-
tish authorities. In the past year, it continued, 
along with its Sub-Groups, its work of defining 
the military characteristics of equipment to be 
supplied, in the short or long term, to the ground 
forces of \VEU countries. 
Among the items discussed initially by the Ad 
Hoc Group, some have resulted in draft agree-
ments which are at present awaiting approval of 
IV. CO Mitt PERMANENT DES ARMEMENTS 
Le Comite Permanent des Armements a pour-
suivi son activite dans les domaines evoques par 
le dernier rapport, a savoir : 
I. Echange d'informations sur les materiels 
existants ; 
II. Definition et creation de materiels nou-
veaux; 
IlL Cooperation restreinte a un nombre limite 
de partenaires ; 
IV. Echange de renseignements d'ordre tech-
nique et scientifique. 
C'est surtout dans le domaine de la definition 
et de la creation de materiels nouveaux que l'ac-
tivite du Comite Permanent des Armements a 
porte ses premiers fruits, en aboutissant a des 
accords sur les caracteristiques militaires de cer-
tains systemes d'armes modernes. 
I. EcHANGE n'INFORMATIONS 
SUR LES MATERIELS EXISTANTS 
L'echange d'information sur les materiels exis-
tants s'est poursuivi. La liste des materiels ainsi 
presentes comporte a l'heure actuelle un certain 
nombre des armes les plus importantes utilisees 
par les Forces armees des pays membres. Le ca-
ractere confidentiel des indications sur ce mate-
riel et de l'echo que ces renseignements ont sus-
cite aupres des pays interesses, exige qu'elles 
soient communiquees a l'Assemblee selon une 
procedure assurant la sauvegarde du secret et, 
eventuellement, analogue a celle employee a !'oc-
casion de la reunion mixte du Conseil et de la 
Commission des Questions de Defense et des Ar-
mements le 2 decembre 1958. 
Ces echanges de renseignements ont permis aux 
pays membres de proceder a la comparaison de 
differents materiels concurrents et d'effectuer 
eventuellement un choix. Ils revelent egalement 
l'etat actuel des efforts scientifiques et techni-
ques susceptibles d'etre mis en reuvre dans les 
differents pays pour la creation de materiels 
nouveaux. 
Des demonstrations ont ete organisees par la 
Republique Federale d'Allemagne, la Belgique, 
la France, l'Italie et le Royaume-Uni : en Repu-
blique Federale d'Allemagne (materiels de tele-
communications, materiels utilises par les Forces 
de l'Armee britannique du Rhin, moteurs multi-
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carburants), en Belgique (mitrailleuses et fusils 
FN), en France (moteurs multi-carburants, ma-
teriels de telecommunications, materiels de trans-
port), au Royaume-Uni (materiels des Forces 
armees du Royaume-Uni). 
II. DEFINITION ET CREATION 
DE MATERIELS NOUVEAUX 
C'est dans ce domaine que l'espoir d'aboutir a 
des accords concrets a ete le plus justifie. Le rap-
port detaille de ces activites prouve l'utilite de la 
methode empirique adoptee par le Comite Per-
manent des Armements depuis sa creation. Sans 
alourdir sa tache par l'etablissement d'une pro-
cedure stricte et institutionnelle, le Comite s'est 
attache a traiter les problemes cas par cas. Son 
action a, par ailleurs, ete orientee et stimulee par 
les decisions prises a !'echelon ministeriel au 
cours des premiers mois de l'annee 1958, et ex-
posees dans la communication du Conseil en com-
plement du Troisieme rapport annuel (Docu-
ment 89). 
Compte tenu de ces decisions, les delegations 
nationales et les presidents des Comites direc-
teurs bi- et trilateraux se sont reunis les 17 avril 
et 20 mai 1958 dans le cadre du Comite Perma-
nent des Armemcnts pour etudier les deux listes 
de materiels soumises d'une part, par le gouver-
nement du Royaume-Uni et d'autre part, par les 
gouvernements de la France, de l'Italie et de la 
Republique Federale d'Allemagne. Les sujets 
proposes ont ete repartis, suivant leur nature 
meme, entre les organismes appropries de 
l'U.E.O. ou de l'O.T.A.N. 
1. Materiel destine aux forces terrestres 
Le Groupe ad hoc, cree en octobre 1957, a !'ini-
tiative du Comite Permanent des Armements et 
compose des representants des Chefs d'etat-major 
des forces terrestres des six pays continentau." et 
des autorites competentes du Royaume-Uni et, 
ses Sous-Groupes, ont continue les travaux ten-
dant a definir les caracteristiques militaires des 
materiels destines, dans un proche ou lointain 
avenir, aux forces terrestres des pays membres de 
l'U.E.O. 
Parmi les sujets retenus dans un premier stade 
par le Groupe ad hoc, certains ont donne lieu a 
des projets d'accords actuellement soumis a l'ap-
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the Army Chiefs of Staff of the continental 
countries and the British Ministry of Defence. 
These draft agreements cover the military 
characteristics of: 
- a long range surface-to-surface guided 
weapon; 
- a medium range surface-to-surface guided 
weapon; 
- a mobile surface-to-air medium altitude 
weapons system; 
- a surface-to-air low altitude weapons sys-
tem. 
Other work is at present progressing in the 
same spirit of mutual understanding, with a view 
to defining the military characteristics of : 
- a short range surface-to-surface guided 
weapon; 
- a family of anti-tank weapons and, parti-
cularly: 
- a medium range infantry battalion anti-
tank weapon; 
- a guided weapon of higher performance 
capable of employment in an anti-tank 
role; 
- mine detection and mine clearance equip-
ment. 
The conclusion of the draft agreements at 
present awaiting approval of the Army Chiefs 
of the continental countries and of the British 
Ministry of Defence, raises problems of which 
the Standing Armaments Committee has had to 
take account, and which are as follows: 
(1) How can the development of weapons 
defined by the military authorities of the 
seven countries be achieved, either in 
W.E.U. or N.A.T.O.? 
(2) What stage of progress, and what proce-
dure, is likely to be the most opportune for 
extending agreements to those NATO 
countries who do not belong to W.E.U.? 
The Governments of the WEU countries have 
reached agreement in the Standing Armaments 
Committee on the following formula: 
- as soon as agreements on military characte-
ristics are approved by the Army Chiefs of 
Staff of the six continental countries and 
by the British Ministry of Defence, they 
will be forwarded to the Military Agency 
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for Standardisation and, at the same time, 
will be notified to the NATO Armaments 
Committee; 
- the Standing Armaments Committee will 
request member countries which so desire 
and within a period to be fixed, to provide 
detailed technical specifications of complete 
or partial solutions which they consider 
should meet these military characteristics. 
In providing the technical specifications, 
nations would be free to seek United States, 
advice or even an indication as to what sort 
of solution gave best promise of attracting 
technical or financial aid; 
- preliminary specifications would be dis-
cussed by a Standing Armaments Commit-
tee Working Group composed of techni-
cians and officers who had taken part in 
drawing up the military characteristics. 
This group might be joined by advisers 
from other international organisations or 
from countries who are not members of 
W.E.U. 
The Working Groups will be charged: 
(a) to designate, from among the technical 
specifications submitted, those which 
might lead to the development of proto-
types fulfilling the military characteris-
tics; 
(b) to draw up plans for governments' 
approval - specifying which country 
should take what part in the development 
of the project. 
Without going into detailed study of the phase 
involving development of the protoype, trials and 
acceptance, the Committee has also approved the 
following principles: 
(1) all countries which have taken part in 
drawing up the military characteristics 
should be kept informed of progress made 
in developing the equipment; 
(2) the association of the Chiefs of Staff and 
responsible national authorities should be 
maintained during the trials and accept-
ance phases, in such a manner that their 
prerogatives may be safeguarded. 
The Council are fully confident that, by start-
ing with the joint definition of military charac-
teristics, and with the help of the bi- or trilateral 
arrangements on the same subjects, this joint 
action will lead to progress. 
probation des Chefs d'etat-major des forces ter-
restres des pays continentaux et du Ministere de 
la Defense du Royaume-Uni. Ces projets d'ac-
cords couvrent les caracteristiques militaires. 
- de l'engin sol-sol a longue portee; 
- de l'engin sol-sol a moyenne portee; 
- d'un systeme mobile d'engins sol-air permet-
tant d'intervenir a moyenne altitude ; 
- d'un systeme d'armes sol-air permettant 
d'intervenir a basse altitude. 
D'autres travaux se poursuivent actuellement 
dans le meme climat de comprehension mutuelle 
en vue de la definition des caracteristiques mili-
taires : 
- de l'engin sol-sol a courte portee; 
- de la famille d'armes antichars et particu-
lierement: 
- d'une arme antichar a moyenne portec 
du bataillon d'infanterie ; 
- d'une arme guidee utilisable et de carac-
teristiques plus elevees pour la defense 
antichar; 
- du materiel destine a la detection des mines 
et du deminage. 
La conclusion desprojetsd'accords actuellement 
soumis a !'approbation des Chefs d'etat-major des 
forces terrestres des pays continentaux et du Mi-
nistere de la Defense du Royaume-Uni, souleve 
des problemes dont le Comite Permanent des Ar-
mements a eu a connaitre et qui sont les suivants: 
(1) Comment sera-t-il possible de realiser soit 
dans le cadre de l'U.E.O., soit dans celui 
de l'O.T.A.N., les armes definies par les 
autorites militaires des sept pays ? 
(2) A quel stade d'avancement des travaux et 
conformement a queUe procedure sera-t-il 
utile d'elargir aux pays de l'O.T.A.N., non 
membres de l'U.E.O., les accords interve-
nus? 
Les gouvernements des pays membres se sont 
mis d'accord, au sein du Comite Permanent des 
Armements, sur une formule prevoyant que : 
- les accords sur les caracteristiques militai-
res seront communiques, des leur approba-
tion par les Chefs d'etat-major des forces 
terrestres des six pays continentaux et par 
le Ministere de la Defense du Royaume-
4:0 
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Uni, au Bureau Militaire de Standardisa-
tion et transmis, pour information au Co-
mite des armements de l'O.T.A.N. ; 
- le Comite Permanent des Armements de-
mandera aux pays membres qui le desirent, 
de fournir, dans un delai qu'il fixera, des 
etudes techniqes approfondies des solutions 
completes ou partielles qu'ils envisagent 
pour repondre a ees caraeteristiques mili-
taires. Lorsqu'elles fourniront des etudes 
techniques, les nations seront libres de de-
mander aux autorites amerieaines leur opi-
nion ou meme une indication du genre de 
solution donnant les meilleurs espoirs d'ob-
tenir une aide de caractere technique ou 
financier; 
- les etudes preliminaires seront examinees 
par un groupe de travail du Comite Per-
manent des Armements compose de techni-
ciens nationaux et des officiers qui auront 
pris part a l'etablissement des caractcristi-
ques militaires. Ce groupe pourra s'adjoin-
dre des conseillers d'autres organismes 
internationaux ou de pays non membres de 
l'U.E.O. 
Les groupes de travail seront charges : 
(a) de designer, parmi les etudes techniques 
proposees, celles qui sont susceptiblcs 
d'aboutir a la realisation de prototypes sa-
tisfaisant aux caracteristiques militaires ; 
(b) d'etablir des plans, sujets a !'approbation 
des gouvernements, indiquant les pays qui 
devront participer a la mise au point du 
projet et le rOle qu'ils devront jouer. 
Sans entrer dans l'etude detaillee de la phase 
relative a la realisation du prototype, aux essais 
et a l'acceptation du materiel, le Comite a ap-
prouve egalement les principes suivants : 
(1) tous les pays ayant pris part a I' elabora-
tion des caracteristiques militaires devront 
etre tenus informes des progres accomplis 
dans la realisation des materiels ; 
(2) !'association des Chefs d'etat-major et des 
autorites nationales responsables devra 
etre assuree dans la phase des essais et de 
l'acceptation du materiel de telle sorte que 
leurs prerogatives soient sauvegardees. 
Le Conseil est pleinement confiant dans le de-
veloppement de cette action en commun, sur la 
base des caracteristiques militaires definies en 
commun, et facilite par les contacts bi- ou trila-
teraux sur ces memes sujets. 
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2. Naval Equipment 
This subject provides a typical example of 
work undertaken by the Standing Armaments 
Committee being extended to N.A.T.O. 
At its meeting on 20th May the Standing Ar-
maments Committee approved a proposal to hold 
an exploratory meeting on naval questions open 
to all interested NATO countries. 
In the course of this meeting, which was held 
at La Spezia on 2nd, 3rd and 4th July, delegates 
decided which items were suitable for close colla-
boration in the immediate future, and they pro-
posed that a working group be set up. Following 
preparatory discussions, this group met in Paris 
on 28th, 29th and 30th October, and set up a 
Naval Steering Group within the NATO frame-
work. 
In the course of their work, the representatives 
of the WEU countries and the responsible inter-
national officials concerned were invariably 
guided by two principles, namely : 
(1) that nationally responsible authorities 
should be brought together ; 
(2) that work undertaken by a limited num-
ber of countries should be extended to 
the widest forum compatible with effi-
ciency. 
While transfer to N.A.T.O. has terminated the 
official role of W.E.U. in this matter, national 
delegations are still in a position to follow the 
work of the Naval Group, which covers such 
important naval items as : 
- torpedoes ; 
- anti-submarine detection; 
- mine warfare ; 
- submarines of 100 to 120 tons and of 150 
to 200 tons, which are being studied res-
pectively by the Federal Republic of Ger-
many and Italy, with the assistance of 
France and the United Kingdom. 
The Standing Armaments Committee and its 
Secretariat are also ready to lend their assis-
tance at any time that the need arises. 
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3. Air Force Equipment 
The study of general problems affecting air 
defence, and particularly the enemy air threat, 
which had been initiated by Working Group 
No. 7, has been suspended, to avoid any dupli-
cation with the work undertaken in this field 
by NATO organisations such as SHAPE and 
AGARD. 
On the other hand, it appears that the study 
of problems concerning air transport, and no-
tably the technical capabilities of a fast take-
off transport aircraft, might possibly be under-
taken within the Standing Armaments Commit-
tee framework, as soon as concrete proposals are 
submitted, supplementing those of a special 
nature put forward in 1958. 
All member countries have demonstrated an 
interest in the French target aircraft CT. 41 
and have expressed the wish to participate, 
when technical developments have reached an 
appropriate stage, in the production and sub-
sequent development of this aircraft. 
III. Co-OPERATION RESTRICTED 
TO A LIMITED NUMBER OF PARTNERS 
The bilateral or trilateral discussions initiated 
by the Defence Ministers of some member coun-
tries have now justified the Council's hopes. 
These discussions have circumscribed to some 
extent the subjects which are suitable for co-
operation with other member countries. In this 
manner, it may be said that the bi- or trilateral 
arrangements constitute one of the methods 
which can lead to multilateral co-operation. 
Such is the case, for example, in regard to the 
work on tanks, naval equipment and various 
ground force guided weapons. Furthermore, at 
the Standing Armaments Committee meeting of 
20th May, consideration was given by five coun-
tries to the adoption and production of the 
HAWK SAGW system; this is now being pur-
sued in N.A.T.O. 
IV. ExcHANGE oF SCIENTIFIC 
AND TECHNICAL INFORMATION 
The exchange of scientific and technical infor-
mation, which was mentioned in the last report, 
2. Materiel destine aux forces navales 
Cette question offre un exemple typique d'elar-
gissement au cadre de l'O.T.A.N. de travaux 
entrepris par le Comite Permanent des Arma-
ments. 
Lors de sa seance du 20 mai 1958, le Comite 
Permanent des Armements avait approuve une 
proposition tendant a organiser une reunion d'in-
formation, ouverte a tous les pays interesses de 
l'O.T.A.N., sur les questions navales. 
Au cours de cette reunion, tenue a La Spezia 
les 2, 3 et 4 juillet 1958, les delegues avaient 
determine les sujets qui se pretaient dans l'imme-
diat a une etroite collaboration et avaient pro-
pose la creation d'un groupe de travail. Apres 
des pourparlers preparatoires, celui-ci se reunis-
sait les 28, 29 et 30 octobre 1958 a Paris, et 
creait dans le cadre de l'O.T.A.N. un « Groupe 
directeur naval». 
Au cours de ces travaux, deux principes n'ont 
cesse d'etre soutenus par les pays membres de 
l'U.E.O. et par les fonctionnaires internationaux 
responsables de cette organisation, a savoir : 
(1) association des responsables nationaux; 
(2) elargissement dans un cadre efficace le 
plus large possible, des travaux entrepris 
a un echelon plus restreint. 
Si le transfert a l'O.T.A.N. a termine le role 
officiel de l'U.E.O. sur ce point, les delegations 
nationales restent a meme de suivre les travaux 
de ce Groupe, qui portent sur des sujets impor-
tants relatifs a la defense navale, tels que : 
- les torpilles ; 
- la detection sous-marine; 
- la guerre des mines ; 
- les sous-marins d'un tonnage de 100 a 150 
tonnes et de 150 a 200 tonnes, etudies res-
pectivement par la Republique Federale 
d'Allemagne et par l'Italie, avec le concours 
de la France et du Royaume-Uni. 
Le Comite Permanent des Armaments et son 
secretariat sont, par ailleurs, prets a offrir leur 




3. Materiel desttne aux forces aeriennes 
L'etude des problemes generaux ayant trait a 
la defense aerienne, et singulierement a la me-
nace aerienne ennemie abordee par le Groupe de 
travail no 7, a ete suspendue afin d'eviter tout 
double emploi avec les efforts deployes dans ce 
domaine par les organismes de l'O.T.A.N. 
(SHAPE, AGARD). 
En revanche, il semble que l'etude des pro-
blemes concernant le transport aerien, et notam-
ment les possibilites techniques de l'avion de 
transport a decollage rapide, puisse etre utile-
ment entreprise dans le cadre du Comite Perma-
nent des Armements, des que celui-ci aura ete 
saisi de propositions concretes completant celles 
d'ordre general transmises au cours de l'annee 
1958. 
Tous les pays membres se sont de meme mon-
tres interesses par l'avion cible franllais CT. 41 
et ont exprime le souhait de participer, au mo-
ment qui apparaitra opportun a la mise au point 
technique, a la production et aux developpe-
ments ulterieurs de cet appareil. 
Ill. COOPERATION RESTREINTE 
.A. UN NOMBRE LIMITE DE l'.A.RTENAIRES 
Les discussions bi- ou trilaterales, entamees 
par les ministres de la defense de certains pays 
membres, ont d'ores et deja justifie les espoirs du 
Conseil. Ces entretiens ont circonscrit dans cer-
tains domaines les sujets qui se pretent a une 
cooperation avec d'autres pays membres. En ce 
sens, ces entretiens bi- ou trilateraux peuvent 
etre cites, comme une des methodes possibles pour 
arriver a une cooperation multilaterale. Tel a ete 
le cas, par exemple, des travaux en matiere de 
chars blindes, de materiels navals et de divers 
engins destines aux forces terrestres. Par ailleurs, 
au cours de la reunion du Comite Permanent 
des Armements tenue le 20 mai 1958, cinq pays 
ont pris en consideration !'adoption de la fabri-
cation de l'engin sol-air HAWK ; l'examcn de 
cette question a ete continue dans le cadre de 
l'O.T.A.N. 
IV. ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS 
D'ORDRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
Les echanges de renseignements d'ordre scien-
tifique et technique, dont il a deja ete fait men-
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has continued on a bilateral basis between 
member countries. Wheuever the results of these 
talks provide grounds for the development of 
actual projects, countries which have not taken 
part are informed of the contents of these con-
versations, to the extent of their association 
with the project en·visaged. 
Having thus reviewed the activities of the 
Standing Armaments Committee, during 1958, 
the Council cannot conclude without stressing 
what, in their view, are essential points ; these 
have already been mentioned at the Joint Meet-
ing of the Committee on Defence Questions and 
Armaments and the Council on 2nd December 
1958: 
(1) co-operation between WEU countries has 
been initiated, whenever feasible, from the 
very first stage, i.e. from the definition 
of military characteristics. This has been 
due to the co-operation of staff represen-
tatives and responsible national authori-
ties; 
(2) whenever possible, the Standing Arma-
ments Committee has attempted to widen 
co-operation at present in progress on 
various bilateral or trilateral projects ; 
(3) ever since the Standing Armaments Com-
mittee was formed, multilateral collabo-
rati<>n has been developing gradually, case 
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by case; in the last 18 months it has 
shown a substantial increase and is now 
beginning to show results. The Assembly 
should not be surprised by the slowness 
of this development. The production of 
modern weapons requires the solution of 
highly complex problems which, even 
within the national context, requires be-
tween five and ten years ; however, the 
first phase is always the longest; 
( 4) the WEU countries are making every 
effort to extend collaboration among 
themselves to the largest possible number 
of NATO countries. In this respect, the 
close relationship which exists between 
the two specialised Committees of W.E.U. 
and N.A.T.O. and the co-operation between 
the two International Secretariats not 
only enables duplication to be avoided but 
also permits extension under the most 
favourable circumstances. 
The Council would finally wish to point out 
that the voluntary co-operation undertaken by 
the WEU colll).tries requires common goodwill 
and reciprocal confidence which must be en-
couraged and sustained by each country if satis-
factory results are to be obtained within a rea-
sonable time. In this respect, the Council can 
only thank the Assembly for its interest, even 
when it has shown a degree of impatience or ex-
pressed wishes which the Council have not been 
able to meet. 
tion dans le dernier rapport, se poursuivent 
bilateralement entre les pays membres. Chaque 
fois que les resultats de ces contacts permettront 
la realisation de projets concrets, les pays n'ayant 
pas participe a de tels entretiens seront informes 
du contenu de ces conversations dans la mesure 
ou leur association aux travaux envisages l'exige. 
Ayant passe ainsi en revue les activites du 
Comite Permanent des Armements au cours de 
l'annee 1958, le Conseil ne peut conclure qu'en 
soulignant certains points essentiels a son avis, 
et qui ont deja ete mentionnes a la reunion com-
mune de la Commission des Questions de Defense 
et des Armements et du Conseil, le 2 decembre 
1958: 
(1) la cooperation entre les pays membres de 
l'U.E.O. a ete abordee, chaque fois que 
cela etait possible, des le premier stade, 
c'est-a-dire a partir de la definition des 
caracteristiques militaires, grace a la co-
operation des representants des etats-
majors et des autorites nationales respon-
sables; 
(2) chaque fois que cela a ete possible le eo-
mite Permanent des Armements s'est 
efforce d'etendre a d'autres Etats la co-
operation existant actuellement sur divers 
projets bilateraux ou trilateraux ; 
(3) cette cooperation multilaterale amorcee 
peu a peu et pragmatiquement des la 
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creation du Comite Permanent des Arme-
ments, et intensifiee dans les dix-huit mois 
qui viennent de s'ecouler, commence a don-
ner des resultats. L'Assemblee ne doit pas 
s'etonner de la lenteur de cette evolution. 
La creation d'armes modernes necessite 
la solution de problemes tres complexes 
qui, meme dans le cadre national, de-
mandent entre cinq et dix ans, le premier 
stade etant toujours le plus long ; 
( 4) les pays membres de l'U.E.O. se sont effor-
ces d'etendre la cooperation amorcee entre 
eux au plus grand nombre possible de pays 
de l'O.T.A.N. A cet egard, les relations 
etroites qui existent entre les deux Comites 
specialises de l'U.E.O. et de l'O.T.A.N., 
et la cooperation entre les deux secreta-
riats internationaux , permettent non 
seulement d'eviter tout double emploi, 
mais d'assurer cet elargissement dans les 
meilleures conditions. 
Enfin, le Conseil souligne que la cooperation 
volontaire que les pays membres de l'U.E.O. ont 
entreprise, exige, pour aboutir a des resultats 
satisfaisants et dans des delais convenables, une 
volonte commune d'aboutir et une confiance reci-
proque des partenaires qui doivent etre animees 
et soutenues par chacun des pays interesses. A 
cet egard, le Conseil ne peut que remercier l'As-
semblee de l'interet qu'elle a porte a cette reuvre, 
meme quand elle a manifeste une impatience ou 




V. ACTIVITIES OF W.E. U.IN THE SOCIAL FIELD 
Introduction 
During 1958 the Committees and Sub-Commit-
tees continued to work on the lines described 
in previous reports to the Assembly. All the 
Committees have paid particular attention to 
the danger of overlapping with the work of other 
international organisations in Europe, precisely 
in the spirit of Recommendation No. 32 adopted 
by the Assembly on 19th December 1958. 
The general structure of the Committees has 
remained substantially the same and is set out 
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V. ACTIVIttS DE L'U. E. 0. BANS LE DOMAIN£ SOCIAL 
Introduction 
Au cours de l'annee 1958, les comites et sous-
comites out poursuivi l'activite analysee dans les 
precedents rapports a l'Assemblee. Tous out eu 
le wuei d'eviter les eb.evauchements entre leurs 
travaux et ceux d'autres organisations in.terna-
tionales en Europe. dans !'esprit precisement de 
la Recommandation n" 32, adoptee par l'Assem-blee le 19 deeembre 1958. 
La structure d'ensemble, restee pratiquement 
inchangee, est illustree par le schema ci-dessous : 
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I QUESTIONS SOOIALES 
Comite social 
-I Sous-Comite de la seeurite sociale 
-I Sous-Comite de la. I main-d' reuvre 
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on et le 
invalides reemploi des 
Sous-Comite pour I' etude des problemes de 
protection sMritaire que pose 1'utilisa,tion 
pacifique de renergie atomique 
Sous-Comite pour le contr6le sanitaire I des denrees alimentail'es 
Sous-Comite des p1'0duits pharma- l ceutiques 
Groupe de travail sur lea, aspects sa.v.i-1 
taires de la protection civile 
Groupe de travail sur l'emploi des sub-~ 
stances toxiques en agriculture 
-1 Groupe de travail s~ les medicaments I 
essenttels 
1-i Groupe de travail sur les statistiques I du cancer 
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A list of the meetings held during the period is given below : 
1968 
25th - 27th February 
15th- 18th April 
22nd - 24th April 
Working Party on Poisonous Substances in Agriculture ... . THE fuGUE 
BRUSSELS Social Committee ..................................... . 
Sub-Committee on the Health Aspects of the Peaceful Uses of 
Atomic Energy ..................................... . RoME 
LUXEMBOURG 29th April- 2nd May 
6th- 9th May 
Public Health Committee ............................. . 
Joint Committee on the Rehabilitation and Resettlement of 
the Disabled ........................................ . SPA 
lOth - 14th June Sub-Committee on Industrial Safety and Health (Chemical 




16th- 18th September 
7th- lOth October 
14th - 17th October 
4th -7th November 
Sub-Committee on Social Security ...................... .. 
Public Health Committee ............................ .. 
Social Committee ..................................... . 
Joint Committee on the Rehabilitation and Resettlement of 
the Disabled ........................................ . THE fuGUE 
THE HAGUE 
PARIS 
11th- 13th November 
9th - 11th December 
Sub-Committee on Pharmaceutical Products ............. . 
Sub-Committee on the Health Control of Foodstuffs ..... . 
1969 
Manpower Sub-Committee 6th- 8th January 
20th - 22nd January 
27th- 28th January 
Sub-Committee on Labour Statistics 




The activities of the social committees are 
summarised in this report under three main 
headings corresponding to different aspects of 
their work: 
A. General Social Policy ; 
B. Public Health ; 
C. Rehabilitation and Resettlement of the 
Disabled. 
A. General Social Policy 
The Social Committee has met twice. One of 
the most important subjects it considers continues 
to be ways and means of tracing and bringing 
pressure to bear on foreign workers who fail to 
maintain their families living in the country of 
origin or in one of the other member countries. 
Special efforts are to be made to find administra-
tive solutions to the problem. 
It has adopted the final part of the study 
of International Labour Conventions and has 
continued its own work on certain conventions 
dealing with young workers. 
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For several years now, the Sub-Committee on 
Industrial Safety and Health has been studying 
methods of labelling dangerous chemical, explo-
sive and inflammable substances which are used 
in industry. During 1958 it completed its work 
and the Council has been pleased to recommend to 
governments that they should encourage the 
progressive introduction of a uniform system 
of laqelling based on the WEU agreed list. The 
future work of this Sub-Committee, on the che-
mical side, will include a study of labelling of 
radio-active substances and the effect on the 
health of workers of permitted concentrations 
of harmful substances in industrial fumes. The 
engineering experts have not met during 1958, 
but will do so shortly and hope to finish their 
study of measures to prevent accidents in the 
buildi.ng industry. 
The manpower exchange scheme between the 
seven countries has been simplified as far as pos-
sible. The Manpower Sub-Committee's report on 
the policy of the seven member countries, with 
regard to foreign workers, was given wide distri-
bution during the year. This report provides a 
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On trouvera ci-apres une liste des reunions tenues pendant la periode consideree: 
1968 
25 - 27 fevrier Groupe de travail sur l'emploi des substances toxiques en agri-
culture .......................................... . LA liAYE 
BRUXELLES 15- 18 avril 
22-24 avril 
Comite social .. . • .. ..................................... . 
Sous-Comite pour l'etude des problemes de protection sanitaire que 
pose !'utilisation pacifique de l'energie atomique ........... . ROME 
LUXEMBOURG 29 avril - 2 mai 
6-9 mai 
Comite de sante publique ....•..••.......................... 
Cowte mixte pour la readaptation et le reemploi des invalides 
10-14 jum Sous-Comite de securite et d'hygitme industrielles (Questions chi-







16 - 18 septembre 
7 - 10 octobre 
14-17 octobre 
Sous-Comite de securite sociale ............................ . 
Comite de sante publique .................................. . 
Comite social ............................................. . 
4 - 7 novembre 
11 - 13 novembre 
9 - 11 decembre 
Comite mixte pour la r6adaptation et le reemploi des invalides 
Sous-Comite des produits pharmaceutiques 
Sous-Comite pour le contrtlle sanitaire des denrees alimentaires . 
19S9 
6-8 janvier 
20 - 22 janvier 
27 - 28 janvier 
Sous-Comite de la main-d'ceuvre ............................ . BoNN 
PARIS 
LONDRES 
Sous-Comite des statistiques du travail ...................... . 
Groupe de travail sur les statistiques du cancer ............. . 
L'activite des comites sociaux est analysee ici 
sous trois grandes rubriques, correspondant a 
differents aspects de leurs travaux : 
A. Politique sociale en general; 
B. Sante publique ; 
C. Readaptation et reemploi des invalides. 
A. Politique sociale en general 
Le Comite social, qui a tenu deux sessions 
durant l'annee, a notamment poursuivi l'etude 
des moyens de rechercher et d'influencer le tra-
vailleur etranger, qui manque a ses obligations 
alimentaires envers sa famille restee au pays 
d'origine, ou dans l'un des autres ,pays membres; 
il s'efforcera particulierement de rechercher des 
solutions administratives ace probleme. 
Le Comite a adopte la derniere partie de l'etude 
consacree aux conventions internationales du 
travail, et a poursuivi ses propres travaux sur 
certaines conventions interessant les jeunes tra-
vailleurs. 
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Depuis plusieurs annees, le Sous-Comite de 
securite et d'hygiene industrielles etudie les me-
thodes d'etiquetage des substances chimiques dan-
gereuses, explosives et inflammables employees 
dans l'industrie. Il a acheve ses travaux durant 
l'annee 1958, et le Conseil a pu recommander 
aux gouvernements d'encourager !'introduction 
progressive d'un systeme uniforme d'etiquetage 
s'inspirant de la liste etablie par l'U.E.O. Les 
futurs travaux de ce Sous-Comite comprendront, 
dans le domaine des questions chimiques, l'etude 
de l'etiquetage des substances radioactives et 
l'effet, sur la sante des travailleurs, des concen-
trations admissibles de substances nuisibles dans 
les fumees industrielles. Les experts des questions 
mecaniques n'ont pas tenu de reunion en 1958, 
mais ils se reuniroDJt prochainement et comptent 
achever leur etude de la prevention des accidents 
dans l'industrie du batiment. 
La procedure d'echange de main-d'amvre entre 
les sept pays a ete simplifiee, dans la mesure du 
possible. Le rapport du Sous-Comite de la main-
d'reuvre sur la politique des sept pays membres 
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useful guide to the general policy of the seven 
countries on this subject, and may, therefore, be 
considered as complementary to the O.E.E.C. 
Manpower Committee's report on administrat_ive 
practices governing the employment of foreign 
workers. 
The Sub-Committee on Social Security was 
instructed by the Social Committee to consider 
means of co-ordinating social security schemes 
within the seven countries so as to achieve free 
movement of labour. The Sub-Committee has 
given preliminary consider~tion t~ this and will 
continue to study the questiOn which has a fun-
damental bearing on its future work, during the 
coming year. In view of developments within the 
European Economic Communit~, the Sub-~om­
mittee decided to remove from Its agenda Items 
dealing with the multilateral Convention on 
social security for frontier workers, the recovery 
of overpayments and disablement insurance. 
It will, however, continue to discuss methods of 
controlling the expenditure on sickness insurance 
schemes and the general question of social se-
curity and the older worker ; both these subjects 
are particularly suitable for study within the 
framework of W.E.U. 
The Sub-Committee on Labour Statistics made 
further progress during the year in studying 
the following subjects : statistical methods re-
lating to earnings and wages and hours of work ; 
women's earnings ; price indices and employment 
among school-leavers. The reports on the compila-
tion of statistics on wages and earnings, employ-
ment and unemployment and on total wages and 
social costs were completed and will be considered 
by the Social Committee at its next meeting. 
The Social Committee and its sub-committees 
have all considered in some detail the question 
of overlapping with other international organisa-
tions and have re-arranged their programmes of 
work to take account of the changed situation. 
On the recommendation of the Social Committee, 
the Council has decided to explore the possibility 
of concluding agreements with the E.E.C., 
Euratom and the E.C.S.C., with a view to 
instituting regular exchanges of information be-
tween Secretariats. 
B. Public Health 
The Public Health Committee has paid parti-
cular attention this year to the co-ordination of 
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its activities with those of other international 
organisations. Owing to the increasing numbl}r 
of other organisations dealing with the health 
aspects of the peaceful uses of atomic. energy, 
it has been decided that the Sub-Committee set 
up in 1956 to study these problems should not 
meet again at present. The Public Health Com-
mittee will itself regularly review the work being 
done in other organisations and, if it considers 
that any particular aspect of the subject requires 
special study within W.E.U., it will propose a 
meeting of experts for the purpose. The two 
reports completed by the WEU Sub-Committee 
on the "Transport of radi-o-active materials" and 
the "Training of specialists and workers" have 
both been approved by the Public Health Com-
mittee and given a wide circulation to the other 
organisations concerned. A further report giving 
a brief general survey of the Sub-Committee's 
work is being prepared for approval at the Health 
Committee's next meeting. 'fhese reports will all 
be available to members of the Assembly. It is 
generally recognised that the WEU Sub-Com-
mittee has accomplished an essential pioneer task 
very successfully and the Council is most grate-
ful to the experts who have given their time to 
this work. 
The Public Health Committee is also co-
ordinating its work on th-e health asp-ects of civil 
defence with that of the NATO Medical Com-
mittee. The Working Party which has been 
studying this subject and has issued a series of 
recommendations is to hold one further meeting 
to complete its work. The Public Health Com-
mittee will then review the subject regulary it-
self and see if there are any special technical 
subjects requiring study within W.E.U. 
An important new study has been started as 
a result of the Committee's work on extraneous 
factors in the etiology of cancer. It was re-
cognised that, if cancer statistics could be com-
pared between the seven countries, the differences 
which emerged might prove to be of fundamental 
importance. A Working Party on Cancer Sta 
tistics was therefore set up to examine whether 
a statistical comparison of some of the most 
common forms of cancer could be made. The 
Working Party held its first meeting in London 
in January 1959 and, after making a preliminary 
survey of the statistics available and the possible 
causes of error, appointed a rapporteur to go into 
the question in greater detail and to make pro-
a l'egard de la main-d'reuvre etrangere, a ete 
largement diffuse au cours de l'annee. Ce rapport 
fournit d'utiles indications sur la politique gene-
rale des sept pays en ce domaine et peut etre 
considere comme un complement au rapport du 
Comite de main-d'reuvre de l'O.E.C.E. sur les 
pratiques administratives regissant l'emploi des 
travailleurs etrangers. 
Le Sous-Comite de securite sociale a ete invite 
par le Comite social a examiner les moyens pro-
pres a coordonner les systemes de securite sociale 
des sept pays, afin de permettre une libre circu-
lation de la main-d'reuvre. Le Sous-Comite, apres 
avoir procede a un premier examen, continuera 
cette annee d'etudier la question, qui aura un 
effet tres important sur !'orientation de ses tra-
vaux. Etant donne les recentes initiatives de la 
Communaute Economique Europeenne, le Som-
Comite a decide de supprimer de son ordre du 
jour les questions relatives a la convention multi-
laterale sur la securite sociale des travailleurs 
frontaliers, au recouvrement des excedents de 
prestations et a !'assurance invalidite. Il conti-
nuera cependant d'etudier les methodes propres 
a limiter le cout des prestations maladie, ainsi 
que la questio.p de la securite sociale des travail-
leurs ages, sujets qui se pretent particulierement 
bien a une etude au sein de l'U.E.O. 
Le Sous-Comite des statistiques du travail a 
franchi une nouvelle etape dans l'examen des 
sujets suivants : methodes statistiques relatives 
aux salaires et gains, et a la duree du travail; 
gains du personnel feminin ; indices des prix ; 
emploi des jeunes a l'issue de leur scolarite. Il a 
acheve ses rapports sur les statistiques relatives 
aux salaires et aux gains, a l'emploi et au cho-
mage, et sur les masses des salaires et les charges 
sociales; ces rapports seront soumis au Comite 
social a sa prochaine session. 
Apres avoir examine avec soin les rapports 
entre leurs travaux et ceux d'autres o-rganisations 
internationales, le Comite social et ses sous-
comites ont revise leurs programmes de travail de 
maniere a les adapter a la situation actuelle. Sur 
la recommandation du Comite social, le Conseil a 
decide d'examiner la possibilite de conclure des 
accords avec la C.E.E., !'Euratom et la C.E.C.A. 
en vue d'echanges reguliers d 'informations entre 
secretariats. 
B. Sante pHUque 
Le Comite de sante publique s'est particuliere-
ment preoccupe de coe>rdonner ses activites avec 
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celles d'autres organismes intemationaux. Etant 
donne le nombre croissant d'organisations s'occu-
pant des problemes de protection sanitaire que 
pose !'utilisation pacifique de l'energie atomique, 
il a decide de ne plus prevoir, pour le moment, 
de reunions du Sous-Comite cree en 1956 pour 
l'etude de ces questions. Le Comite de sante 
publique passera lui-meme regulierement en re-
vue les travaux des autres organisations, et pro-
posera une reunion d'experts, si tel ou tel aspect 
du sujet lui parait appeler une etude speciale 
dans le cadre des Sept. Les rapports consacres par 
le Sous-Comite de l'U.E.O. au transport des 
substances radioactives et a la formation des spe-
cialistes et !'instruction du personnel ont ete 
approuves par le Comite de sante publique et 
diffuses largement aupres des organisations inte-
ressees. Un autre rapport, contenant une breve 
analyse des travaux du Sous-Comite, sera soumis 
a !'approbation du Comite de sante publique lors 
de sa prochaine session. Tous ces rapports seront 
tenus a la disposition des membres de l'Assem-
blee. Il est reconnu que le Sous-Comite de l'U.E.O. 
a ere le premier a explorer ce domaine et a accom-
pli une reuvre extremement utile ; le Conseil a 
exprime sa reconnaissance aux experts qui se sont 
consacres a cette tache. 
Le Comite de sante publique a coordonne en 
outre ses travaux relatifs aux aspects sanitaires 
de la protection civile avec ceux du Comite 
medical de l'O.T.A.N. Le Groupe de travail 
charge de l'etude de ce probleme a formule une 
serie de recommandations ; il tiendra une der-
niere reunion afin d'achever ses travaux. Par la 
suite, le Comite de sante publique passera regu-
lierement en revue les travaux accomplis dans ce 
domaine et determinera les sujets techniques qui 
pourraient appeler une etude speciale au sein 
de l'U.E.O. 
L'etude consacree par le Comite aux facteurs 
exogenes dans l'etiologie du cancer a ete le point 
de depart de travaux importants. Il a ete reconnu 
que le rapprochement des statistiques recueillies 
dans les sept pays permettrait eventuellement de 
degager des differences d'importance fondamen-
tale. Un Groupe de travail sur les statistiques 
du cancer a done ete cree, afin de determiner s'il 
est possible d'etablir une comparaison statistique 
portant sur quelques-unes des formes les plus 
repandues de la maladie. Le Groupe de travail a 
tenu sa premiere reunion a Londres, en janvier 
1959 ; apres un premier examen des statistiques 
disponibles et des sources d'erreur eventuelles, il 
a charge un rapporteur d'approfondir la question 
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posals for future action. As this is a highly 
technical subject, no rapid progress can be ex-
pected. It is, however, considered to be a very 
suitable subject for study within a small, regional 
organisation like W.E.U. where results are more 
likely to be achieved than in a world-wide or-
ganisation. 
The Sub-Committee on the Health Control '>f 
Foodstuffs has continued its work as described 
in previous reports. It has completed work on 
antioxidants and approved a collective report for 
submission to the Public Health Committee. The 
completed data sheets prepared by this Sub-
Committee are regularly sent to the World 
Health Organisation and close contact is main-
tained with the appropriate department of 
W.H.O. A request has now been received that 
the data sheets should also be sent to the Food 
and Agriculture Organisation, so both organisa-
tions will receive them in future. 
The Working Party on Poisonous Substances 
in Agriculture has adopted a method of work 
similar to that of its parent Sub-Committee. It is 
drawing up data sheets on certain pesticides so 
that, at a later stage, it may be possible to agree 
on residue tolerances (i.e. the permissible amount 
of residue of the pesticide in the product when 
it reaches the consumer). Particular attention is 
being paid to the question of residues in food-
stuffs which are important items of international 
trade, a sphere in which agreement on residue 
tolerances is obviously very important. Because 
of the further difficulty of finding satisfactory 
methods for measuring residues of pesticides, in-
formation is also being exchanged on the methods 
of analysis used in the different countries. 
As a result of one of the points raised by the 
Sub-Committee on Pharmaceutical Products, the 
Public Health Committee is now considering 
measures to control the publicity given by press 
and radio to narcotics and medicines. Such pub li-
city can be harmful if the drugs in question are 
advertised to the public before they have been 
adequately tested. 
This Sub-Committee also considered the 
question raised by the Assembly concerning 
the Franco-Saar Conventions of 1950 and 1953 
on the classification of pharmaceutical products 
(see paragraph 97 of the "Texts adopted by the 
Assembly" - May 1957) and reached the con-
clusion that these conventions were of a special 
and purely regional nature and were not a 
suitable basis for study within W.E.U. 
The Public Health Committee is to consider 
three new items at its next meeting : 
(1) the public health aspects of the cam-
paign against noise (with particular refe-
rence to mental health); 
(2) the prevention of congenital malforma-
tions and diseases of early infancy; and 
(3) the fluoridation of drinking water. 
In addition, the Public Health Committee 
continues to consider, at each of its meetings, 
reports from delegations on diseases of current 
interest, e. g. poliomyelitis and the use of the 
vaccine against this disease ; salmonellosis, and 
rabies. It also reviews the application of the 
Arrangements :for the Health Control of Sea and 
Air Traffic which free from health :formalities 
travellers passing between countries parties 
to the Arrangements. 
It will be seen :from this short survey that 
work in the public health sphere has undergone 
some changes during the past year. Some activi-
ties have been curtailed in order to avoid over-
lapping with other international organisations 
and, at the same time, new work has been under-
taken on subjects considered particularly sui-
table for study within a small regional organi-
sation. 
C. Rehabilitation and Resettlement of the 
Disabled 
The Committee has continued its task of 
revising certain of the recommendations passed 
by the Brussels Treaty Organisation. Taking 
into account the progress made since the adop-
tion of the original recommendations, the Com-
mittee has redrafted the general directives :for 
the rehabilitation of the disabled. It has also 
adopted a recommendation on means of locating 
disabled persons who, although in need of 
rehabilitation, have not so far had access to 
, modern methods of treatment and training and 
47 
et de proposer un programme de travail. Etant 
donne la nature tres technique du probleme, on 
ne saurait s'attendre a des progres tres rapides. 
Ce sujet parait cependant se preter particuliere-
ment bien a une enquete au sein d'une organisa-
tion regionale telle que l'U.E.O., ou l'on peut 
escompter de meilleurs resultats que dans une 
organisation mondiale. 
Le Sous-Comite pour le controle sanitaire des 
denrees alimentaires a poursuivi les travaux 
analyses dans les precedents rapports. Il a ter-
mine l'etude des antioxygenes et transmis un 
rapport collectif au Comite de sante publique. 
Les fiches de renseignements etablis par ce Sous-
Comite sont regulierement adressees a !'Organi-
sation Mondiale de la Sante, et d'etroites rela-
tions sont entretenues avec le service competent 
de l'O.M.S. Le Sous-Comite a ete invite a adres-
ser egalement ces renseignements a !'Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et !'agri-
culture. Les fiches seront done transmises desor-
mais a ces deux organisations. 
Le Groupe de travail sur l'emploi des subs-
tances toxiques en agriculture a adopte une 
methode de travail analogue a celle du Sous-
Comite dont il depend. Il dresse des fiches de 
renseignements sur certains pesticides, de fac;on 
a pouvoir ulterieurement fixer les quantites 
maximum de residus de pesticides qui peuvent 
etre tolerees da;ns le produit livre a la consom-
mation. Le Groupe de travail s'interesse notam-
ment aux residus pouvant se trouver dans les 
denrees qui font l'objet d'un important commerce 
international ; c'est en effet un cas ou il serait 
particulierement utile de pouvoir fixer d'un com-
mun accord les quantites de residus admissibles. 
Comme il est en outre difficile de trouver des 
methodes satisfaisantes de mesure des residus de 
pesticides, les delegations echangent aussi des 
renseignements sur les methodes d'analyse en 
usage dans les differents pays. 
Sur la suggestion du Sous-Comite des produits 
pharmaceutiques, le Comite de sante publique 
examine maintenant les mesures qui pourraient 
etre prises pour controler la publicite faite par 
la presse et la radio aux stupefiants et aux medi-
caments. Cette publicite peut etre dangereuse, si 
les produits dont il s'agit sont offerts au public 
sans avoir fait l'objet de recherches suffisantes. 
Le Sous-Comite des produits pharmaceutiques 
a egalement examine la question posee par l'As-
semblee au sujet des conventions franco-sarroises 
de 1950-1953 sur la classification des produits 
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pharmaceutiques (cf. « Textes adoptes par l'As-
semblee » - mai 1957, paragraphe 97). Il a 
conclu que ces conventions, de nature extraordi-
naire et d'interet regional, ne constituaient pas 
une base appropriee d'etude au sein de l'U.E.O. 
Au cours de la prochaine session, le Comite 
de sante publique examinera trois nouveaux 
points: 
(1) les aspects sanitaires de la lutte contre le 
bruit (notamment du point de vue de la 
sante mentale); 
(2) la prevention des malformations congeni-
tales et des maladies de la premiere en-
fance; 
(3) la fluoration de l'eau potable. 
Le Comite de sante publique continue en outre 
d'examiner, a chacune de ses sessions, les rapports 
prepares par les delegations sur diverses maladies 
ou questions d'interet actuel, telles que la polio-
myelite et la vaccination contre cette maladie, les 
salmonelloses et la rage. Enfin, il revoit !'appli-
cation des arrangements relatifs au controle sani-
taire des communications aeriennes et maritimes, 
qui dispensent de formalites sanitaires les voya-
geurs se rendant de l'un a l'autre des pays 
adherents. 
Il ressort de ce bref aperc;u que les activites de 
l'U.E.O. dans le domaine de la sante publique ont 
quelque peu change d'orientation durant l'annee 
ecoulee. Les comites ont renonce a certains de 
leurs travaux, afin de ne pas faire double emploi 
avec d'autres organisations internationales ; d'au-
tre part, ils ont entrepris de nouvelles recherches 
sur des sujets se pretant particulierement bien a 
l'etude dans le cadre d'une organisation regionale 
peu nombreuse, telle que l'U.E.O. 
C. Readaptation et reemploi des invalides 
Ce Comite a poursuivi la revision de certaines 
des recommandations de !'Organisation du 
Traite de Bruxelles. Tenant compte des progres 
accomplis depuis que ces recommandations 
avaient ete formulees, le Comite a remanie le 
texte des directives generales pour la readapta-
tion des invalides. Il a aussi adopte une 
recommandation sur ,les moyens propres a de-
pister les invalides qui, tout en ayant besoin 
d'etre readaptes, n'ont pas eu jusqu'a present 
acces aux methodes modernes de traitement et 
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has completed a report on the rehabilitation of 
the partially sighted which will be circulated 
to governments and appropriate international 
organisations. 
At its next meeting, the Committee hopes to be 
able to consider reports on the rehabilitation of 
people suffering from brain injuries and of the 
mentally handicapped as well as a synopsis of 
legislation on rehabilitation in the seven count-
ries. Work on the revision of the recommendation 
on training of personnel concerned with rehabili-
tation and on a new recommendation on the 
planning and equipment of public buildin:gs is 
also nearing completion. 
The following four new items will be discussed 
at the next meeting : 
(a) Rehabilitation within industry ; 
(b) Rehabilitation of old people; 
(c) Health education in relation to rehabili-
tation; 
(d) Tht~ effect of automation on the resettle-
ment of the disabled. 
de formation. Enfin, il a acheve un rapport ffllr 
la readaptation des amblyopes qui sera transmis 
aux gouvernements et aux organisations inter-
nationales competentes. 
Au cours de sa prochaine session, le Comite 
compte examiner des rapports sur la readap-
tation des blesses craniens et des handica.pes 
mentaux. Il etudiera en outre un tableau com-
pare des Iegislations relatives a la readaptation 
dans les sept pays membres. Il compte egale-
ment achever la revision de la recommandation 
sur la formation du personnel appele a inter-
venir aux differents stades de readaptation, ainsi 
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que la mise au point d'une nouvelle recomman-
dation relative a l'amenagement des batiments 
publics. 
Il abordera en meme temps l'examen des quatre 
nouveaux points suivants : 
(a) Readaptation en cours d'emploi ; 
(b) Readaptation des personnes agees ; 
(c) L'education sanitaire en ce qui concerne 
la readaptation ; 
(d) L'influence de !'automatisation sur le re-
emploi des invalides. 
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VI. ACTIVITIES OF W.E.U. IN THE CULTURAL FIELD 
During 1958, the Cultural Committee con-
tinued to develop their "experimental" action 
within W.E.U., laying special emphasis on the 
practical, constructive and pioneer nature of 
their work. The diagram which follows shows the 
general structure of cultural co-operation within 
W.E.U. 
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VI. ACTIVITES DE L'U.E.O. DANS LE DOMAINE CULTUREL 
Le Comite culturel s'est employe en 1958 a 
developper l'action « experimentale » entreprise 
dans le cadre de l'U.E.O., en accentuant le ca-
ractere pragmatique, constructif et original de 
ses travaux. La structure generale de la coope-
ration culturelle au sein de l'U.E.O. est illus-
tree par le schema ci-apres : 
UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE 
I I 
CONSEIL AssEMBLEE 
Secretariat General Commission des 
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During the yeal', there have been 36 meetings of Cultural Committees, Sub-Commiuuees and 
Working Parties; six courses and gatherings with a total of almost 300 participants have also been 
organised. This short survey shows the effectiveness of the programme of activities which was out-
lined in the last Council report ; the following is a list of meetings and courses held during the period 

































Meeting of Working Parties B and C on the Dijon Conference .. 
4th meeting of the Steering Committee for the Dijon Conference 
6th meeting of the Publications Committee ................... . 
5th meeting of the Bureau of the European Universities Committee 
Meeting of Working Party A on the Dijon Conference ......... . 
7th meeting of the Publications Committee ................... . 
Brussels Treaty Boat Race .................................. . 
9th meeting of Working Party on educational films ........... . 
16th meeting of the Production Commission .................. . 
18th meeting of the Cinema Sub-Committee ................. . 
lst meeting of representatives of W.E.U. and railway authorities on 
travel concessions for young people ........................ . 
"Ad hoc" course on educational documentation and information .. 
Meeting of Experts on school-linking .......................... . 
18th meeting of the Youth Sub-Committee ................... . 
5th meeting of the Steering Committee for the Dijon Conference 
8th meeting of the Publications Committee ................... . 
6th meeting of the Bureau of the European Universities Committee . 
19th meeting, second part of the Cultural Committee .......... . 
Youth Course on "Literature for Young People" .............. . 
Youth Course on "Preparation for Married Life" .............. . 
Gathering of 125 young people on "International understanding" .. 
Meeting of the Jury of the European Film Festival (W.E.U. is re-
presented on this Jury) ................................... . 
Gathering of young people on the occasion of the 19th International 


























Au cours de l'annee, les Comites, Sous-Comites et Groupes de travail culturels ont tenu trente-
six reunions; ils ont d'autre part organise six stages ou rencontres ayant groupe au total pres de 
trois cents participants. Ce bref bilan met en evidence l'efficacite du programme d'activitas dont 
les grandes lignes ont eta exposees dans le precedent rapport du Conseil; on trouvera ci-apres la 
































Reunion des Groupes de travail B et C de la Conference de Dijon 
4e reunion du Comita d'organisation de la Conference de Dijon ........ . 
6e reunion du Comita des publications ............................... . 
5e reunion du Bureau du Comita des Universitas europeennes .......... . 
Reunion du Groupe de travail A de la Conference de Dijon ............ . 
7e reunion du Comita des publications ................................ . 
Coupe d'aviron du Traita de Bruxelles .............................. . 
9e reunion du Groupe de travail sur les films d'enseignement ......... . 
16e reunion de la Commission de production ......................... . 
Ise reunion du Sous-Comita du cinema .............................. . 
Ire reunion des representants de l'U.E.O. et des autoritas des chemins de fer 
concernant les reductions de tarifs pour les jeunes ................... . 
Stage « ad hoc » sur la documentation et !'information pedagogiques ... . 
Reunion des experts en appariements d'ecoles ......................... . 
I Se Reunion du Sous-Comite de la jeunesse ........................... . 
5e reunion du Comita d'organisation de la Conference de Dijon ........ . 
se reunion du Comita des publications ................................ . 
6e reunion du Bureau du Comita des Universitas europeennes .......... . 
19e session, 2e partie, du Comita culture! ............................ . 
Stage de jeunesse sur « La litterature pour la jeunesse >> •••••••••••••••• 
Stage de jeunesse sur « La preparation a la vie de famille » •.•..•..••.•• 
Rencontre de 125 jeunes sous le signe de « La comprehension internationale » 
Reunion du jury de la Journee europeenne du film (l'U.E.O. siege ace Jury) 
8- 15 Reunion de jeunesse a !'occasion de la XIXe Exposition internationale d'art 

















































Youth Course on "Problem of children in moral and social danger". 
20th meeting, first part, of the Cultural Committee .......... . 
7th meeting of the Bureau of the European Universities Committee . 
Meeting of Working Party A on the Dijon Conference ......... . 
2nd meeting of the Working Party on physical education and sport. 
2nd meeting of Experts on camping ........................ . 
Meeting of Working Parties B and C on the Dijon Conference ..... . 
1st meeting of the Editorial Board of the European Universities 
Journal ................................................. . 
Teachers' Course on "Starting work" ......................... . 
lOth meeting of the Working Party on educational films ......... . 
17th meeting of the Production Commission .................. . 
19th meeting of the Cinema Sub-Committee ................ . 
19th meeting of the Youth Sub-Committee ................... . 
Meeting of the Bureau for educational documentation and infor-
mation ................................................. . 
1959 
9th meeting of the Publications: Committee ................... . 
6th meeting of the Steering Committee for the Dijon Conference .. . 
4th meeting of the European Universities Committee .......... . 
2nd meeting of the Editorial Board of the European Universities 
Journal ........................................... . 



















During 1958, the cultural experts of the seven 
countries held a large number of meetings group-
ed around three main themes : 
by all fifteen members, already exists side by 
side with the complete series of bilateral agree-
ments which link the seven WEU countries, and 
consider, therefore, that a further cultural con-
vention might lead to duplication. Furthermore, 
Article Ill of the modified Brussels Treaty con-
stitutes the basis of cultural co-operation between 
the seven countries. 
- The second conference of University rec-
tors and vice-chancellors ; 
- The training of young Europeans ; 
- Co-operation in the field of cinema, radio 
and television. 
As re~ards the conclusion of a multilateral 
cultural convention\ the Council observe that 
a Council of Europe cultural convention, signed 
I. Texts adopted by the Assembly, Document 96, para· 
graph 12. 
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The second conference of university rectors 
and vice-chancellors 
Meeting in Munich, the European Universities 
Committee held their last plenary session before 
























Stage de jeunesse sur« Le probleme de l'enfance exposee a des dangers mora.ux 
socia.ux » ........................................................ . 
20e session, 1 re pa.rtie, du Comit6 culture! ............................ . 
7e reunion du Bureau du Comit6 des Universitas europeennes .......... . 
Reunion du Groupe de travail A de la. Conference de Dijon ............ . 
2e reunion du Groupe de travail pour !'education physique et le sport ..... . 
2e reunion des experts en camping .................................. . 
Reunion des Groupes de travail Bet C de la. Conference de Dijon ........ . 
}re reunion du Comite de reda.ction de la. Revue des Universitas europeennes. 
Stage de professeurs sur « L'a.cces a.u travail» ........................ . 
IOe reunion du Groupe de travail sur les films d'enseignement ........ . 
17e reunion de la. Commission de production ......................... . 
19e reunion du Sous-Comita du cinema. ............................... . 
19e reunion du Sous-Comita de la. jeunesse ........................... . 
Reunion du Bureau pour !'information et la. documentation peda.gogiques ..• 
1959 
9e reunion du Comit6 des publications ............................... . 
6e reunion du Comita d'orga.nisa.tion de la Conference de Dijon ........ . 
4e reunion du Comite des Universitas europeennes .................... . 
2e reunion du Comita de redaction de la Revue des Universitas europeennes . 





















En 1958, les experts culturels des sept pays 
ont organise leurs multiples confrontations en 
fonction de trois themes principaux : 
seil de l'Europe dont les 15 Etats membres sont 
signataires et de !'existence, entre les sept pays 
de l'U.E.O., d'un reseau complet d'accords bila-
teraux, estime qu'une convention culturelle sup-
plementaire risquerait de faire double emploi 
avec les accords deja existants. L'article Ill du 
Traite de Bruxelles modifie constitue d'ailleurs 
!'instrument de la cooperation culturelle entre 
les Sept. 
- La deuxieme Conference dc:'.s recteurs et 
vice-chanceliers d'universites ; 
- La formation de la jeunesse europeenne ; 
- La cooperation dans les domaines du cine-
ma, de la radio, de la television. 
En ce qui concerne la conclusion d'une conven-
tion culturelle multilaterale 1, le Conseil, pre-
:aant \note de la convention culturelle du Con-
I. Textea adoptes par Z'Assemblee, Document 96, pa.ra-
graphe 12. 
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La dewcieme Conference des recteurs et 
vice-chanceliers d'universites 
Le Comite des Universiltes europeennes a tenu 
a Munich sa derniere session pleniere avant la 
seconde Conference des recteurs et vice-chance-
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vice-chancellors, which is to take place in Dijon 
from 9th to 15th September 1959. They examined 
reports submitted by the preparatory working 
parties set up to draft recommendations for con-
sideration by the Conference, and recommended 
that these documents, which are shortly to be 
printed, should be studied by all European 
universities ; delegates attending the Dijon Con-
ference will be able to compare the views of 
academic circles in their countries on the two 
major subjects of topical interest approved as 
themes for the Conference. These, it may be 
recalled, are "The shortage of scientists and 
technologists" and "Studies relating to Europe 
in the Universities". 
As soon as they become available, the Council 
will forward to the General Affairs Committee 1 
the reports of the two preparatory working par-
ties set up to examine the question of studies 
relating to Europe in the universities, with re-
ference to the humanities and the social and 
economic sciences respectively. 
The first issue of the European Universities' 
Journal, a policy for which was worked out by 
an Editorial Board during 1958, might well coin-
cide with the Conference; this publication, 
devoted to both facts and ideas, will continue 
the work of the plenary Conferences of rectors 
by providing facilities for a regular exchange of 
information between European universities. 
However, the preparation of the Dijon confe-
rence has not led the Committee to neglect their 
normal activities in the field of university co-
operation on such subjects as linking, the equiva-
lence of diplomas, etc. all of which have been 
discussed and examined very fully. As requested 
by the Assembly 2 , several copies of the report 
on university linking (CCL (57) 99) have been 
forwarded to the Office of the Clerk. 
On the other hand, the first two of a series 
of monographs published under the auspices of 
the European Universities Committee may be-
come available early in 1960 ; they will deal 
respectively with "The Universities and the 
State" and "The Universities and technological 
education". 
1. Ibid., paragraph 15. 
2. TtA:ta adopted by the Assembly, Document 96, para-
81'8Ph 16. 
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Over the last two years contacts with the Inter-
national Association of Universities 1 have pro-
duced a regular exchange of bibliographical 
information. The Chairman of the Committee 
(or in his absence, the Head of the Cultural Sec-
tion) takes an active part in plenary meetings 
of the Association which in turn sends a repre-
sentative to plenary meetings of the Committee. 
Since the Union federaliste inter-universitaire 
does not propose to extend its bibliographical 
research, which is confined to university theses 
of European interest, the Council will pass on 
to the European Universities Committee, the 
Assembly's recommendation 2 concerning a gene-
ral catalogue of European university theses. 
Training of young Europeans 
To help in preparing young people from the 
seven countries to meet their individual and col-
lective responsibilities as Europeans, the eduea-
tional and youth experts organised five courses 
during 1958 on specific subjects of great imme-
diate interest. At these meetings, specialists were 
able to compare national methods and experience 
in the various fields studied. 
In each case the programme included papers, 
discussion and reports ; the subjects considered 
were the problems of young people starting wQil'k 
(course in Italy), training for married life 
(United Kingdom), the protection of youg people 
in moral and social danger (Luxembourg) and 
literature for young people (Belgium). An ad hoc 
course on educational documentation and inform-
ation (France) was followed by a meeting in the 
Netherlands of heads of departments concerned 
with these questions. Finally, on the occasion 
of the Brussels Exhibition, Belgium organised 
a fortnight of meetings for 125 young people, 
under the general heading of "International 
understanding". 
Through courses organised under the auspices 
of the Education Sub-Committee • experience 
1. Ibid., paragraph 14. 
2. Ibid., paragraph 17. 
3. Ttl:tB adopted by tkB Auembly, Document 96, para-
graph 19. 
liers d'universites europeennes qui aura lieu a 
Dijon du 9 au 15 septembre 1959. Il a pris 
connaissance des rapports des groupes de tra-
vail preparatoires charges d'elaborer les recom-
mandations qui seront presentees a la Confe-
rence, et a emis le vreu que ces documents, dont 
la publication aura lieu prochainement, soient 
examines dans chaque universite d'Europe; les 
delegues reunis a Dijon auront d'ailleurs l'avan-
tage de confronter les points de vues des elites 
de leurs pays respectifs sur les deux grands pro-
blemes d'actualite retenus comme themes de la 
Conference : la « Penurie de personnel scienti-
fique et technique » et les « Etudes relatives 
a l'Europe dans les universites ». 
Le Conseil communiquera a la Commission 
des Affaires Generales 1, des leur impression, les 
rapports des deux groupes de travail prepara-
toires charges d'examiner, le premier sous 
!'angle des humanites, le second sous celui des 
sciences sociales et economiques, le probleme des 
etudes relatives a !'Europe dans les universitas. 
La Revue des Universites europeennes, dont 
un Comite de redaction s'est employe en 1958 
a elaborer la politique, pourrait paraitre pour 
la premiere fois a l'epoque de la Conference; 
organe d'information et d'idees, la revue pro-
longera Faction entreprise par les Assemblees 
plenieres des recteurs, en assurant notamment 
l'echange regulier de renseignements entre les 
universitas d'Europe. 
La preparation de la Conference de Dijon 
n'a toutefois pas detourne le Comite de ses 
taches habituelles dans le domaine de la coope-
ration universitaire : les jumelages, !'equivalence 
des diplomes, etc., autant de problemes qui ont 
fait l'objet de discussions et d'examens tres ap-
profondis. Plusieurs exemplaires du rapport 
consacre au jumelage des universites (CCL (57) 
99) ont ete adresses au Greffe, suivant le vreu 
de l'Assemblee '· 
Signalons d'autre part que les deux premiers 
ouvrages d'une serie de monographies editees 
sous les auspices du Comite des Universites euro-
peennes, sortiront probablement de presse au de-
but de 1960 ; ils auront pour sujet : « Les Uni-
versitas et l'Etat » et « Les Universitas et l'en-
seignement technique». 
1. Ibid., paragraphe 15. 





Les relations du Comite avec !'.Association 
internationale des Universitas 1 ont permis, au 
cours des deux dernieres annees, l'echange re-
gulier d'informations bibliographiques. Le pre-
sident du Comite (ou, a defaut, le directeur de 
la Division culturelle) prend une part active 
aux reunions plenieres de !'Association dont un 
representant assiste aux sessions plenieres du 
Comite. 
Etant donne que !'Union federaliste inter-
universitaire n'envisage pas d'etendre ses re-
cherches bibliographiques, limitees aux theses 
universitaires d'interet europeen, le Conseil sou-
mettra au Comite des Universitas europeennes 
la recommandation de 1' Assemblee 1 relative a 
un catalogue general des theses des universites 
d'Europe. 
La formation de la jeunesseJ.europbmne 
En vue de preparer les jeunes gens des sept 
pays a assumer, dans le cadre europeen, leurs 
responsabilites individuelles et collectives, les 
experts de !'education et de la jeunesse ont or-
ganise, en 1958, cinq stages sur des sujets pre-
cis et de grande actualite. Ces reunions de 
specialistes ont permis de confronter les me-
thodes nationales, et de mettre en commun les 
experiences de chaque pays dans les domaines 
consideres. 
Ont tour a tour fait l'objet d'exposes, d'echan-
ges de vues et de rapports de synthese, les pro-
blemes poses aux jeunes par l'acces au travail 
(stage organise en Italie), la preparation a la 
vie de famille (Grande-Bretagne), la protection 
de l'enfance exposee aux dangers moraux et 
sociaux (Luxembourg), la litterature pour la 
jeunesse (Belgique). Un stage consacre a la do-
cumentation et a !'information pedagogiques 
(France) a ete sui vi, aux Pays-Bas, d'une reunion 
des directeurs des services qui s'occupent de ces 
questions. Enfin, a !'occasion de !'Exposition 
de Bruxelles, la Belgique a reuni a Nivelles, du-
rant quinze jours, 125 jeunes gens rassembles 
sous le signe de « La comprehension internatio-
nale ». 
Les stages organises sous les auspices du Sous-
Comite de !'education • permettent a des spe-
1. Ibid., paragraphe 14. 
2. Ibid., paragraphe 17. 
3. Tsxtes adopteB par l'Assemblee, Document 96, para· 
graphe 19. 
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gained in the different countries on the subjects 
studied can be passed on to various specialists 
(Inspectors, teachers, administrators ... ) . During 
1957, courses on school building and the use of 
audio-visual aids in schools aroused great interest 
because of their topicality ; the findings of these 
two courses were published in the specialised 
press of a number of countries. 
In addition, an expert committee submitted 
a collective report on the co-ordination of camp-
ing arrangements between the seven countries, 
while the Youth Sub-Committee continued active 
negotiations with national railway authorities for 
the co-ordination and extension of travel con-
cessions for young people ; the Sub-Committee 
also decided to promote increased exchanges of 
school-children and students by publishing natio-
nal booklets describing arrangements for school-
linking in each of the seven countries. Finally, 
an English version of "Youth in the WEU 
countries" was issued and a German edition 
is now being prepared. An international song-
book will be published early in 1959. 
Co-operation in the fields of cinema, radio 
and television 
During 1958, the activities of the Cinema Sub-
Committee and its various specialised bodies 
included further exchanges of cultural and 
educational films (a general catalogue of edu-
cational films available for exchange was com-
piled, and a similar catalogue of cultural films 
is now being prepared), continued work on the 
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joint production of educational films on the 
history of science and great Europeans, the 
approval of a subject for a possible third eo-
production depicting typical uses of leisure time 
in each member country and the publication, in 
association with Unesco, of a glossary of 900 
cinematographic terms in German, English, 
French, Italian and Dutch. This is the first film 
glossary of the kind published by an intergovern-
mental organisation. Finally, work was continued 
on the preparation of national brochures setting 
out current regulations and procedure in each 
member country for the temporary or permanent 
import of audio-visual material. 
As film legislation is under review in a number 
of WEU countries, the Council decided to await 
J.evelopments in the matter and to postpone con-
sideration of the Italian proposal for the produc-
tion of long feature films 1• 
As requested by the Assembly', the cultural 
experts have considered very fully the possibility 
of making better use of existing television and 
radio facilities for cultural purposes ; in parti-
cular, they examined an Italian proposal for a 
uniform series of wireless programmes on Euro-
pean civilisation. In addition, the Working Party 
on Educational Films discussed the possibility 
of televising educational films produced jointly 
by the seven countries. Finally, the WEU experts 
have continued their contacts with the European 
Broadcasting Union for the exchange of docu-
mentary and artistic films for television. 
1. Texts adopted by the Assembly, Document 96, para-
graph 22. 
2. Ibid., paragraph 23. 
cialistes (inspecteurs, professeurs, administra-
teurs ... ) de beneficier de !'experience acquise 
par les differents pays dans les domaines etu-
dies. En 1957, notamment, les stages sur la 
construction scolaire et l'emploi des auxiliaires 
audio-visuels dans l'enseignement ont suscite un 
vi£ interet en raison de l'actualite des sujets 
traites ; les resultats de ces deux confrontations 
ont ete reproduits par la presse specialisee des 
divers pays. 
Tandis qu'une commission d'experts presen-
tait un rapport collectif en vue de !'organisa-
tion du camping a !'echelon des sept pays, Je 
Sous-Comite de la jeunesse poursuivait d'actives 
negociations avec les autorites nationales des 
chemins de fer afin d'harmoniser et d'etendre 
les reductions de tarifs consenties aux jeunes ; 
il decidait en outre d'intensifier les echanges 
d'eleves et d'etudiants par la publication cle 
brochures nationales precisant le fonctionnement 
du systeme d'appariements scolaires dans cha-
cun des sept pays. Mentionnons egalement la 
parution en langue anglaise de l'ouvrage «La 
jeunesse dans les pays de l'U.E.O. », dont une 
edition allemande est en preparation. Un re-
cueil international de chansons sortiJ>a de presse 
au debut de l'annee 1959. 
La cooperation dans les domaines du cinema, 
de la radio et de la television 
Le Sous-Comite du cinema et ses organes spe-
cialises ont poursuivi, en 1958, leurs activites 
sur divers plans : echanges de films culturels 
et d'enseignement (un catalogue general des 
films d'enseignement disponibles pour echanges 
a ete etabli, celui des films culturels est en pre-
paration); poursuite de la production en corn-
53 
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mun de films d'enseignement consacres a l'his-
toire des sciences et aux grands Europeens ; 
adoption du theme d'une eventue1le troisieme 
eo-production cinematographique qui s'attachera 
aux traits specifiques des loisirs dans chacun 
des pays membres ; publication, en collabora-
tion avec l'UNESCO, d'un vocabulaire conte-
nant quelque neuf cents tel'mes cinematogra-
phiques dans les langues allemande, anglaise, 
fran(,laise, italienne et neerlandaise (il s'agit de 
la premiere publication cinematographique de ce 
genre paraissant sous les auspices d'une orga-
nisation intergouvernementale); preparation de 
brochures nationales decrivant les reglements et 
la procedure en vigueur dans chacun des pays 
membres pour !'importation temporaire ou per-
manente de materiel audio-visuel. 
La legislation cinematographique etant en 
cours de revision dans certains pays de l'U.E.O., 
le Conseil convient d'attendre les progres de 
cette legislation et de reporter a plus tard 
l'examen de la proposition italienne relative 
9, la production de films de long metrage 1 • 
Suivant le vreu de l'Assemblee 2, les experts 
culturels ont etudie de maniere approfondie la 
possibilite d'un meilleur emploi, a des fins cul-
turelles, des services de television et de radio-
diffusion existants; ils ont examine en parti-
culier la proposition italienne de realiser une 
serie uniformisee de programmes de radiodif-
fusion sur la civilisation de !'Europe ; le Groupe 
de travail sur les films d'enseignement, de son 
cote, a envisage la possibilite d'utiliser a la 
television les films d'enseignement produits en 
commun par les sept pays. Les experts de 
l'U.E.O. maintiennent, d'autre part, leurs rela-
tions avec l'Union europeenne de radiodiffusion 
pour l'echange de films documentaires et artis-
tiques destines a la television. 
1. Twtes adoptea par l'Assemblee, Document 96, para-
gra.phe 22. 
2. Ibid., para.gra.phe 23. 
VD. PUBUC ADMINISTRATION COMMITTEE 
The brochure on the activities of the Public 
Administration Committee, announced in the last 
Report of the Council, was published at the end 
of 1958. This document, which reviews the history 
of the Committee and describes their work in full, 
has been sent to the Assembly. The sole purpose 
of this chapter is to add details of activities 
during 1958, some of which could not be mention-
ed in the brochure. 
As in the past, the Committee met twice during 
the year : at Angers from 22nd to 25th July 
and at Luxembourg from 9th to 12th December. 
The ninth course for government officials was 
held in the Federal Republic of Germany from 
9th to 28th June. Its general theme was "the 
delegation of authority'', studied in the context of 
three specific fields of government: public health 
the police and the administration of the city and 
port of Hamburg. This study followed the pat-
tern laid down by the Committee, which can now 
be regarded as established procedure. A four-day 
stay in Bonn, where the theme was introduced 
and the twenty-two participants discussed various 
aspects, was followed by the second part of the 
course, lasting ten days, and consisting of sepa-
rate study visits to various Lander by the three 
working groups. Finally, the three groups met 
together at Siegburg for five days, to draft and 
discuss the reports. 
The 1959 course will be held in France, on 
the general theme of the allocation of duties be-
tween minist:ies and between central, regional 
and local bod1es. In studying the second subject, 
the Committee will be considering an aspect of 
administration to which the Assembly had earlier 
called their attention. 
Annex 2 to the brochure lists the courses held 
by the Committee between 1949 and 1958 · Annex 
3 gives the names of all government ~fficials 
who have taken part. 
In the last report of the Council, the Commit-
tee's views on study visits were explained and 
the actual method of organisation described. A 
list of visits arranged between member States 
from 1952 to 1957 forms Annex 6 to the bro-
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chure 1 • Details are given not only of officials 
taking part, countries of origin, host countries 
and dates, but also of the special subject studied 
and the general background theme. A table of 
this kind is intended to be not a mere list of 
officials, but a ,permanent survey of studies on 
each general theme and some of its individual 
aspects. Additions will be made from time to 
time to bring the list up to date. A similar re-
view of visits made during 1958 will be prepared 
as soon as all the necessary information is avai-
lable. 
In the sector of administrative studies, the 
Committee continued work during 1958 on the 
current projets described in the previous report. 
Two working documents - "The guide for the 
study of administrative techniques" and a note 
on the delegation of authority - are annexed 
to the brochure as examples (Annexes 7 and 8). 
In addition, the Committee are continuing work 
with a view to completing the series of back-
ground documents on the administration of each 
member country, which are intended particularly 
for delegates to future courses and study visits. 
In the same connection, the Committee have 
started work on a multilingual glossary of admi-
nistrative terms, also for the use of delegates. 
:ro en~ble this ~lossary to appear fairly quickly 
m easily accessible form, the Committee decided 
t~ define its scope exactly ; it will comprise a 
hst of general administrative terms in current 
use, equivalents for which must be found in 
the other languages before attention is turned 
to terminology used in more specialised branches. 
Preliminary results should be available during 
1959. 
Finally, during 1958 the Committee approveu, 
as a new subject for study, the training of senior 
government officials and refresher courses. This 
is a subject of immediate importance since admi-
nistration is now looked on as a specific tech-
nique and is at present passing through a period 
of development and modernisation. The Com-
mittee have therefore begun a detailed study 
1. 'l'exts adopted by the Assembly, Document 96, 
paragraph 28. 
VII. CO MITt DE L 'ADMINISTRATION PUBLIQUE 
La brochure sur les activites du Comite de 
!'administration publique, annoneee dans le 
precedent rapport du Conseil, a ete publiee a 
la fin de 1958. Cet ouvrage, qui retrace 1 'histo-
rique du Comite et presente un expose detaille 
de ses travaux, a ete communique a l'Assemblee. 
Le present chapitre aura done pour simple ob-
jectif de eompleter ee bilan en indiquant les 
faits se rapportant a l'annee 1958, qui n'ont pu 
etre tous mentionnes dans la brochure. 
Comme par le passe, le Comite s'est reuni 
deux fois au cours de l'annee : a Angers, du 
22 au 25 juillet, et a Luxembourg, du 9 au 12 
decembre. 
La neuvieme rencontre de fonctionnaires a eu 
lieu dans la Republique Federale d'Allemagne 
du 9 au 28 juin. Elle avait pour theme general 
«La delegation d'autorite », etudiee dans le cadre 
de trois domaines concrets de !'administration : 
la sante publique, la police, !'administration de 
la ville et du port de Hambourg. Cette etude a 
ete faite suivant la methode mise au point par 
le Comite et desormais traditionnelle : pendant 
quatre jours, a Bonn, presentation du theme et 
discussion de ses divers aspects par les vingt-
deux participants ; au cours de la seconde phase 
de la rencontre, d'une duree de dix jours, visites 
d'etude dans differents Laender, effectuees se-
parement par les trois groupes de travail ; en-
fin, reunion des trois groupes a Siegburg, pen-
dant cinq jours, pour la redaction et la discus-
sion des rapports. 
La rencontre de 1959 aura lieu en France et 
portera sur le theme general de la repartition 
des taehes entre ministeres ainsi qu'entre or-
ganes centraux, regionaux et locaux. Le Comite 
aborde avec ce dernier sujet l'un des aspects 
de la vie administrative sur lequel l'Assemblee 
avait precedemment appele son attention. 
L'annexe 2 de la broohure indique les ren-
contres realisees par le Comite de 1949 a 1958 ; 
l'annexe 3 donne la Hste de tous les fonetion-
naires qui y ont participe. 
Le precedent rapport du Conseil a expose 
dans quel esprit le Comite concevait les visites 
d'etude, et comment elles sont pratiquement or-
ganisees. Un bilan des visites ayant eu lieu entre 
les Etats membres de 1952 a 1957 a ete dresse 
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en annexe 6 de la brochure 1• Ce tableau men-
tionne pour ehaque visite non seulement les 
fonctionnaires qui en ont beneficie, le pays 
d'origine, le pays d'accueil et les dates de la 
visite, mais aussi le sujet particulier de l'etude 
et le theme general sous l'angle duquel il a ete 
envisage. Un tel tableau, qui veut etre plus 
qu'une simple liste de fonctionnaires, permet de 
disposer d'un bilan permanent des etudes faites 
sur chacun des themes generaux et sur tel ou 
tel terrain concret. Il sera tenu a jour perio-
diquement. Un document con~u sur le meme 
modele, se rapportant aux visites d'etude effec-
tuees en 1958, sera etabli des que !'ensemble 
des donnees auront ete recueiHies. 
Dans le domaine des etudes administratives, 
le Comite a poursuivi en 1958 les travaux deja 
entrepris, signales dans le precedent rapport. 
Deux documents de travail, a savoir le guide 
pour l'etude des techniques administratives et 
une etude sur la delegation d'autorite, figurent 
a titre d'exemple en annexe de la brochure (an-
nexes 7 et 8). Le Comite s'attache d'autre part 
a completer la serie de doouments de base sur 
!'administration de chacun des pays membres, 
etablis a l'usage notamment des futurs partici-
pants aux rencontres et visites d'etude. A 
l'usage de ces fonctionnaires, egalement, le eo-
mite a entrepris la preparation d'un lexique 
administratif multilingue. De fa~on a pouvoir 
disposer assez rapidement de cet ouvrage indis-
pensable, et a en faire un instrument de travail 
aisement maniable, le Comite a decide d'en de-
limiter exactement la portee; il s'agira d'un 
recueil de termes administratifs generaux et 
courants dont la correspondance d'une langue a 
l'autre demande a etre bien precisee avant 
d'aborder la terminologie de secteurs plus spe-
cialises. Les premiers resultats de ce travail 
seront atteints au cours de 1959. 
Un nouveau sujet d'etude enfin a ete inscrit 
a l'ordre du jour du Comite en 1958 : celui de 
la formation et du perfectionnement des futurs 
fonctionnaires superieurs. Il s'agit la d'un theme 
d'une particuliere actualite, dans la mesure ou 
!'administration, con~ue desormais comme une 
technique, traverse de nos jours une periode 
d'evolution et de renouvellement. Les membres 
1. TexteB adoptes par l'Assemblee, Document 96, para-
graphe 28. 
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of this question through exchanges of informa-
tion and visits to training institutes and centres 
in the WEU countries. After their meeting at 
Angers (July 1958), they organised, at the Ecole 
nationale d'administration in Paris, a Round 
Table attended by senior government officials, 
heads of colleges for the pre-entry training of 
technical and administrative officials, and 
leading representatives of the private sector. 
In view of the success of this experiment, it was 
agreed that similar conferences or visits to 
appropriate government departments should be 
arranged in each country in turn, in conjunction 
with meetings of the Committee. 
As regards the Assembly's suggestion 1 for a 
study of appeal facilities available to officials of 
European organisations, it may be noted that 
the Public Administration Committee have se-
veral times stated that they do not propose to 
study matters relating to the European Civil 
Service, since they are already under review 
by several bodies, including in particular the 
Study Group on a European Civil Service, set 
up by the Council of Europe in accordance with 
a recommendation of the Committee of Ministers. 
The "Report on Staff Structure, Recruitment 
and Pension and Provident Schemes", published 
. 1. Tezts adoptm fn1 th~ ~faern~ly, Document 96, 
varagraph 3Q, 
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by this Working Party in July 1957, deals 
specifically with the question of legal safeguards 
for officials of European organisations. 
Finally, as regards publications, the Com-
mittee have issued the brochure mentioned ear-
lier. Copies have been sent to all interested 
international organisations and research centres 
and institutes. By drawing attention to their 
activities in this way, the Committee hope to 
establish closer links with other organisations 
working along similar lines. In due course the 
Council will consider the possibility of publishing 
the glossary of administrative terms referred 
to above. Before so doing, however, they will 
examine a proposal to publish a study on "The 
administrative, political and legal structure of 
the States of Western Europe", of which a first 
unpublished edition is now being revised by the 
author, in eonjunction with the Committee. Re-
ference was made to this study in the previous 
report of the Council and these further details 
are 'SUpplied in reponse to the Assembly's re-
quest for information 1 • 
1. Tezts adopte4 by thiJ AaBernbly, Document 96, 
pa.ragr~~oph 29. 
du Comite ont done entrepris une etude appro-
fondie de cette question au moyen d'echanges 
d'informations entre eux et de visites dans les 
instituts et centres de formation des pays de 
l'U.E.O. A l'issue de sa session d'Angers (juil-
let 1958), le Comite a reuni a Paris, dans les 
locaux de l'Ecole Nationale d'.Administration, 
une Table ronde a laquelle assistaient hauts fonc-
tionnaires, directeurs des grandes ecoles d'appli-
cation, techniques et administratives, et person-
nalites du secteur prive. Cette experience s'etant 
revelee d'un grand interet, il a ete prevu que 
seraient organisees tour a tour dans chaque pays, 
a !'occasion des sessions du Comite, des confron-
tations analogues ou des visites dans les ser-
vices competents. 
En ce qui concerne l'etude du probleme des 
recours ouverts aux fonctionnaires des organi-
sations europeennes, suggeree par l'Assemblee 1, 
il convient de noter que le Comite de !'adminis-
tration publique, a plusieurs reprises, a confir-
me son intention de ne pas orienter ses tra-
vaux sur les problemes relatifs a la fonction 
publique europeenne, deja etudies par plusieurs 
organismes, et notamment par le Groupe 
d'etudes pour la fonction publique europeenne 
constitue par le Conseil de !'Europe, en vertu 
d'une Recommandation du Comite des Ministres. 
Le «Rapport sur la structure des personnels, 




le recrutement des agents, les regimes de pen-
sion et de prevoyance », publie par ce groupe 
de travail en juillet 1957, aborde precisement la 
question des garanties d'ordre juridictionnel 
offertes aux fonctionnaires des institutions euro-
peennes. 
En matiere de publications enfin, le Comite 
a fait paraitre la brochure dont il a ete question 
precooemment. Cet ouvrage a ete communique 
aux organisations internationales, centres et ins-
tituts de recherche interesses. Le Comite espere 
ainsi, en faisant mieux connaitre ses activites, 
resserrer les liens avec les organismes travail-
lant dans des domaines analogues ou voisins. Le 
Conseil etudiera, d'autre part, en temps utile, 
les possibilites de publication du lexique admi-
nistratif mentionne plus haut. Auparavant, 
toutefois, il examinera la proposition de publi-
cation d'une etude intitulee « L'organisation 
administrative, politique et judiciaire des Etats 
de !'Europe occidentale », dont la premiere ver-
sion, inedite, est actuellement revisee par l'au-
teur en collaboration avec le Comite. C'est a 
cette etude qu'il etait fait allusion dans le 
precedent rapport du Conseil, et les indications 
ci-dessus ont pour objet de repondre a la de-
mande de precisions formulee a ce sujet par 
l'Assemblee 1 • 
1. Textes adoptU par l' All8emblk, Document 96, para· 
l!'&phe 29. 
VDI. ORGANISATIONAL QUESTIONS 
1. Budget 
A summary of the WEU first supplementary 
budget for 1958 is annexed to this chapter. 
The report of the Committee of Experts on 
Emoluments to which reference is made below 
only contained proposals for new salary scales 
for staff working in Paris. These scales have 
been accepted by the Council and are now in 
operation. New scales for London staff will be 
established by the Council after consideration 
of the results of a separate study by the Com-
mittee, which has not yet been completed. Until 
these new scales have been fixed the Second 
Supplementary Budget for 1958 and the Budget 
for 1959 cannot be presented in final form. 
Consequently, these two budgets do not appear 
in this report but will be transmitted separately 
to the Assembly in due course. 
2. Emoluments and conditions of employment 
In April 1957, the governing bodies of 
N.A.T.O., O.E.E.C., the Council of Europe and 
W.E.U. set up a Committee of independent 
experts to examine a wide range of questions 
relating to the emoluments and conditions of 
employment of the staff of their four organi-
sations, and to propose common answers to 
them. This committee completed its study and 
presented its final report in May 1958. The four 
Councils have adopted a number of the Commit-
tee's proposals. Those for reclassification of posts, 
for salary transfer guarantees and for subsis-
tence allowance for staff travelling on official 
business have been put into effect for all 
branches of W.E.U. The reclassifications have 
been carried out in accordance with a table of 
equivalence between the old and new staff grades 
prepared by the Committee of Experts. The 
four Councils have been anxious to ensure that, 
as far as possible, a given grade carries the 
same duties and responsibilities throughout the 
four organisations. 
The four Councils have also adopted new 
scales of salaries and allowances and a proce-
dure for cost-of-living adjustments, for staff 
based in France. Similar proposals for London 
staff are under study and the Council expect 
to be able to put into operation new scales for 
these staff in the near future. 
The Committee made proposals on a number 
of other matters relating to the status of staff 
members and their conditions of employment. 
These are under study by a co-ordinating com-
mittee of government experts and representa-
tives of the four Secretaries-General. This Com-
mittee is meeting regularly and has already 
produced three interim reports; its principal 
purpose is to work towards the achievement of 
uniform status and conditions for the staff nf 
the four organisations. Representatives of Eura-
tom and the European Economic Community 
have been invited to attend its meetings as 
observers. 
VUI. QUESTIONS D'ORGANISATION 
1. Budget 
On trouvera en annexe au present chapitre 
un resume du premier budget additionnel de 
l'U.E.O. pour 1958. 
Le rapport du Comite des experts en emolu-
ments, auquel il est fait ci-dessous reference, ne 
contenait que les baremes de traitements propo-
ses pour le personnel en fonction a Paris. Ces 
baremes ont ete approuves par le Conseil et 
sont entres en vigueur. Les nouveaux baremes 
applieables au personnel de Londres seront adop-
tes par le Conseil apres examen des resultats 
d'une etude speciale, qui n'a pas encore ete ache-
vee par le Comite. Le deuxieme budget addition-
ne! de l'U.E.O. pour 1958, et le budget pour 
1959, ne pourront etre presentes sous leur forme 
definitive que lorsque ees nouveaux baremes 
auront ete arretes. Ces deux budgets ne figurent 
done pas dans le present rapport ; ils seront 
transmis separement a l'Assemblee en temps 
utile. 
2. Emoluments et conditions d'emploi 
Au mois d'avril 1957, les organes directeurs 
de l'O.T.A.N., de l'O.E.C.E., du Conseil de l'Eu-
rope et de l'U.E.O. ont charge un comite d'ex-
perts independant d'examiner toute une serie de 
problemes relatifs aux emoluments et aux condi-
tions d'emploi du personnel des quatre organi-
sations et d'y rechercher des solutions uniformes. 
Ce oomite a acheve son etude et presente son 
rapport definitif au mois de mai 1958. Les 
quatre Conseils ont adopte plusieurs des pro-
56 
positions du comite. Les mesures de reclassement 
du personnel et de garanties de transfert de 
traitements, ainsi que les taux d'indemnite jour-
naliere pour le personnel en mission, ont ere mis 
en vigueur dans toute l'organisatioo. Le reclas-
sement a ete effectue conformement a un ta-
bleau d'equivalences entre nouveaux et anciens 
grades prepare par le Comite d'experts. Les 
quatres Conseils se sont efforces de faire en 
sorte que chaque grade corresponde autant que 
possible aux memes fonctions et attributions au 
sein des quatre organisations. 
Les quatre Conseils ont egalement adopte de 
nouveaux baremes de traitements et indemnites, 
ainsi qu'une procedure d'ajustements en fonction 
du cout de la vie, pour le personnel servrunt en 
France. Des propositions semblables sont a 
l'etude pour le personnel de Londres, et le Con-
seil espere pouvoir mettre prochainement en vi-
gueur les nouveaux baremes applicables a ce 
personnel. 
Le Comite a formule un certain nombre de 
propositions concernant le statut du personnel et 
ses conditions d'emploi. Ces propositions ont ete 
renvoyees a l'examen d'un Comite de coordina-
tion compose d'experts gouvernementaux et de 
representants des quatre Secretaires Generaux. 
Ce Comite se reunit regulierement et a deja 
presente trois rapports interimaires. Il se pro-
pose essentiellement de contribuer a uniformi-
ser le statut et les conditions d'emploi du per-
sonnel des quatre organisations. Des represen-
tants de l'Euratom et de la Communaute Eco-
nomique Europeenne ont ete invites a assister 
aces reunions a titre d'observateurs. 
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FmsT SUPPLEMENTARY BuDGET 1958 
(Figures giving the credits granted in the main Budget for 1958 appear in brackets beneath the supplementary figures.) 
Section A* Section B * Section C * 
£ £ £ 
Salaries and allowances ............... + 10,403 + 4,031 + 9,389 (127,824) (52,730) (121,071) 
Travel .............................. - - -
(11,750) (1,658) (4,956) 
Communications ..................... - - -
(3,755) (1,583) (3,407) 
Other operatings costs ................ - + 42 + 76 (26,297) (5,208) (8,921) 
Purchase of furniture, etc. . ........... + 1,000 - 383 - 383 (735) (1,046) (1,762) 
Buildings ............................ - - -
(160) (-) (-) 
ToTAL ExPENDITURE ....... + 11,403 + 3,690 + 9,082 (170,521) (62,225) (140,117) 
WEU Tax .......................... + 1,798 + 646 + (21,312) (7,509) 
Other Receipts ...................... + 1,000 - 298 -(1,160) (640) 
TOTAL INCOME ............. + 2,798 + 348 + (22,472) (8,149) 
NET TOTAL ................ + 8,605 + 3,342 + (148,049) (54,076) 
NATIONAL CoNTRIBUTIONS 
600ths 
Belgium ............................. 59 
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
Germany ............................ 120 
Italy ................................ 120 
Luxembourg ......................... 2 
Netherlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
United Kingdom ..................... 120 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 
* A Secretariat-General. 
B International Secretariat of the Standing Armament3 Committee. 



















































+ 118 (40,426) 
+ 234 (3,543) 
-
(160) 
+ 24,175 (372,863) 
+ 4,154 (49,083) 
+ 574 (2,375) 
+ 4,728 (51,458) 



















PREMIER BuDGET ADDITIONNEL POUR 1958 
(Les chiffres entre parentheses indiquent les montants des credits approuves au titre du budget principal de 1958.) 
Section A* Section B * Section C * 
£ £ 
Traitements et indemnites ............ + 10.403 + 4.031 + (127.824) (52.730) 
Deplacements ........................ - -
(11.750) (1.658) 
Transmissions ........................ - -
(3.755) (1.583) 
Autres depenses de fonctionnement .... - + 42 + (26.297) (5.208) 





ToTAL DES DiPENSES ...... + 11.403 + 3.690 + (170.521) (62.225) 
Impot de l'U.E.O. ................... + 1.798 + 646 + (21.312) (7.509) 
Autres recettes ...................... + 1.000 - 298 -(1.160) (640) 
TOTAL DES REOETTES , ..... + 2.798 + 348 + (22.472) (8.149) 
TOTAL NET ................ + 8.605 + 3.342 + (148.049) (54.076) 
CoNTRIBUTIONS NATIONALES 
600emes 
Allemagne ..•.......••.........•..... 120 
Belgique ............................ 59 
France ...•.......................... 120 
Italie ............................... 120 
Luxembourg •........................ 2 
Pays-Bas ............................ 59 
Roya.ume-Uni ..•....................• 120 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 
* A Secrets.riat.General. 
B Secretariat international du Comite Permanent des Armements, 


































































+ 118 (40.426) 
+ 234 (3.543) 
-
(160) 
+ 24.175 (372.863) 
+ 4.154 (49.083) 
+ 574 
2.375) 
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Document 119, Addendum 19th May, 1959 
CHAPTER I OF THE FOURTH ANNUAL REPORT OF THE COUNCIL 
Replies of the Council to Recommendations Nos. 28, 31, 32 and 34 
Defence Questions and Armaments 
Recommendation No. 28 
1. (a) Considerable progress has been made 
both in co-operation on armaments research and 
development and in standardisation of command 
methods. Nevertheless, a high degree of standard-
isation of equipment and of methods is a long-
term aim and it is recognised that, in the mean-
time, nations will have to continue to use the 
weapons they already possess and the military 
formations best suited to their present state. 
(b) There exist at present in the Central 
European sector a number of training areas 
whose value should not be underestimated; but 
the Council shares the Assembly's opinion that 
the position can be improved. 
It must be recognised, however, that the crea-
tion of such areas raises serious practical diffi-
culties and may involve heavy expenditure. On 
the one hand, land which can be given over to 
permanent and exclusive use of military train-
ing without serious economic consequences is lim-
ited. On the other hand, manoeuvres carried out 
under temporary manoeuvre rights can be ex-
pensive in compensation paid for damage done. 
2. The Council has ascertained that the power 
to authorise the initial tactical use of nuclear 
weapons within the area of the European Com-
mand rests with SACEUR, acting under political 
direction from the North Atlantic Council. 
It is not advisable to divulge the conditions 
under which this power would be used; to do so 
would assist a potential aggressor. 
3. The Council are aware of the need to achieve 
those levels of forces considered by SACEUR to 
be necessary for the Central European sector. 
They believe, however, as they stated in their 
answer to the Assembly's Recommendation No. 23, 
that the responsibilities of member States are 
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already well set out both in the North Atlantic 
Treaty and in the revised Brussels Treaty. 
General Affairs 
Recommendation No. 31 
1. In the Council's view, the reply they gave 
to Section V, paragraph 1, of Recommendation 
No. 11, adopted by the Assembly at its sixth 
sitting on 8th May 1957, is still valid. 
2. The Council have noted with interest the 
points raised by the Assembly, particularly with 
regard to the planning of a future programme 
of social activities and will refer them to the 
Committees and Sub-Committees concerned for 
their consideration. 
3. The Council recall that they are required to 
make one annual report to the Assembly on the 
activities of their Committees. This report is 
based on a mass of documentation received from 
the Committees and Sub-Committees most of 
which would not be of interest to the Assembly. 
When a final report on any subject is adopted, 
it is made available to the Assembly. The pre-
vious drafts are in the nature of working papers 
and are not suitable for wide distribution as 
they may be incomplete and not fully up to date. 
'rhe Council will certainly bear in mind the 
desire of the Assembly to be kept informed of the 
activities of the Committees. 
Recommendation No. 32 
The Council have noted with satisfaction and 
will draw the attention of governments to the 
Assembly's view regarding the continuation of 
activities in the social sphere. 
Recommendation No. 34 
The Council have taken note of this Recom-
mendation and are satisfied that it is being im-
plemented. 
Document 119, Addendum 19 mai 1959 
CHAPITRE I DU QUATRI£ME RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL 
Reponses du Conseil aux Recommandations n ... 28, 31, 32 et 34 
Questions de defense et armements 
Recommandation no 28 
1. (a) Des progres considerables ont ete ac-
complis dans la cooperation en matiere de re-
cherche et de developpement des armements et 
dans !'unification des methodes de direction. 
Toutefois, la standardisation tres poussee cons-
titue un objectif a long terme, et il est reconnu 
que les nations devront continuer pour le mo-
ment d'utiliser les armes dont elles disposent et 
les formations militaires les mieux adaptees a 
l'etat actuel de celles-ci. 
(b) Il existe dans le secteur Centre-Europe 
uncertain nombre de terrains d'exercice dont on 
ne doit pas sous-estimer l'utilite ; le Conseil juge 
cependant, comme l'Assemblee, que la situation 
actuelle peut etre amelioree. 
Il faut toutefois reconnaitre que la creation 
de tels terrains souleve d'importantes difficultes 
d'ordre pratique et qu'elle peut etre tres cou-
teuse. D'une part, les terrains qui peuvent etre 
reserves en permanence a l'entrainement militaire 
sans incidences economiques graves sont peu 
nombreu.'C. D'autre part, les manreuvres effec-
tuees en vertu de droits temporaires peuvent en-
trainer des depenses elevees a titre de dedomma-
gement. 
2. Le Conseil s'est assure que le premier emploi 
tactique des armes nucleaires dans la zone de 
commandement europeen ne peut etre autorise 
que par le Commandant supreme agissant confor-
mement a des directives politiques du Conseil 
de l'Atlantique Nord. 
Il n'est pas souhaitable de divulguer les condi-
tions d'exercice de cette autorite; les preciser 
serait aider l'agresseur eventuel. 
3. Le Conseil n'ignore pas la necessite d'attein-
dre les niveaux de forces que le Commandement 
supreme juge indispensables pour la defense du 
secteur Centre-Europe. Il estime toutefois, 
comme il l'a indique dans sa reponse a la Recom-
mandation n° 23 de l'Assemblee, que les obliga-
58 
tions des Etats membres sont deja clairement 
definies tant dans le Traite de l'Atlantique Nord 
que dans le Traite de Bruxelles modifie. 
Affaires generales 
Recommandation no 31 
1. Le Conseil considere comme toujours valide 
sa reponse a la section V, paragraphe 1, de la 
R.ecommandation no 11 adoptee par l'Assemblee 
lors de sa sixieme seance le 8 mai 1957. 
2. Le Conseil a note avec interet les points sou-
leves par l'Assemblee, notamment en ce qui 
concerne !'elaboration d'un futur programme 
d'activites sociales. Il les soumettra a l'examen 
des comites et sous-comites interesses. 
3. Le Conseil rappelle qu'il est tenu d'etablir 
un rapport annuel a l'Assemblee sur les activites 
de ses comites. Ce rapport repose sur une masse 
de documents envoyes par les comites et sous-
comites, dont la majeure partie n'interesserait 
pas l'Assemblee. Lorsqu'un rapport definitif est 
adopte sur un sujet donne, il est tenu a la dis-
position de l'Assemblee. Les textes preparatoires 
sont plutOt des documents de travail qui ne se 
pretent pas a une large diffusion parce qu'ils 
peuvent etre incomplets et ne pas contenir les 
renseignements les plus recents. Le Conseil ne 
perdra certainement pas de vue le desir exprime 
par l'Assemblee d'etre tenue au courant des tra-
vaux des comites. 
Recommandation n° 32 
Le Conseil a pris note avec satisfaction de 
l'avis exprime par l'Assemblee en ce qui concerne 
la poursuite des activites de l'U.E.O. dans le 
domaine social et attirera !'attention des gouver-
nements sur ce point. 
Recommandation n° 34 
Le Conseil a pris note de cette recommanda-
tion. Il estime qu'elle est appliquee. 
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Report of the external Auditor to the Assembly 
of Western European Union on the accounts 
for the financial year 1958 
General 
1. My examination of the accounts has been 
carried out in accordance with Article 14 of the 
Financial Regulations of the Assembly. 
2. The following financial statements were sub-
mitted to me by the President: 
(a) Summary of income and expenditure for 
the financial year 1958 and financial 
position as at 31st December 1958. 
(b) Statement of budget authorisations, ex-
penditure and unexpended credits for 
the financial year 1958. 
1. Members of the Committee: Mr. Edwards (Chair-
man) ; MM. Duynstee, Zimmer (Vice-Chairmen) ; MM. Alt-
maier, Basile, Boardman (Substitute: Scholefield Allen), 
Bourgeois, Sir David Oampbell, MM. Cerulli Irelli, De Vita, 
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(c) Statement of transfers between sub-
heads within heads of the budget for the 
financial year 1958. 
(d) Statement of receipts for the financial 
year 1958. 
(e) Statement of financial position of the 
Provident Fund as at 31st December 
1958. 
Summary of Income and Expenditure 
3. The summary shows assessments of 
108,469,000 francs against member States towards 
the 1958 budgets. Contributions amounting to 
106,789,194 francs (including a late receipt of 
120,000 francs) were transferred to the Assembly 
by the Secretary-General of Western European 
Union and the sum of 5,999,022 francs, being the 
Gros, van Hulst, Leynen, Linden, Liicker, Mende, Molter, 
Pezet (Substitute : Liquard), Radius, Russell, Storchi. 
N. B. The names of the Representatives who took part 
in the vote are printed in italics. 
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Rapport du Commissaire aux comptes d 
l'Assemblee de l'Union de l'Europe 
Occidentale pour l'exercice financier 1958 
Observations generales 
1. En application de l'article 14 du Reglement 
financier de l'Assemblee, les comptes ont ete 
verifies par mes soins. 
2. Le President m'a soumis les releves suivants : 
(a) Etat des recettes et des depenses pour 
l'exercice financier 1958 et situation au 
31 decembre 1958. 
(b) Releve des autorisations budgetaires, 
des depenses et des credits non utilises 
pour l'exercice 1958. 
1. Membrea de la Oommiasion: M. Edwards (president); 
MM. Duynstee, Zimmer (vice-presidents); MM. Altmaier, 
Basile, Boardman (suppleant: Scholefield Allen); Bour-
geoia, Sir David Oampbell, MM. Cerulli Irelli, De Vita, 
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(c) Releve des virements entre articles a 
l'interieur de certains chapitres du bud-
get pour l'exercice 1958. 
(d) Etat des recettes pour l'exercice 1958. 
(e) Situation du Fonds de prevoyance au 
31 decembre 1958. 
Etat des recettes et des depenses 
3. Ce releve revele !'existence de creances envers 
les Etats membres de l'ordre de 108.469.000 
francs au titre des budgets de 1958. Des contri-
butions s'elevant a 106.789.194 francs (y compris 
une derniere somme de 120.000 francs) ont ete 
transferees a l'Assemblee par le Secretaire gene-
ral de l 'Union de l'Europe Occidentale, et la 
Gros, van H'lilst, Leynen, Linden, Liicker, Mende, Molter, 
Pezet (suppleant : Liquard), Radius, Russell, Storchi. 
N. B. Lea noms des Representants ayant pris part au 
vote sont imprimes en italiquea. 
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surplus on the 1957 budgets, was made available 
for credit to member States against their contri-
butions to the 1958 budgets, making a total of 
112,788,216 francs. There was thus an over-pay-
ment of contributions for 1958 amounting to 
4,319,216 francs which sum, I understand, will 
be credited to member States against their con-
tributions to the 1959 budgets. 
4. Other income, which was not budgeted for, 
amounted to 1,383,126 francs for bank interest 
and sundry receipts (see paragraph 8 below). 
'rhus the total income for the year was 
114,171,342 francs. 
5. Expenditure amounted to 88,836,625 francs, 
leaving 25,334,717 francs available for reimburse-
ment to the Council in accordance with Article 9 
of the Financial Regulations. 
Statement of Budget Authorisations, 
Expenditure and Unexpended Credits 
6. The transfers between sub-heads of the bud-
get, shown in the statement, were duly authorised 
in accordance with Article 6 of the Financial 
Regulations. 
7. The statement includes 4,994,212 francs 
under sub-head 3 (2) (B) for salaries of temporary 
translators for the sessions of the Assembly. This 
sum included the payment of 2, 786,885 francs in 
respect of services rendered in January and Fe-
bruary 1959 in connection with the December 
1958 session of the Assembly. Although this pay-
ment was made after 31st December 1958, the 
Committee on Budgetary Affairs and Admin-
istration decided that in view of the exceptional 
eircumstances the expenditure should be charged 
to the 1958 budget. Similarly sub-head 8 -
Printing and publishing of Assembly records-
includes payments arising out of the December 
session amounting to approximately 2,800,000 
francs, a substantial part of which was paid after 
31st December 1958 in respect of orders placed 
in January and February 1959. The authority of 
the Committee was not, however, sought for the 
charge of these payments to the 1958 budget. I 
am informed that it was felt that the same prin-
ciple could be applied to these payments as to 
expenditure on translators which had been ap-
proved by the Budget Committee. 
60 
Statement of Receipts 
8. The sundry receipts figure of 1,383,126 francs 
includes 275,980 francs from the sale of publica-
tions and 156,925 francs received from staff 
members in reimbursement of sickness benefit 
received under the French Social Insurance. 
9. I wish to record my appreciation of the wil-
ling co-operation of the officers of the Assembly 
during my examination. 
E. G. CoMPTON, 
Comptroller and Auditor General, 
Great Britain 
External Auditor. 
14th May 1959. 
Explanatory Memorandum 
(communicated by the President to the Auditor of the 
Assembly in connection with the financial year 1968) 
1. The statements attached hereto refer to: 
(a) Summary of income and expenditure -
financial position as at 31st December, 
1958. 
(b) Statement of budget authorisations and 
expenditure and unexpended credits. 
(c) Transfers between sub-heads within 
heads of the budget. 
(d) Schedule of receipts. 
(e) Provident Fund. 
(f) Contributions. 
2. The statement of budget authorisations, ex-
penditure and unexpended credits indicates that 
a sum of 19,632,375 francs remained unexpended, 
whereas the final balance of income over expend-
iture was 25,334,717 francs. The difference be-
tween these two figures, 5,702,342 francs, 
represents: 
Contributions received on account 
of 1959 4,319,216 
Add bank interest 938,579 
sundry receipts 444,547 
1,383,126 
Frs. 5, 702,342 
somme de 5.999.022 francs, representant l'exce-
dent des budgets de 1957, a ete inscrite au credit 
des Etats membres sur leurs contributions aux 
budgets de 1958. Le total ainsi obtenu s'eleve a 
112.788.216 francs. Il y a ainsi eu un excedent de 
4.319.216 francs pour les contributions de 1958, 
somme qui, je crois, sera inscrite au credit des 
Etats membres sur leurs contributions aux bud-
gets de 1959. 
4. Les autres recettes - qui n 'etaient pas pre-
vues au budget - se sont elevees a 1.383.126 
francs au titre des interets bancaires et des re-
cettes diverses (voir paragraphe 8 ci-dessous). Le 
total des recettes pour l'annee s'elevait done a 
114.171.342 francs. 
5. Les depenses se sont elevees a 88.836.625 
francs, laissant un disponible de 25.334.717 
francs pour remboursement au Conseil, en vertu 
de l'article 9 du Reglement financier. 
Releve des autorisations budgetaires 
des depenses et des credits non utilises 
6. Les virements de credits a l'interieur de cer-
tains chapitres du budget, tels qu'ils sont indiques 
dans le releve, ont ete dument autorises en appli-
cation de !'article 6 du Reglement financier. 
7. Le releve comprend 4.994.212 francs a !'ar-
ticle 3 (2) (B) pour les salaires des traducteurs 
temporaires pour les sessions de l'Assembiee. 
Cette somme comprend le paiement de 2.786.885 
francs en reglement des travaux effectues en 
janvier et fevrier 1959 comme suite a la session 
de decembre 1958 de l'Assemblee. Bien que ce 
paiement ait ete effectue apres le 31 decembre 
1958, la Commission des Affaires budgetaires et 
de !'Administration a decide qu'en raison des 
circonstances exceptionnelles la depense serait 
imputee au budget de l 958. De meme I' article 8 
- Frais d'impression et de publication - couvre 
des paiements relatifs a la session de decembre, 
s'elcvant approximativement a 2.800.000 francs 
dont une partie substantielle a ete reglee apres 
le 31 decembre 1958 pour des commandes effec-
tuees en janvier et fevrier 1959. Toutefois il n'a 
pas ete demande d'autorisation a la Commis-
sion pour !'imputation de ces depenses au budget 
de 1958. J 'ai ete informe que l'on etait d'avis 
qu'il etait possible d'appliquer egalement a ces 
paiements le principe gouvernant les depenses 
concernant les traducteurs qui avaient ete ap-




Etat des recettes 
8. Le chiffre de 1.383.126 francs pour recettes 
diverses comprend 275.980 francs pour la vente 
de publications et 156.925 francs ristournes par 
les membres du personnel en remboursement 
d'allocations maladie perQues au titre de la Seen-
rite Sociale franQaise. 
9. Je tiens a remercier les fonctionnaires de 
l'Assemblee de l 'aide precieuse qu'ils m'ont ap-
portee lors de la verification des comptes. 
E. G. CoMPTON 
Comptroller and Auditor General, 
Great Britain 
Cornmissaire aux comptes 
Le 14 mai 1959 
Expose des motifs 
(relatif a l'exercice financier 1968, communique par 
le President au Commissaire aux comptes 
de l'Assemblee) 
1. Les releves ci-joints se repartissent ainsi : 
(a) Etat des recettes et des depenses - si-
tuation au 31 decembre 1958. 
(b) 
(c) 
Releve des autorisations budgetaires. 
des depenses et des credits restant dis-
ponibles. . 
Releve des virements entre articles a 
l'interieur de certains chapitres du bud-
get. 
(d) Etat des recettes. 
(e) Fonds de prevoyance. 
(f) Contributions. 
2. Le releve des autorisations budgetaires, des 
depenses et des credits non utilises fait appa-
ra!tre un disponible de 19.632.375 francs, alors 
que l'etat definitif des recettes et des depenses 
indiquait un solde crediteur de 25.334.717 francs. 
La difference entre ces deux chiffres, soit 
5.702.342 francs, represente : 
Les contributions re~ues au titre 
de 1959 4.319.216 
Pltts interets bancaires 938.579 





The supplementary insurance and social secur-
ity represent the balance of premiums owing to 
the insurance company and social security which 
were paid before 31st March. 
In accordance with the decision taken by the 
Committee on Budgetary Affairs and Adminis-
tration, the salaries of the temporary translators 
recruited in December for work carried out dur-
ing the months of January and February, 1959, 
were charged to the 1958 accounts. 
4. Transfers 
Transfers amounting to 5,878,536 francs were 
mainly due to the fact that the Council approved 
the increase of salaries of the members of the 
Office of the Clerk in accordance with the report 
of the Committee of Experts on Emoluments. 
Since the sessions of the Assembly took place in 
Paris during 1958, and the budget for 1958 had 
been calculated on the basis of 12 sitting days, 
whereas only 8 were found to be necessary, it 
was possible to effect economies under appro-
priations connected with staff, and relevant ex-
penditure which would have been necessary in 
Strasbourg. 
On the other hand the cost of the interpreta-
tion equipment at the Palais d'Iena for the 
Assembly Hall and committee rooms had not 
been foreseen in the 1958 budget, and this was 
covered by the economies effected as mentioned 
above. 
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Additional credits were not requested, as it 
was foreseen that the increased expenditure could 
be met by transfer within the limits of the sub-
heads of each head. 
5. Receipts - Contributions 
With the exception of a balance of 120,000 
francs outstanding in respect of contributions 
from member States, all contributions were re-
ceived by 31st December. 
6. Bank interest and sundry receipts 
The amount of interest received from the bank 
and sundry receipts (social security reimburse-
ments and sale of publications) were not foreseen 
as credits when the 1958 budget was prepared. 
7. Unexpended balances 
The large unexpended balances have already 
been explained under 4 above, and are also due 
to the constant efforts of the Chairman and mem-
bers of the Committee on Budgetary Affairs and 
Administration and the Clerk in exercising the 
maximum economy. 
R The President would like to take this opport-
unity of expressing the appreciation of the As-
sembly for the help which was extended to the 
Office of the Clerk by the United Kingdom 
Comptroller and Auditor General. 
3. Passif 
L'assurance complementaire et la Securite So-
ciale representent le solde des primes dues a la 
compagnie d'assurances et a la Securite Sociale, 
qui a ete verse avant le 31 mars. 
Conformement a la decision prise par la Com-
mission des Affaires budgetaires et de !'Admi-
nistration, les traitements du personnel tempo-
raire recrute en decembre pour des travaux de 
traduction executes au cours des mois de janvier 
et de fevrier 1959, ont ete imputes aux comptes 
de 1958. 
4. Virements 
Les virements, qui se montent a 5.878.536 
francs, resultent principalement du fait que le 
Conseil a approuve !'augmentation de traitement 
des membres du personnel du Greffe, conforme-
ment au rapport du Comite des Experts en Emo-
luments. Du fait qu'en 1958 les sessions de l'As-
semblee ont eu lieu a Paris, et que le budget de 
1958 avait ete calcule sur la base de 12 jours de 
session alors que 8 seulement se sont reveles ne-
cessaires, il a ete possible d'effectuer des econo-
mies au titre de credits concernant le personnel, 
et de depenses y relatives qui auraient ete neces-
saires a Strasbourg. 
D'autre part, le cout de l'equipement d'inter-
pretation pour la salle de reunion de l'Assemblee 
et les salles de commissions au Palais d'Iena 
n'avait pas ete prevu au budget de 1958, et il a 




Il n'a pas ete necessaire de faire appel a des 
credits supplementaires, car il etait prevu que 
!'augmentation des depenses pouvait etre cou-
verte par virements entre articles d'un meme 
chapitre. 
5. Recettes - Contributions 
A !'exception d'un solde de 120.000 francs 
existant au titre des contributions des Etats 
membres, toutes les contributions etaient ver-
sees au 31 decembre. 
6. Interets bancaires et recettes diverses 
Le montant des interets verses par la Banque 
ainsi que diverses recettes (remboursements de 
la Securite Sociale, vente de publications) n'ont 
pas ete prevus au titre des credits lors de !'elabo-
ration du budget de 1958. 
7. Credits non utilises 
Le montant important des credits non utilises 
dont I' explication se trouve deja au paragraphe 4 
ci-dessus, est egalement le resultat des efforts 
constants du President et des membres de la 
Commission des Affaires budgetaires et de FAd-
ministration, ainsi que du Greffier, pour obser-
ver la plus stricte economie. 
8. Le President saisit ici !'occasion de remercier, 
au nom de l'Assemblee, le Commissaire aux 
comptes du Royaume-Uni, de l'aide precieuse 
qu'il a apportee au Greffe. 
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APPENDIX I 
Summary of income and expenditure for the financial year 1958 
(in French francs) 
ANNEXE I 
Etat des recettes et des depenses pour l'exercice financier 1958 
(en francs franc;ais) 
Per attacked Statements 
Voir le8 relev~ ci-joints 
Assessments of member States. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108,469,000 
Contributions des Etats membres .................................. . 
Contributions overpaid ........................................... . 
Trop perc;u sur contributions ...................................... . 
Miscellaneous 
Divers 
Bank interest ...............•..•.................................. 
Interets bancaires ................................................ . 
Sundry receipts .•....................•............................ 
Recettes diverses ..........•..•................................... 
Expenditure . _ ............•................... .- ................. . 
Depenses ........................................................ . 












APPENDIX I - ANNEXE I 
Assets 
Actif 
Financial Position as at 31st December, 1958 
Situation au 31 decembre 1958 
DOCUMENT 120 
Cash at bank..................................................... 37,671,833 
Disponibilites en banque .......................................... . 
Contributions to be received ..................................... . 
Contributions a recevoir ......................................... . 
Uncleared advances .............................................. . 
Avances a regulariser ............................................ . 
Liabilities 
Pa88if 
Accounts payable ............................................... . 
Restes a payer .................................................. . 
Supplementary insurance ......................................... . 
Assurance complementaire ..............................•.......... 
Social security ................................................... . 
Securite sociale ................................................... . 









J. R. H. HuTcmsoN 
President of the Assembly 
F. HUMBLET 
Greffier de l' Assemblee 
L. JOHN EDw ARDS 
Chairman of the Committee on 
Budgetary Affairs and Administration 
I have examined the above Summary of Income and Expenditure and the Statement of Assets 
and Liabilities. I have obtained all the information and explanations that I have required, and I 
certify, as the result of my audit, that in my opinion these Statements are correct, subject to the 
observations in my report. 
J'ai examine l'etat des comptes ci-dessus et l'etat de la tresorerie. J'ai obtenu tous les renseigne-
ments et explications requis, et je certifie, apres verification, qu'a mon avis ces releves sont exacts, 
sous reserve des observations contenues dans mon rapport. 
8th May, 1959 
Signed: E. G. CoMPTON 




Le 8 mai 1959 
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APPENDIX II 
STATEMENT OF BUDGET AUTHORISATIONS, EXPENDITURE 
AND UNEXPENDED CREDITS FOR THE FINANCIAL YEAR 1958 
Total of Budget 
for 1958 
DETAILS 
NATURE DES DEPENSES Total du budget pour 1958 
(Document 57) 
1 2 
HEAD I- EXPENDITURE FOR STAFF 
ClrAPITRE I - DiPENSES DE PERSONNEL 
Sub-Head 1 (a) Salaries of permanent establishment 27,632,000 
Article 1 Traitements du personnel du cadre permanent 
(b) Special allowance of the Clerk Assistant 300,000 
Indemnite speciale pour le Greffier-Adjoint 
(c) Replacement of junior staff on sick leave 300,000 
Rem placement du personnel de grade inferieur en conge de maladie 
Sub-Head 2 Allowances, Bocial chargea, etc. 
Article 2 Indemnitea, chargea BocialeB, etc. 
Sub-Head 2 (A) Allowances 
Article 2 (A) lndemnitea 
(a) Head of family allowance 801,000 
Indemnite de chef de famille 
(b) Children's allowance 1,080,000 
Allocations familiales 
(c) Expatriation allowance 3,528,000 
Indemnite d'expatriation 
(d) Compensatory rent allowance 552,000 
Indemnite de logement 
(e) Overtime 300,000 
Heures supplementaires 
(/) Guarantee against currency devaluation for non-French staff 700,000 
Garantie eventuelle de change au personnel non fran9ais 
Sub-Head 2 (B) Social Ohargea 
Article 2 (B) Ohargea Bocialea 
(a) Social security 507,000 
Securite sociale 
(b) Supplementary insurance 631,000 
Assurance complementaire 
(c) Provident Fund 3,539,000 
Fonds de prevoyance 
Carried forward - A reporter 39,870,000 
64 
RELEVE DES AUTORISATIONS BUDGtTAIRES, DES DtPENSES ET DES 
CRtDITS RESTANT DISPONIBLES POUR L'EXERCICE FINANCIER 1958 
Total after Total 
Transfers transfers expenditure 
Transferts Total apres Total 
transferts des depenses 
8 I • 6 6 
794,183 28,426,183 28,426,183 
92,499 392,499 392,499 
30,524 269,476 229,846 




23,887 323,887 323,887 
30,524 730,524 730,524 
97,094 604,094 604,094 
92,499 538,501 502,826 
97,094 3,441,906 3,400,519 

























NATURE DES DEPENSES 
1 
Sub-Head 2 (C) 
Article 2 (C) 
Brought forward - Report 
Expense.<J relating to the arrival and departure of officials 
Depense.<J relatives a l'arrivee et au depart de8 fonctionnaires 
(a) Reimbursement of travelling expenses on arrival and departure 
of staff and dependent persons 
Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et au depart des 
fonctionna.ires et des personnes a leur charge 
(b) Removal expenses 
Frais de demenagement 
(c) Installation allowance 
Indemnite d'installation 
(d) Biennial home leave for non-French officials 
Conge bi-annuel au foyer pour les agents non franctais 
(e) Medical examination 
Examen medical 
Total of Head I - Total du chapitre I 
Head II - EXPENDITURE RELATING TO TEMPORARY PERSONNEL 
Chapitre 11 - DEPENSES RELATIVES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Sub-Head 3 1. Parliamentary staff 




Temporary Parliamentary staff required for the sessions of the 
Assembly 
Personnel parlementaire temporaire dont I' assistance est necessaire 
durant les sessions de I' Assemblee 




(a) Interpretation services required for the sessions of the Assembly 
Personnel d'interpretation necessaire pour les sessions de I' Assemblee 
(b) Interpretation services required for meetings of Committees 
between sessions 
Personnel d'interpretation necessaire pour les reunions des 
commissions devant se tenir entre les sessions 
Carried forward - A reporter 
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Total of Budget 
for 1958 


















































































NATURE DES DEPENSES 
1 
Brought forward - Report 
2. Lingui8tic staff (continued) 
Personnel linguistique ( BUite) 
Tranalation service8 
Traducteurs 
Temporary translators for the sessions of the Assembly 
Traducteurs temporaires pour les sessions de I' Assemblee 
3. Temporary auxiliary staff 
Personnel auxiliaire temporaire 
Documents office during the Assembly at Strasbourg (including 
overtime for the junior officials), salaries of roneo operators 
Service des documents pendant I' Assemblee a Strasbourg (y 
compris les heures supplementaires des grades inferieurs) et 
traitements des agents roneo 
Facilities put at the disposal of the Assembly 
Installations et services mis a la disposition de I' Assemblee 
4. lnaurance for temporary staff 
.AsBUrances afferentes au personnel temporaire 
5. Mi8cellaneous expenditure during the .Assembly 
Depenaes diverse& pendant l' .Assemblee 
Total of Head II - Total du · chapitre II 
HEAD Ill · EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 







Hire of Council of Europe premises 
Loyer des locaux du Conseil de !'Europe 
Office premises in Paris 
Locaux a Paris 
Carried forward - A reporter 
66 
Total of Budget 
for 1958 




































































NATURE DES DEPENBEB 
Capital equipment 
Depenses d' equipement 
Brought Forward - Report 
(a) Purchase of office furniture 
Achat de mobilier de bureau 
(b) Purchase of a typewriter 
Achat d'une machine a ecrire 
Total of Head Ill - Total du chapitre Ill 
HEAD IV - GENERAL ADMINISTRATIVE COSTS 













Postage, telephone, telegraph charges, transport of documents, 
removal of machines, etc. 
Frais d'affranchissement, telephone, telegraphe, transport de 
documents, transport de machines, etc. 
Paper, stationery and office supplies 
Papier et fournitures de bureau 
Printing and publishing of Assembly records 
Frais d'impression et de publication des documents de l'Assemblee 
Purchase of documents, reference works, etc. 
Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc. 
Hire of official car for the Assembly 
Location de voiture pour l'Assembloo 
Bank charges 
Frais de banque 
Total of Head IV - Total du chapitre IV 
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Total of Budget 
for 1958 


















Tra.nsferts Total a.pres 
transferts 
3 I 4 5 
I 35,999 3,154,001 
ll,325 151,325 
24,674 84,674 















































NATURE DES DEPENSES 
1 
HEAD V - OTHER EXPENDITURE 
CH.APITRE V - AUTREs DEPENSES 
Sub-Head 12 Travel and subsistence allowances of Representatives at meet-
ings of the Bureau, Presidential Committee and at Joint Meetings 
Article 12 Frais de voyage et indemnites de sejour des Representants pour 
les reunions du Bureau, du Comite des Presidents et des reunions 
communes 
Sub-Head 13 Representation expenses 
Article 13 Frais de representation 
Sub-Head 14 Committee study missions 
Article 14 Missions d'etude des commissions 
Sub-Head 15 Official journeys of members of the Office of the Clerk 
Article 15 Frais de mission des membres du personnel du Gre:ffe 
Sub-Head 16 Fees, travel expenses and subsistence allowance of experts and 
auditor's fees 
Article 16 Frais de voyage, indemnites journalieres et honoraires des experts 
et du contrl>leur aux comptes 
Sub-Head 17 Expenditure on information 
Article 17 Depenses pour !'information 
Sub-Head 18 Contingencies, and other expenditure not elsewhere provided for 
Article 18 Depenses extraordinaires et toutes depenses non prevues 
Sub-Head 19 Miscellaneous expenses incurred by members of the Assembly 
in the discharge of specific duties for Western European Union, 
such as those for secretarial assistance, documentation and travel 
Article 19 Depenses de nature diverse exposees par les membres de l' Assem-
blee dans l'exercice de fonctions specifiques pour l'Union de 
!'Europe Occidentale, telles notamment que les frais de secre-
tariat, de documentation et de deplacements 
Total of Head V - Total du chapitre V 
TOTAL 
Total of Budget 
for 1958 














The expenditure figures include charges for goods delivered and services rendered by 31st December, 1958, and 




Transferts Total apres 
transferts 












































Dans le total des depenses figurent des sommes concernant des fournitures procurees et des services rendus avant 





HEAD I / OHAPITRE I 
Sub-Head 2 C (c) 
Article 
Sub-Head 2 B (b) 
Article 
Sub-Head 2 A (a) 
Article 
Sub-Head 1 (c) 
Article 
Sub-Head 2 B (c) 
Article 
Sub-Head 2 C (a) 
Article 
FromfDu: 
HEAD 11 f OHAPITRE 11 
Sub-Head 3 l. 
Article 
FromfDu: 
HEAD Ill fOHAPITRE Ill 
Sub-Head 4 (B) 
Article 
From/Du: 
HEAD IV fOHAPITRE IV 
Sub-Head 8 
Article 
TRANSFERS TO BE MADE FOR THE FINANCIAL YEAR 1958 
Installation allowances .........................••.•• 
Indemnites d'installation 
Supplementary insurance ........................... . 
Assurance complementaire 
Head of family allowance .......................... . 
Indemnite de chef de famille 
Replacement of Junior Staff on sick leave ........... . 
Remplacement de personnel de grade inferieur en conge 
de maladie 
Provident Fund ... , .........................•...... 
Fonds de prevoyance 
Reimbursement of travelling expenses on arrival and 
departure of staff and dependent persons .......... . 
Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et au 
depart des fonctionnaires et des personnes a leur charge 
Parliamentary staff ...........•..................... 
Personnel parlementaire 
New premises ................•..................... 
Nouveaux locaux 
Printing and publishing of Assembly records ......... . 
Frais d'impression et de publication dea documents de 
l' Assemblee 
J. R. H. HUTOHISON 
President 















VIREMENTS DE CREDITS A EFFECTUER POUR L'EXERCICE FINANCIER 1958 ANNEXE Ill 
ToiAu: 
HEAD I I CHAPITRE I 
Sub-Head 1 (a) 
Article 
Sub-Head 1 (b) 
Article 
Sub-Head 2 A (e) 
Article 
Sub-Head 2 A (/) 
Article 
Sub-Head 2 B (a) 
Article 
Sub-Head 2 C (d) 
Article 
ToiAu: 
HEAD 11 I CHAP IT RE 11 




Sub-Head 5 (a) 
Article 













Salaries of permanent establishment ................ . 
Traitements du personnel du cadre permanent 
Special allowance of the Clerk Assistant ............. . 
lndemnite speciale pour le Greffier-Adjoint 
Overtime .......................................... . 
Heures supplementaires 
Guarantee against currency devaluation for non-French staff 
Garantie eventuelle de change au personnel non fran9ais 
Social security 
Becurite sociale 
Biennial home leave for non-French officials .......... . 
Conga bi-annuel au foyer des agents non fran9ais 
Miscellaneous expenditure during the Assembly ....... . 
Depenses diverses pendant l'Assemblee 
Purchase of office furniture for new staff ............ . 
Achat de mobilier de bureau pour le nouveau personnel 
Purchase of typewriters ............................ . 
Achat de machines a ecrire 
Postage, telephone, telegraph charges, transport of docu-
ments, removal of typewriters, etc. . ............... . 
Frais d'affranchissement, de telephone, de telegraphe, 
transport de documents, transport de machines a ecrire, 
etc. 
Purchase of documents, reference works, etc. . ........ . 
Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc. 
Bank charges ...................................... . 
Frais de banque 
L. JoHN EnwARns 
Chairman 
of the Committee 
















DOOUMENT 120 APPENDIX IV - ANNEXE IV 
ACCOUNT OF RECEIPTS FOR THE FINANCIAL YEAR 1958 




Total contributions received for the financial year 1958 ............. ·. ·.. 106,669,194 Total des contributions versees pour l'exeroice financier 1958 ............ . 
Contributions to be received .......................................... . 
Contributions 8. recevoir .............................................. . 
Balance of income over expenditure for the financial year 1957 credited to 
member governments on account of contributions for the financial year 1958 
Solde crediteur pour l'exercice financier 1957, deduit des contributions des 
gouvernements membres pour l'exercice financier 1958 ............... . 
Bank interest ......................................................•. 
lnte~ts bancaires .............•..........•........................... 
Sundry receipts ..................................................... . 
R.ecettes diverses ..................................................... . 
120,000 
5,999,022 




L. JoHN Enw ARDS 
Chairman 
of the Assembly de l' Assemblk 
70 
of the Committee 






APPENDIX IV - ANNEXE IV 
CONTRIBUTIONS FOR 1958 
CONTRIBUTIONS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1958 
Surplusofbudget 
for 1957 
Total Budgets to be deducted Contributions Balance of 
for 1958 from called contributions 
contributions for 1958 paid 
for 1958 
Ex cedent 
Total budgetaire 1957 Contributions Releve des 
des budgets a deduire demandees contributions 
1958 des contributions pour 1958 versees 
pour 1958 
-
Belgium ................ 10,666,118 589,904 10,076,214 10,607,118 
Belgique ............... 
Federal Rep. of Germany .. 
21,693,800 1,199,804 20,493,996 21,573,800 Rep. Fed. d' Allemagne .. 
France .......••........ 21,693,800 1,199,804 20,493,996 21,573,798 
Italy .................. 21,693,800 1,199,804 20,493,996 21,573,800 
Italie .•....••......... 
Luxembourg ............ 361,564 19,998 341,566 359,564 
Netherlands •........... 10,666,118 589,904 10,076,214 10,607,118 
. Pays-Bas .............. 
United Kingdom ........ 21,693,800 1,199,804 20,493,996 20,373,996 
Royaume-Uni .......... 








a verser (-) 
Contributions 
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APPENDIX V STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS AT 31st DECEMBER, 1958 
Contributions 
Assembly of W. E. U. special contribution 
Contribution speciale de I' Assemblee de l'U. E. 0. 
Assembly of W. E. U. contributions for 1956 
Contribution de I' Assemblee de l'U. E. 0. pour 1956 
Assembly of W. E. U. contributions for 1957 
Contribution de l'Assemblee de l'U. E. 0. pour 1957 
Assembly of W. E. U. contributions for 1958 
Contribution de l'Assemblee de l'U. E. 0. pour 1958 
Staff members' contributions for 1956 
Cotisations des membres du personnel pour 1956 
Staff members' contributions for 1957 
Cotisations des membres du personnel pour 1957 
Staff members' contributions for 1958 
Cotisations des membres du personnel pour 1958 
Interest accrued in 1956 
Interets accumules en 1956 
Interest accrued in 1957 
Interets accumules en 1957 
Interest accrued in 1958 
Interets accumules en 1958 
* Represented by 
* Represente par 
Account with Bank as at 31st December, 1958 












Payments in or out of bank account between 1st January and 31st March, 
1959, in respect of the financial year 1958 
Entrees et sorties bancaires entre le I er janvier et le 31 mars 1959 pour 
l'exercice financier 1958 
J. R. H. HUTCHISON 










I have examined the foregoing Statement. I have obtained all the information and explanations that I have required, 
J'ai examine l'etat ci-dessus. J'ai obtenu tous les renseignements et explication& requis, et je certifl.e, apres verification, 
8th May, 1959. 
72 
1! 
Comptroller and Aw 
E~ 
FONDS DE PREvOYANCE 
SITUATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 1958 
DOOUMENT 120 
ANNEXE V 
Outpa.yments up to 31st December 1957 
Sorties (a.rrete a.u 31 decembre 1957) 
Outpa.yments up to 31st December 1958 
Sorties (arrete a.u 31 decembre 1958) 
* Accounts of staff members 




















L. JoHN EnwARDs 
Chairman of the Committee on Budgetary Affairs 
and Administration 
rtify, as the result of my audit, that in my opinion this Statement is correct, subject to the observations in my report. 
avis cet. etat est exact. sous reserve des observations contenues dans mon rapport. 
PTON 
eral, Great Britain, 
ritor 8 mai 1959. 
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Document 121 28th Aprll, 1959 
Activities of Western European Union in the cultural field 1 
REPORT 2 
replying to Chapters VI and VII of the Fourth Annual Report of the Council 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 8 
by Mr. Kopf, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RECOMMENDATION 
on the activities of Western European Union in the cultural field 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Kopf, Rapporteur 
Introduction 
Part One : Activities of W.E.U. in the cultural field 
Part Two : Public Administration Committee 
Conclusion 
Draft Recommendation 
on the actioities of Western European Union 
in the cultural field 
The Assembly, 
Having examined Chapters VI and VII of the 
Fourth Annual Report of the Council concern-
ing the activities of Western European Union 
in cultural matters and in public administra-
tion; 
Conscious of the substantial practical results 
achieved since 1955 by the Committee of Experts 
of Western European Union, building on the 
foundations laid between 1948 and 1954 by the 
Brussels Treaty Organisation; 
Noting the proposal to transfer the activities 
of Western European Union in cultural matters 
and in matters of public administration to the 
Council of Europe, 
1. Cf. Document 119 (1959). 
2. Adopted in Committee by 18 votes to 0 and 1 
abstention. 
3. Membera of the Committee: Mr. Patifn (Acting Chair· 
man) ; Mr. Santero (Vice·Chairman) ; MM. Abdesselam, 
Alric, Badini Confalonieri, Chazette, Dehousse (Sub· 
stitute: Molter), Delargy, Dame Florence HorBbrugh, 
MM. Junot (Substitute: Michaud), Kliesing (Substitute: 
73 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
That it submit a report to the Assembly dur-
ing the Second Part of its Fifth Ordinary Session 
on the measures it proposes to take in order to 
ensure that: 
1. the activities of the Seven-Power Committees 
and the efficacity of their methods be in no way 
diminished, in the event of the Council deciding 
to transfer these activities to the Fifteen; 
2. the conclusion of partial agreements within 
the Committee of Ministers of the Council of 
Europe be subject to no restriction when it con-
cerns proposals made by the Assembly or by the 
Expert Committees of the Seven, and in parti-
cular that such proposals be examined by the 
Council of Ministers of W.E.U. who may, if ne-
cessary, conclude an agreement concerning the 
proposals in question. 
Mme Mauein), Kirk, Kopf, Kiihn, Mt!!Jer, Montini, 
Motz (Substitute: Dreze), Oakshott (Substitute: Price), 
Schmal, Serres (Substitute: Admiral Heye), Slater (Sub-
stitute : MuUt!!J), Sourbet, Spallicci (Substitute : SibiUe), 
Mme StotfelB·van Haaften, Struye (Substitute: de la 
ValUe Pousain), Wilwertz, Zimmer (Substitute: HiJfler). 
N. B. The namu of Repruentotivu who took part in 
the vote are printed in italicB. 
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Activites de l'Union de l'Europe Occidentale en matiere culturelle 1 
RAPPORT 2 
portant reponse aux chapitres VI et VII du Quatrieme rapport annuel du Conseil 
presente au nom de la Commiasion des Affaires Generales 8 
par M. Kopf, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
PROJET DE RECOMMANDATION 
sur Ies activites de l'Union de l'Europe Ocoidentale en matiere culturelle 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Kopf, rapporteur 
Introduction 
Premiere Partie : Activites de l'U. E. 0. en matiere culturelle 
Deuxieme Partie : Comite de !'administration publique 
Conclusion 
Projet de recommandation 
aur lea activites de l'Union de l'Europe Occidentale 
en matiere culturelle 
L'Assemblee, 
Apres avoir examine les chapitres VI et VII 
du Quatrieme rapport annuel du Conseil rela-
tifs aux activites de l'Union de l'Europe Occi-
dentale en matiere culturelle et en matiere d'ad-
ministration publique; 
Consciente des resultats considerables obtenus 
dcpuis 1955 par les Comites d'experts reunis 
au sein de l'U.E.O., et travaillant sur les bases 
etablies pendant les annees 1948 a 1954 au sein 
de !'Organisation du Traite de Bruxelles ; 
Considerant les propositions tendant a trans-
ferer les activites culturelles et d'administration 
publique de l'U.E.O. au Conseil de l'Europe, 
1. Cf. Document 119 (1959). 
2. Adopte par la Commission, par 18 voix contro 0 et 
1 abstention. 
3. MembreB de la OommisBi<m : 1\I. l'atijn (president en 
exercice); M. Santero (vice-president); MM. Abdesselam, 
Alric, Badini Confalonieri, Chazette, Dehousse (sup-
pleant: Molter), Delargy, Dame Florence HorBbrugh., 
MM. Junot (supJlMant: Michaud), Kliesing (suppleant: 
73 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
De lui faire rapport lors de la deuxieme par-
tie de sa Cinquieme session ordinaire sur les 
mesures qu'il entend prendre afin d'assurer : 
1. que les activites des Comites d'experts des 
« Sept » et l'efficacite de leurs methodes ne 
soient point reduites au cas ou le Conseil decide-
rait de transferer ces activites aux « Quinze » ; 
2. que la conclusion d'accords partiels au sein 
du Comite des Ministres du Conseil de l'Europe 
ne soit assujettie a aucune restriction, lorsqu'il 
s'agit de propositions emanant de l'Assemblee des 
parlementaires ou des experts du Groupe des 
Sept et que, notamment, elle fasse l'objet d'un 
examen prealable et eventuellement d'un accord 
au sein du Conseil des Ministres de l'U.E.O. 
Mme Maa:Bein), MM. Kirk, Kopf, Kiihn, Meyer, MontifK. 
1\lotz (supplllant: Dreze), Oakshott (suppleant: Price), 
Schmal, Serres (suppleant : Amiral Heye), Slater (sup-
pleant: Mtdley), Sourbet, Spa.llicci (suppleant: SibiUe), 
Mme StoffelB-mn Haaften), MM. Struye (suppleant: de la 
ValUe PouaBin), Wilwertz, Zimmer (suppleant: Hiifler). 
N. B. Le8 nom8 deB ReprkentantB ayant priB part au 
mte Bont imprimk en italiques. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Kopf, Rapporteur) 
INTRODUCTION 
1. As in previous years, the Council of Min-
isters of Western European Union has submitted 
to the Assembly a detailed report of its activities 
in the cultural and public administration fields. 
These activities are the result of initiatives taken 
as early as 1948 and can consequently be consi-
dered to be amongst the earliest attempts to or-
ganise cultural exchanges between European 
States on the institutional and multilateral levels. 
Under Article Ill of the amended Brussels 
Treaty, the High Contracting Parties should 
''make every effort in common to lead their 
peoples towards a better understanding of the 
principles which form the basis of their common 
civilisation and to promote cultural exchanges 
by conventions between themselves or by other 
means''. 
2. Disturbed by the criticisms stemming mainly 
from those who are insufficiently informed of 
the cultural achievements of Western European 
Union, the Committee wishes to recall that the 
amended Brussels Treaty setting up Western 
European Union is a Treaty which associates 
Great Britain with the Six, and is not limited 
to military questions alone. It might be suggested 
that such critics study the origins of the Brus-
sels Treaty and its role in European co-opera-
tion. It should be recorded that no other orga-
nisation has shown greater moderation in its opi-
nions nor exercised such care in avoiding con-
flicts of competence. 
3. Nonetheless, the Committee believes that 
every effort must be made to avoid overlapping 
and duplication of work. Since its creation, 
Western European Union has done its utmost 
to attain a rational division of activities with 
other organisations working in the same fields 
and particularly with the Council of Europe. 
This suitable division of labour has been reco-
gnised by the Consultative Assembly of the 
Council of Europe in its Resolution 148 which 
notes that: "It seems to the Assembly that there 
is complete harmony between the aims of the two 
organisations in this field, while both benefit 




ACTIVITIES OF W.E.U. IN THE CULTURAL FIELD 
A. Second Conference of University Rectors 
and Vice-Chancellors 
4. The Annual Report of the Council rightly 
attaches particular importance to the prepara-
tion of the second Conference of European Uni-
versity Rectors and Vice-Chancellors which will 
be held in Dijon from 9th-15th September, 1959. 
Your Committee has been invited to send a re-
presentative, and the Rapporteur has been cho-
sen to attend this important Conference. It is 
most propitious for the Rectors and Vice-Chan-
cellors of European universities to meet and 
make each other's acquaintance. Thus practice 
and customs lead to the creation of a Europe 
which is not lost in abstractions, but made to 
live by bringing together long-standing tradi-
tions as well as the most promising potentialities 
to be found in teaching and in research in 
Europe. 
5. Now this Conference is about to be held, our 
thoughts go back to that great period in the 
history of European universities, the Middle 
Ages, and we note with satisfaction how Europe 
is breaking down the wall of reticence and oppo-
sition which has been built by more than a cen-
tury of nationalism which had repercussions in 
the academic world. 
6. The subjects to be studied at this Conference 
should be followed closely since the question of 
the shortage of scientists and technologists will 
be discussed. One of the reasons for this question 
coming to the fore is that, since the last world 
war, Europe has been awarded fewer Nobel 
prizes than at the beginning of the century and 
the development of research institutes in the 
United States and in the Soviet Union has forced 
Europe back to third place in a number of 
scientific questions of major importance. 
7. The second subject to be discussed at the 
Conference is entitled "studies relating to 
Europe in the universities''. Since the end of 
the second world war many new Chairs have 
been created. An effort must now be made to 
give substance to these studies so that Europe 
will be formed in the hearts and minds of people 
as well as in the institutions. 
8. The Committee considered the report on the 
linking of lmiY!ilnJities mentioned in the Annual 
Expose des motifs 
(presenteE par M. Kopf, rapporteur) 
INTRODUCTION 
1. Comme les annees precedentes, le Conseil des 
Ministres de l'Union de l'Europe Occidentale a 
soumis a l'Assemblee un releve detaille de ses 
activites en matiere culturelle et en matiere d'ad-
ministration publique. Ces activites sont la suite 
d'initiatives prises des 1948 et qui representent 
par consequent le plus ancien effort d'organisa-
tion des echanges culturels entre Etats d'Europe 
sur les plans institutionnel et multilateral. L'ar-
ticle Ill du Traite de Bruxelles modifie fait une 
obligation aux Hautes Parties Contractantes d'as-
socier « leurs efforts pour amener leurs peuples 
a une comprehension plus approfondie des prin-
cipes qui sont a la base de leur civilisation com-
mune, et pour developper leurs echanges cultu-
rels, notamment par le moyen de conventions 
entre Elles ». 
2. La Commission, emue par les critiques for-
mulees principalement dans des cercles insuffi-
samment informes des realisations culturelles ob-
tenues par l'Union de l'Europe Occidentale, croit 
devoir rappeler que le Traite du Bruxelles modi-
fie instituant l'Union de l'Europe Occidentale qui 
constitue un traite d'association entre la Grande-
Bretagne et les Six n'a pas une vocation limitee 
aux questions militaires. Elle estime qu'il y au-
rait lieu de proposer a ces critiques d'examiner 
l'origine du Traite de Bruxelles et sa place dans 
la cooperation europeenne. Elle constate qn'au-
('Ulle autre organisation n'a ete plus moderee 
dans ses jugements et plus soucieuse d'eviter des 
conflits de competence. 
3. La Commission n'en estime pas moins que 
les doubles emplois et les chevauchements doivent 
dans toute la mesure du possible. etre evites. 
L'Union de l'Europe Occidentale s'efforce, de-
puis sa creation, de trouver une repartition rai-
sonnable de ses activites avec les organisations 
qui travaillent dans les memes domaines, et no-
tamment avec le Conseil de l'Europe. Cette re-
partition convenable a ete reconnue par l'Assem-
blee Consultative du Conseil de l'Europe dans sa 
Resolution 148 qui note que : « L'Assemblee es-
time que les objectifs des deux organisations dans 
ce domaine sont en complete harmonie et que 
toutes deux beneficient de la division du travail 




ACTIVITES DE L'U.E.O. EN MATJERE CULTURELLE 
A. Dewcieme Conference des recteurs et des 
vice-chanceliers des universites 
4. Le rapport annuel du Conseil accorde a 
juste titre une importance particuliere a la pre-
paration de la deuxieme Conference des recteurs 
et vice-chanceliers des universites d'Europe qui 
se tiendra du 9 au 15 septembre 1959 a Dijon. 
Votre Commission a ete invitee a se faire repre-
senter et elle a designe son rapporteur pour 
suivre ces importants travaux. Il est particu-
lierement heureux que les recteurs et Yice-chan-
celiers des universites d'Europe se rencontrent, 
se connaissent et creent dans les faits, dans les 
mreurs une « veritable Europe », loin des abstrac-
tions, en associant les traditions les plus an-
ciennes comme les virtualites les plus promet-
teuses de l'enseignement et de la recherche en 
Europe. 
5. On ne peut s'empecher, an moment ou cette 
Conference va se reunir, d'evoquer la grande 
periode des universites europeennes au Moyen-
Age et de se feliciter de la prise de conscience 
europeenne qui a eu raison des reticences et des 
oppositions accumulees depuis plus d'un siecle 
de nationalisme se repercutant dans les domaines 
academiques. 
6. Les sujets a l'etude de cette Conference sont 
dignes d'attention puisqu'il est question de la 
penurie de personnel scientifique et technique 
qui a ete mise en evidence, par exemple, par le 
fait que !'Europe a, depuis la seconde guerre 
mondiale, remporte moins de prix Nobel qu'au 
debut du siecle et que le developpement des ins-
tituts de recherches aux Etats-Unis et en Union 
Sovietique ont fait passer l'Europe au troisieme 
rang pour toute une serie de domaines scienti-
fiques essentiels. 
7. Le deuxieme sujet aborde par la Conference 
sera celui des etudes relatives a l'Europe dans 
les universites. Depuis la fin de la deuxieme 
guerre mondiale, de nombreuses chaires ont ete 
creees. Un effort doit maintenant etre fait pour 
donner un contenu a ces etudes qui permettront 
de faire !'Europe des esprits et des creurs dans 
le meme temps que l'on fait celle des institutions. 
8. La Commission a pris connaissance du rap-
port consacre au jumelage des universites men-
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Report and found it wholly satisfactory. The 
Committee took note of the various publications 
which the Committee of European Experts is 
preparing and welcomes particularly the Euro-
pean Universities' Journal which, in the opinion 
of the Committee, should fill a gap in European 
university life. 
9. The Committee also took due note of the 
Council's intention to have the European Univer-
sities' Committee prepare a general catalogue 
(loose leaf) of European university theses and 
it is grateful to the Council for thus following 
up one of its proposals. This urgent task should 
be started at the beginning of the next univer-
sity year with the list of theses at present being 
written; the work attached to listing completed 
theses will necessitate a second list being drawn 
up later, the whole to be completed by the autumn 
of 1962. Perhaps this question might be brought 
up at the Dijon Conference during the conside-
ration of studies relating to Europe. 
B. Training of young Europeans 
10. The courses organised by educational and 
youth experts in 1958 which covered various 
subjects mentioned in the Annual Report of the 
Council were of particular interest to the Com-
mittee. In the opinion of the Committee, the value 
of this course was enhanced by the fact that 
youth problems are now most real and most acute 
as can be seen by the positions adopted in liter-
ature, the cinema and the theatre, regarding 
youth problems in the modern world. There is 
no doubt that much is to be gained by comparing 
the experience of experts on these questions. 
11. Everything that ean be done to encourage 
exchanges of young people in the countries of 
Europe is likewise worthy of the Assembly's 
support. That is why the Committee highly ap-
preciates the efforts made in this field by the 
Youth Sub-Committee. 
C. Co-operation in the fields of cinema, 
radio and television 
12. The Committee was gratified to note that in 
accordance with its request (Document 96, para-
graph 23) the cultural experts have considered 
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the use of existing television and radio facilities 
for cultural purposes. Use must be made of the 
facilities afforded by the cinema and radio for 
making Europe known: its past, its culture and 
its future prospects. Long and exacting labour in 
co-operation with the international organisations 
working in the same field should prove to be 
fruitful. 
13. The Committee is anxious to see the success-
ful outcome of these different projects, the im-
portance of which may sometimes appear to be 
limited and of interest only to experts. Is it not 
in fact the Assembly's role to remind public opi-
nion that the work of these experts - experi-
mental, moreover, in the case of Western Euro-
pean Union - enables questions to be cleared up 
which national divisions over the last 150 years 
have succeeded in making exceedingly compli-
cated, understanding between men being render-
ed even more difficult by the barriers thus 
raised? It is naturally the task of experts to 
reconsider all this, and every barrier they remove 
is another step forward towards the attain-
ment of the European idea. 
PART Two 
PUBLIC AD:\IINISTRATION COMMITTEE 
14. The Public Administration Committee func-
tioning under the aegis of 'Vestern European 
Union is tackling the major problems of modern 
administration. There again the best way to con-
ciliate opinions and points of view is to arrange 
meetings between officials of the different mem-
ber States. The fact that the Assembly paid par-
ticular attention to questions of public adminis-
tration has already been pointed out in a pre-
vious Assembly report (Document 43). The Com-
mittee noted with interest the brochure by the 
Public Administration Committee giving a report 
of its activities and future prospects. It was very 
impressed by the fact that since 1949 meetings 
have been arranged between many officials from 
the member countries. The subjects considered 
were extremely varied extending to almost every 
aspect of administrative life in the member 
States. 
The activities of this Committee mainly com-
prise meetings of officials, visits by officials on 
tionnees dans le rapport annuel ; il lui a paru 
tout a fait satisfaisant. La Commission prend 
note des diverses publications que prepare le eo-
mite des experts europeens et est heureuse d'ac-
cueillir la Revue des Universitas europeennes qui, 
1ui semble-t-il, vient combler un vide dans la vie 
universitaire europeenne. 
9. Elle a pris egalement bonne note de !'inten-
tion du Conseil et elle le remercie de dormer suite 
a une de ses suggestions de faire preparer par 
la Commission des Universitas europeennes un 
catalogue general (par feuil1ets mobiles) des 
theses des universitas d'Europe. Ce travail ur-
gent devrait etre commence des le debut de !'an-
nee universitaire prochaine avec la liste des 
theses actuellement en cours ; les theses termi-
nees feraient, en raison de !'importance du tra-
vail, l'objet d'une seconde liste, !'ensemble devant 
~tre termine en automne 1962. Peut-etre cette 
question pourrait-elle etre evoquee lors de la 
Conference de Dijon au cours de l'examen des 
etudes relatives a l'Europe ? 
B. Formation de la jeunesse europeenne 
10. Les stages d'experts en matiere d'education 
et de jeunesse qui ont ete organises au cours de 
l'annee 1958 et qui ont porte sur diverses ques-
tions mentionnees dans le rapport annuel du 
Conseil, ont retenu !'attention de la Commission. 
Il lui a semble que ce stage avait une valeur tres 
grande precisement dans une periode oil les pro-
blemes de la jeunesse sont, a la fois, plus actuels 
et plus urgents comme en temoignent les prises 
de position de la litterature, du cinema et du 
theatre sur les problemes de la jeunesse dans le 
monde moderne. Il est certain que !'experience 
des experts qui travaillent a ces matieres peut 
etre tres utilement confrontee. 
11. Tout ce qui peut etre fait pour favoriser 
les echanges de jeunes dans les pays d'Europe 
merite egalement d'etre appuye par l'Assem-
biee. C'est pourquoi la Commission apprecie vi-
vement l'effort entrepris en ces matieres par le 
Sous-Comite de la jeunesse. 
C. Cooperation dans les domaines du cinema, 
de la radio et de la television 
12. La Commission a ete heureuse de noter que 
les experts culturels ont envisage, conformement 
au vreu qu'elle avait exprime (Document 96, pa-
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ragraphe 23), !'utilisation a des fins culturelles 
des services de radiodiffusion et de television 
actuels. Les moyens qu'offrent le cinema et la 
radiodiffusion de faire connaitre !'Europe : son 
passe, sa culture, ses possibilites d'avenir doivent 
etre utilises. Un travail de longue haleine en col-
laboration avec les organisations internationales 
reuvrant dans le meme domaine doit porter ses 
fruits. 
1 3. La Commission est soucieuse de voir aboutir 
ces differents projets dont !'importance peut par-
fois paraitre limitee et n'interesser que des ex-
perts. N'est-ce pas precisement la tache de l'As-
semblee que de rappeler a !'opinion publique que 
ce travail d'experts, travail de laboratoire d'ail-
leurs dans le cas de l'Union de !'Europe Occi-
dentale, permet de defricher des questions pour 
Jesquelles le cloisonnement national des cent cin-
quante dernieres annees avait reussi a instaurer 
une complexite effrayante, a amonceler les bar-
rieres et, ainsi, a rendre plus difficile la com-
prehension entre les hommes? C'est la-dessus 
qu'il faut revenir et tout demantelement de ce 
cloisonnement qui, bien entendu, doit etre fait 
par les experts, est un pas en avant pour l'idee 
europeenne. 
DEUXIhlE p AU.TIE 
COMITE DE L'ADMINISTRATION PUBLIQtJE 
14. Le Comite de !'administration publique qui 
fonctionne sous l'egide de l'Union de l'Europe 
Occidentale, s'attaque aux grands problemes de 
!'administration moderne. La encore le meilleur 
moyen de rapprocher les opinions et les points de 
vue consiste a faire se rencontrer des fonction-
naires des differents Etats membres. Il a deja 
ete indique dans un precedent rapport de l'As-
sembiee (Document 43) que les questions d'admi-
nistration publique retenaient toute !'attention de 
l'Assembiee. La Commission a pris connaissance 
avec interet de la brochure du Comite de !'admi-
nistration publique sur son bilan d'activites et 
sur ses perspectives d'avenir. Elle a ete vivement 
impressionnee par le fait que depuis 1949 de nom-
breux fonctionnaires des pays membres se sont 
rencontres. Les sujets etudies ont ete extreme-
ment divers et touchent pratiquement a tous les 
aspects de la vie administrative des Etats 
membres. 
Les activites de ce Comite consistent essentiel-
lement en rencontres de fonctionnaires, en vi-
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a bilateral or multilateral basis and administra-
tive studies prior to international meetings. 
Thus, since the Committee was created, eight 
meetings of officials have been held, each one 
having a general theme, such as in 1957 ''the 
adaptation of traditional forms of government 
to carry out a major development programme", 
each national delegation describing a national 
achievement of particular interest in this field. 
The visits of officials are intended to enable 
national administrations to profit by the most 
fruitful methods practised in the countries vis-
ited. 
15. The Committee further notes that closer 
acquaintance between the officials of different 
countries most certainly leads to better under-
standing which opens the way to community of 
thought between the administrations of the mem-
ber countries. The methodical way in which the 
Committee has organised contacts has proved 
fruitful. The practical nature of these contacts 
is proof of the realistic and not theoretical ap-
proach of the officials of the member States. 
16. A good example of this is to be found in 
the ninth meeting of officials which was held in 
Germany in June 1958, the general theme of 
which was "the delegation of authority". 
17. The Public Administration Committee is to 
be congratulated on undertaking the preparation 
of a multilingual glossary of administrative 
terms. This will most certainly prove to be extre-
mely useful in facilitating understanding of 
written correspondence in a foreign language, 
shades of meaning often not being the same 
from one administration to another. The training 
of future senior government officials and re-
fresher courses was the subject of a new study 
by the Committee which was attended by high 
officials, heads of colleges and officials of pri-
vate bodies. This is an extremely interesting ini-
tiative and the Committee wishes to be kept in-
formed of its conclusions. It would be pleased 
to send an observer to take part in this work. 
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18. Finally the Council Report considers the 
question of publications. There is no doubt about 
the requirement for a publication such as that 
by the Public Administration Committee on its 
activities and future prospects; this should set 
an example. The Committee wonders if the 
Council should not consider making an allocation 
to the Public Administration Committee for 
further publicising its original and useful acti-
vities. It is very unfortunate that the possibilities 
of informing enlightened public opinion of work 
such as that of the Public Administration Com-
mittee are limited. The Assembly for its part 
would be happy to be able to contribute to the 
important work of this Committee. 
CoNCLUSION 
19. As in previous years the Council has carried 
out a fruitful, practical and rich activity in the 
cultural field. The Committee reiterates the wish 
that the possibility of taking part in the Council's 
activities in the cultural field - the experimen-
tal nature of which has been stressed on several 
occasions - be extended as far as possible to the 
other member countries of the Council of Eu-
rope. The Dijon Conference is an excellent 
example. Prepared under the auspices of the 
Council of W.E.U. it will bring together the uni-
versity Rectors and Vice-Chancellors from every 
member State of the Council of Europe. It will 
contribute to the unity not only of learning but 
of the European spirit. It is our most agreeable 
duty to say that in the cultural field the Council 
has achieved not spectacular, but concrete, prac-
tical results; it has generally given consideration 
to the recommendations of the Assembly; in the 
field of public administration it has initiated a 
form of co-operation which is original and holds 
promise of expansion in the future. The Assembly 
wishes a successful conclusion for the work now 
commenced. 
sites de fonctionnaires dans le cadre bilateral ou 
multilateral, et en etudes administratives prea-
lables aux rencontres internationales. 
C'est ainsi qu'il y a eu, depuis la creation du 
Comite, huit rencontres de fonctionnaires, cha-
cune consacree a un theme general comme en 
1957, par exemple, «!'adaptation des adminis-
trations traditionnelles en vue de realiser un pro-
gramme d'envergure », chaque delegation natio-
nale exposant une realisation nationale particu-
lierement interessante dans ce domaine. Quant 
aux visites de fonctionnaires, elles ont pour but 
de faire profiter les administrations nationales 
des methodes les plus fructueuses du pays visite. 
15. La Commission note, d'autre part, que l'eta-
blissement d'une meilleure connaissance reci-
proque entre les fonctionnaires des pays contri-
bue certainement a etablir une meilleure compre-
hension et, partant, un debut de communaute de 
pensee entre les administrations des pays mem-
bres. Les contacts sont organises par le Comite 
avec methode, et c'est ainsi qu'ils ont porte des 
fruits. Ils revetent un caractere pratique, ils ne 
sont pas l'affaire de techniciens mais des prati-
ciens que sont les fonctionnaires des Etats 
membres. 
16. Un bon exemple en est fourni par la neu-
vieme rencontre de fonctionnaires qui a eu lieu 
au mois de juin 1958 en Allemagne, avec pour 
theme general « la delegation d'autorite ». 
17. La Commission felicite le Comite d'avoir 
entrepris la preparation d'un lexique administra-
tif multilingue. Il est certain, en effet, que cet 
instrument de travail sera tres utile pour faci-
Iiter la comprehension des correspondances 
ecrites dans une langue etrangere ; les nuances 
ne sont souvent pas les memes d'une adminis-
tration a l'autre. La formation et le perfection-
nement de futurs fonctionnaires superieurs qui 
ont fait l'objet d'etudes du Comite en presence 
de hauts fonctionnaires, de directeurs d'ecole et 
de personnalites de secteurs prives est une ini-
tiative tres interessante sur les conclusions de 
laquelle la Commission desirerait etre tenue in-
formee. Il lui plairait d'etre associee a ces tra-




18. Enfin, le rapport du Conseil aborde la ques-
tion des publications. Il est en effet certain 
qu'une publication comme celle du Comite de 
!'administration publique sur ses activites et ses 
perspectives d'avenir est venue en son temps ; 
elle doit servir d'exemple. La Commission se 
demande si le Conseil ne doit pas envisager d'at-
tribuer des credits au Comite pour faire connai-
tre davantage ses activites qui sont a la fois 
originales et utiles. Veritablement, il est regret-
table que soient limitees les possibilites de faire 
connaitre a !'opinion publique eclairee des tra-
vaux comme ceux du Comite de !'administration 
publique. L'Assemblee pour sa part serait hen-
reuse de pouvoir apporter son aide a l'reuvre 
importante de ce Comite. 
CONCLUSION 
19. Comme dans les annees precedentes le 
Conseil a exerce dans le domaine culture! une ac-
tivite riche, pratique et fructueuse. La Commis-
sion repete le vreu que l'activite du Conseil en 
matiere culturelle - activite dont le caractere 
experimental a ete souligne a plusieurs reprises 
- doit etre ouverte, dans toute la mesure du 
possible, a la participation des autres pays mem-
bres du Conseil de !'Europe. La Conference de 
Dijon en est un bon exemple. Preparee sous les 
auspices du Conseil de l'U.E.O. elle reunira les 
recteurs et les vice-chanceliers des universites 
de tous les Etats membres du Conseil de !'Eu-
rope. Elle contribuera a l'unite, non seulement 
des sciences, mais aussi de !'esprit europeen. C'est 
un devoir tout particulierement agreable que 
celui de dire que, dans le domaine culture!, le 
Conseil est parvenu a des resultats non pas spec-
taculaires mais concrets, pratiques ; qu'il a gene-
ralement pris en consideration les recommanda-
tions de l'Assemblee ; qu'en matiere d'adminis-
tration publique il a initie une cooperation ori-
ginale promise a un important developpement. 
I./Assemblee souhaite que l'reuvre entreprise 
puisse etre menee a bien. 
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Amendment No. 1 
Activities of Western European Union in the cultural field 
AMENDMENT No. 11 
proposed by Mr. Kopf and several of his colleagues 
16th June, 1959 
At the end of the draft Recommendation, add the following new paragraph : 
"3. While the practical details of the transfer of social and cultural functions are being 
elaborated, the Assembly and its Committees should be kept completely informed of the details of 
the proposals which are made, and should be given the opportunity of expressing their points of 
view on the matter before any decision is taken." 
Signed: MM. Kopf, Kliesing, Furler, Sir James Hutchison, MM. Ebner, 
Patijn, Molter, Kirk, Dreze. 
1. See 6th Sitting, 18th Jlllle, 1959 (Draft Recommendation withdrawn). 
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Amendement no 1 
Activites de l'Union de l'Europe Occidentale en matiere culturelle 
AMENDEMENT N° 11 
presente par M. Kopf et plusieurs de ses collegues 
A la fin du projet de recommandation, ajouter le nouveau paragraphe suivant : 
16 juin 1959 
« 3. que tandis que les details pratiques du transfert des fonctions sociales et culturelles sont 
elabores, l'Assemblee et ses Commissions soient entiarement informees du detail des propositions faites 
et qu'il leur soit donne !'occasion d'exprimer leur point de vue a ce sujet avant toute decision.» 
Signe: MM. Kopf, Klieaing, Furler, Sir James Hutchison, MM. Ebner, 
Patijn, Molter, 'Kirk, Dreze. 
1. Voir 6e seance, 18 juin 1959 (Retrait du projet de recommandation). 
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Activities of Western European Union in the social field 1 
REPORT 1 
replying to Chapter V of the Fourth Annual Report of the Council 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 3 
by Mr. Montini, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RECOMMENDATION 
on the activities of Western European Union in the social field 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Montini, Rapporteur 
A. General Social Policy 
B. Public Health 
C. Rehabilitation and Resettlement of the Disabled 
Conclusion 
Draft Recommendation 
on the activities of Western European Union 
in the social field 
The Assembly, 
Having examined Chapter V of the Fourth 
Annual Report of the Council concerning the 
activities of Western European Union in social 
matters; 
Conscious of the substantial practical results 
achieved since 1955 by the Committee of Experts 
of Western European Union, building on the 
foundations laid between 1948 and 1954 by the 
Brussels Treaty Organisation; 
Noting the proposal to transfer the activities 
of Western European Union in social matters 
to the Council of Europe, 
I. Cf. Document 119 (1959). 
2. Adopted in Committee by 18 votes to 0 and 1 
abstention. 
3. MemberB of the Oommittee: Mr. Patijn (Acting 
Chairman) ; Mr. Santero (Vice-Chairman) ; MM. Abdesse-
lam, Alric, Badini Confalonieri, Chazette, Dehousse 
(Substitute: Molter), Delargy, Dame Florence Hor8brugh, 
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RECOMMENDS TO THE CouNCIL 
That it submit a report to the Assembly during 
the Second Part of its Fifth Ordinary Session on 
the measures it proposes to take in order to 
ensure that: 
1. the activities of the Seven-Power Committees 
and the efficacity of their methods be in no way 
diminished, in the event of the Council deciding 
to transfer these activities to the Fifteen; 
2. the conclusion of partial agreements within 
the Committee of Ministers of the Council of 
Europe be subject to no restriction when it con-
cerns proposals made by the Assembly or by the 
Expert Committees of the Seven, and in parti-
cular that such proposals be examined by the 
Council of Ministers of W.E.U. who may, if 
necessary, conclude an agreement concerning 
the proposals in question. 
MM. Junot (Substitute: Michaud), Kliesing (Substitute: 
Mme Mauein), Kirk, Kopf, Kiihn, Meyer, Montini, 
Motz (Substitute: Dreze), Oakshott (Substitute: Price), 
Schmal, Serres (Substitute: Heye), Slater (Substitute: 
Mulley), Sourbet, Spallicci (Substitute : Sibille), Mme 
StoUelB-van Haajten, MM. Struye (Substitute: de la ValUe 
POU8sin), Wilwertz, Zimmer (Substitute: Hofler). 
N. B. The nameB of the Repruentativu who took part 
in the vote are printed in italicB. 
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Activites de l'Union de l'Europe Occidentale en matiere sociale 1 
RAPPORT 2 
portant reponse au chapitre V du Quatrieme rapport annuel du Conseil 
presente au nom de la Commission des Affaires Generales 3 
par M. Montini, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
PROJET DE RECOMMANDATION 
sur les activites de l'Union de l'Europe Occidentale en matiere sociale 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Montini, rapporteur 
A. Politique sociale en general 
B. Sante publique 
C. Readaptation et reemploi des invalides 
Conclusion 
Projet de recommandation 
sur les activites de l'Union de l'Europe Occidentale 
en matiere sociale 
L'Assemblee, 
Apres avoir examine le chapitre V du Qua-
trieme rapport annuel du Conseil relatif aux 
activites de l'Union de !'Europe Occidentale en 
matiere sociale ; 
Consciente des resultats considerables obtenus 
depuis 1955 par les Comites d'experts reunis au 
sein de l'U.E.O., et travaillant sur les bases eta-
blies pendant les annees 1948 a 1954 au sein de 
!'Organisation du Traite de Bruxelles ; 
Considerant les propositions tendant a trans-
ferer les activites sociales de l'U.E.O. au Conseil 
de !'Europe, 
I. Cf. Document 119 (1959). 
2. Adopte par la Commission par 18 voix contre 0 et 
1 abstention. 
3. Membres de la Commission: M. Patijn (president 
en exercice); M. Santero (vice-president); MM. Abdesselam, 
Alric, Badini Confalonieri, Chazette, Dehousse (suppleant : 
Molter), Delargy, Dame Florence Horsbrugh, MM. Junot 
10 
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RECOMMANDE AU CONSEIL 
De lui faire rapport lors de la deuxieme partie 
de sa Cinquieme session ordinaire sur les me-
sures qu'il entend prendre afin d'assurer : 
1. que les activites des Comites d'experts des 
« Sept » et l'efficacite de leurs methodes ne soient 
point reduites au cas ou le Conseil deciderait de 
transferer ces activites aux « Quinze » ; 
2. que la conclusion d'accords partiels au sein 
du Comite des Ministres du Conseil de !'Europe 
ne soit assujettie a aucune restriction lorsqu'il 
s'agit de propositions emanant de l'Assemblee ou 
des experts du Groupe des Sept et que, notam-
ment, elle fasse l'objet d'un examen prealable et 
eventuellement d'un accord au sein du Conseil 
des Ministres de l'U.E.O. 
(suppleant: Michaud), Kliesing (suppleant: Mme Maxsein), 
MM. Kirk, Kopj, Kiihn, Meyer, Montini, Motz (suppleant: 
Dreze), Oakshott (suppleant: Price), Schmal, Serres 
(suppleant : Heye), Slater (suppleant : Mulley), Sourbet, 
Spallicci (suppleant: Sibille), Mme Stoffels-van Haaften, 
MM. Struye (suppleant: de la ValUe Poussin), Wilwertz, 
Zimmer (suppleant : H ofler). 
N. B. Les noms des Representants ayant pri8 part au 
vote sont imprimes en italiques. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Montini, Rapporteur) 
1. The Assembly considered the social activities 
of Western European Union on Friday, 19th 
December, 1958, during the twelfth sitting of its 
Fourth Ordinary Session. 
2. A supplementary report was tabled in which 
the General Affairs Committee was anxious to 
prove that rather than seeking to extend its 
competence in the social field during 1957, 
Western European Union had limited itself to 
continuing those activities which had previously 
proved successful, and, furthermore, it had de-
voted every possible effort to collaboration with 
other European and international institutions 
competent in this field. 
The Assembly supported the Committee una-
nimously in this respect. 
3. During the discussion of the report on the 
social activities of Western European Union, 
various comments were made. Some speakers, in 
fact, were of the opinion that there was over-
lapping in the social field between Western 
European Union and the Council of Europe. 
This question has been tackled at ministerial 
level, but, failing a new international agreement 
on this subject, the Assembly is bound by the 
letter of the Treaty to continue to consider the 
questions submitted to it by the Council. 
4. It was also noted that certain international 
organisations dependent on the United Nations 
do extremely useful work. It must be acknow-
ledged the speakers were right in proclaiming 
the success of these organisations, in particular 
the International Labour Office in one sphere 
and the World Health Organisation in another, 
not to mention other international institutions. 
It was not the Committee's intention to start a 
discussion of the limits imposed on the compe-
tence of each of these bodies with a universal 
role, but rather to point out that in certain cases 
it was the duty of the countries of Western 
Europe to go deeper into these questions accord-
ing to the specific requirements of each regional 
area whether inside or outside Europe. But 
before going further, one remark must be made: 
there are a certain number of Committees which 
form an integral part of W.E.U. As long as they 
exist, we have no alternative but to discuss their 
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work in the Assembly of W.E.U. We have re-
peated this remark at every opportunity, and 
as long as the Council maintains these Com-
mittees in existence, there can be no question of 
the Assembly not being allowed to consider their 
programmes. 
5. Some of the speakers taking part in this 
discussion, particularly those of British nationa-
lity, stressed the need for drawing up a reci-
procal social security agreement between the 
countries forming Western European Union, 
enabling every citizen of the seven countries to 
enjoy the same health services abroad as in their 
own countries. This was the Committee's intention 
when it stressed (Document 97, paragraph 28) 
the expediency of extending the B.T.O. multi-
lateral convention on social security to as many 
European States as possible. 
6. It should be noted that, although the first to 
take action in this field, the Sub-Committee on 
the health aspects of the peaceful uses of atomic 
energy decided to discontinue their meetings 
without waiting for a government order to make 
this imperative. 
7. Although somewhat brief er than in previous 
years, the Annual Report of the Council provides 
most interesting reading. It groups the activities 
of its social committees under three headings: 
A. General social policy; 
B. Public health; 
C. Rehabilitation and resettlement of the 
disabled. 
A. General Social Policy 
8. During the two meetings it held in 1958, the 
Social Committee paid particular attention to the 
administrative means of bringing pressure to 
bear on foreign workers to maintain their fami-
lies remaining in their countries of origin, and 
to the completion of a study of the ratification 
of international labour conventions mentioned in 
the previous report (Document 97). 
9. The Sub-Committee on industrial safety and 
health, which has been studying methods of la-
belling dangerous chemical products, has com-
pleted its work and has proposed a list which 
would lead to a uniform system of labelling 
Expose des motifs 
(preaente par M. Montini, rapporteur) 
1. L'Assemblee a examine les activites sociales 
de l'Union de !'Europe Occidentale au cours de 
la douzieme seance de sa Quatrieme session ordi-
naire, le vendredi 19 decembre 1958. 
2. Elle a eu a connaitre d'un rapport comple-
mentaire par lequel la Commission des Affaires 
Generales a tenu a demontrer que, loin d'avoir 
cherche a etendre ses competences en matiere 
sociale au cours de l'annee 1957, l'Union de !'Eu-
rope Occidentale s'etait bornee a poursuivre les 
activites dans lesquelles elle avait precedemment 
obtenu des resultats certains et que, d'autre part, 
elle s'etait efforcee, dans la mesure du possible, 
de collaborer avec les autres institutions euro-
peennes et internationales competentes en cette 
matiere. 
I/Assemblee a ete unanime a suivre la Com-
mission sur ce terrain. 
3. Au cours du debat qui s'est instaure autour 
du rapport sur les activites sociales de l'Union 
de !'Europe Occidentale, differentes remarques 
ont ete faites. Des orateurs ont, en effet, estime 
qu'il pouvait y avoir des doubles emplois en ma-
tiere sociale entre l'Union de !'Europe Occiden-
tale et le Conseil de l'Europe. Cette question a 
ete abordee a !'echelon ministeriel mais, en !'ab-
sence d'un nouvel accord intergouvernemental en 
cette matiere, l'Assemblee est tenue par la lettre 
meme du Traite a continuer de s'occuper des 
questions qui lui sont soumises par son Conseil. 
4. Il a ete egalement note que des organisations 
internationales, dependant des Nations-Unies, 
ont une activite extremement precieuse. Certes, 
on ne peut que convenir avec ces orateurs du 
succes de ces organisations et, notamment, du 
Bureau International du Travail dans son do-
maine et de !'Organisation Mondiale de la Sante 
dans un autre domaine, aussi bien que d'autres 
institutions internationales. Il n'etait pas dans 
!'intention de la Commission d'entrer en discus-
sion sur les limites des competences de chacun de 
ces organismes a vocation universelle mais, piu-
tot, de noter qu'en certains cas les pays d'Europe 
occidentale avaient le devoir d'aller plus loin, 
suivant les exigences propres de chaque zone 
regionale soit europeenne, soit extra-europeenne. 
Mais il y a une observation prealable a toutes 
ces questions : c'est qu'il existe uncertain nombre 
de Comites qui sont inseres dans !'organisation 
meme de l'U.E.O. Tant que ces organismes exis-
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tent, on ne peut pas se passer d'en discuter les 
travaux dans l'Assemblee de l'U.E.O. Nous avons 
repete cette observation toutes les fois que !'oc-
casion s'en est presentee, et tant que le Conseil 
maintient !'existence de Comites, il serait hors 
de propos de nous refuser d'en examiner les 
perspectives. 
5. Des orateurs, tout principalement de natio-
nalite britannique, qui ont pris part a ce debat, 
ont insiste sur la necessite d'etablir entre les 
pays formant l'Union de !'Europe Occidentale, 
un accord reciproque de securite sociale qui per-
mettrait a tous les citoyens des sept pays de 
beneficier des services de sante dans les condi-
tions qui leur sont faites dans leur pays d'ori-
gine. C'etait precisement dans cet esprit que la 
Commission avait insiste (Document 97, para-
graphe 28) sur l'opportlmite d'etendre la conven-
tion multilaterale de l'O.T.B. sur la securite so-
ciale a autant d'Etats europeens que possible. 
6. Il faut note~ que, sans attendre les injonc-
tions imperatives venues des gouvernements, le 
Sous-Comite charge des problemes de protection 
sanitaire que pose !'utilisation pacifique de 
l'energie atomique, a decide de ne plus prevoir 
de reunion bien qu'il ait ete le premier a agir 
en ce domaine. 
7. Le rapport annuel du Conseil moins abon-
dant que les annees precedentes est cependant 
de lecture fort interessante. Il groupe l'activite 
de ses comites sociaux en trois rubriques : 
A. Politique sociale en general ; 
B. Sante publique ; 
C. Readaptation et reemploi des invalides. 
A. Politique sociale en general 
8. Au cours de ses deux sessions dans l'annee 
1958, le Comite social s'est notamment preoccupe 
des methodes administratives qui permettraient 
d'influencer le travailleur etranger a satisfaire 
a ses obligations alimentaires envers sa famille 
restee au pays d'origine et a completer une etude 
consacree a la ratification des conventions inter-
nationales du travail dont il a ete question dans 
le precedent rapport (Document 97). 
9. Le Sous-Comite de securite et d'hygiene in-
dustrielles qui s'est preoccupe des methodes d'eti-
quetage des substances chimiques dangereuses, a 
termine ses travaux et a propose une liste qui 
permettrait !'introduction progressive d'un sys-
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being progressively introduced in the member 
States. The Council should therefore be congra-
tulated on the conclusion of an activity of prac-
tical interest. 
10. As regards manpower, the Committee and 
the Assembly have stressed on several occasions 
the expediency of improving the procedure for 
exchanges. It is again gratifying to note that 
the work of the Manpower Sub-Committee has 
resulted in a report which is considered to be 
complementary to an OEEC study on the admi-
nistrative practices governing the employment of 
foreign workers. It might perhaps be noted here 
that the overlapping so often mentioned in dif-
ferent institutions exists more in the minds of 
those who do not consider things in their true 
perspective than in practice, and in the last 
resort it matters little which organisation, or who 
is responsible for finding a solution to a prob-
lem, provided a soltttion is found. 
11. In the field of social security, the Sub-
Committee concerned has abandoned the question 
of social security for workers in favour of 
the European Economic Community. This is an 
example of progress towards a rational division 
of work. In return, it has begun a study of 
the means of co-ordinating social security sche-
mes within member countries so as to achieve 
free movement of manpower. This goal is 
particularly important. The standards of living 
and social organisation of the seven "\V estern 
European countries are very comparable. As 
was pointed out by several British speakers 
in the Assembly, the situation where foreigners 
coming to Great Britain benefit by the National 
Health Service whilst similar advantages are 
denied the British in the continental countries 
they visit, is far from satisfactory. The Com-
mittee is happy to see that this important 
question is being studied. It wishes concrete 
proposals to be formulated with all possible 
speed. 
12. It may also be recalled that the Assembly 
proposed the creation, under the aegis of W.E.U., 
of a body which might become a kind of labour 
statistics institute in Europe. The Assembly re-
grets the Council has not yet been able to satisfy 
this request. Nonetheless the Annual Report 
shows that appreciable results have been obtained 
and that reports on different questions have 
been drawn up. Such reports are indispensable 
for those who wish to study European social 
questions. 
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13. Before leaving the general social policy of 
·western European Union, the Council must be 
congratulated on deciding to conclude agree-
ments with the six-power European communities 
with a view to instituting regular exchanges of 
information between the Secretariats. Thus 
overlapping will be avoided and the work of 
international organisations rationalised. 
B. Public Health 
14. The Annual Report of the Council shows 
that the Public Health Committee has paid par-
ticular attention to the co-ordination of its acti-
vities with those of other international organi-
sations. Bearing in mind what has just been 
said the Committee is gratified to find such evi-
dence of European spirit in the work of its 
ministerial organs. In the interest of the Euro-
pean States and the cause of European unity, 
concern for prestige and petty quarrels should 
be set aside. Regrets might be expressed, how-
ever, at the disappearance of the WEU Sub-
Committee which has carried out such valuable 
work in the field of the health aspects of the 
peaceful uses of atomic energy. Recognition 
should incontestably be given to the important 
work carried out by the specialists from the 
seven member countries now that the other orga-
nisations which are about to take over these 
questions will probably emphasise their own 
merits in the accomplishment of a task which 
was advanced so effectively within Western 
European Union. 
15. In connection with the study of extraneous 
factors in the etiology of cancer, a working party 
has been set up to carry out work of a highly 
technical nature. 
16. There seems to be little doubt that the com-
parable standards of living in the seven member 
countries and the statistical data which are like-
wise comparable will enable this working party 
to play a very important role. Co-operation with 
organs of the United Nations is ensured by the 
transmission to W.H.O. and F.A.O. of the 
reports of the Sub-Committee on the health 
control of foodstuffs. It should be stressed that 
an efficient comparison of standards of living 
can only be effected in areas with social or geo-
graphical affinities. That is the advantage of 
regional studies such as those carried out in 
W.E.U. 
teme uniforme d'etiquetage dans les Etats mem-
bres. Il s'agit par consequent de l'aboutissement 
d'une activite d'interet pratique dont il y a tout 
lieu de fiHiciter le Conseil. 
10. En matiere de main-d'amvre, la Commission 
et l'Assemblee avaient insiste a plusieurs reprises 
sur l'opportunite d'ameliorer les procedures 
d'echange. C'est avec satisfaction a nouveau que 
l'on doit prendre note de l'aboutissement du 
travail du Sous-Comite de la main-d'amvre qui a 
etabli un rapport considcre comme un comple-
ment a une etude de l'O.E.C.E. sur les pratiques 
administratives regissant l'emploi des travail-
leurs etrangers. C'est peut-etre le lieu de consta-
ter ici que les doubles emplois dont il est fait 
souvent mention dans diverses institutions exis-
tent davantage dans l'esprit de ceux qui ne consi-
derent pas la realite des choses, que dans la pra-
tique et peu importe, en fin de compte, par quelle 
organisation, sous quelle egide est apportee une 
solution a un probleme : ce qui compte c'est que 
cette solution intervienne. 
11. En matiere de securite sociale, le Sous-
Comite charge de cette question a abandonne la 
question de la securite sociale des travailleurs, 
pour la transmettre a la Communaute Econo-
mique Europeenne. Et voila un progres dans le 
reglement des taches et du travail. En revanche, 
il a aborde l'etude des moyens propres a coor-
donner les systemes de securite sociale des pays 
membres afin de permettre une libre circulation 
de la main-d'reuvre. Cet objectif est particuliere-
ment important. Par leur niveau de vie, par leur 
organisation sociale les sept pays d'Europe occi-
dentale sont tres comparables. Il est choquant, 
comme l'ont note divers orateurs britanniques a 
l'Assemblee, que les etrangers venant en Grande-
Bretagne beneficient du systeme de securite so-
ciale, tandis qu'eux-memes s'en voient refuser 
les avantages dans les pays du continent qu'ils 
visitent. La Commission est heureuse de voir 
cette importante question a l'etude. Elle souhaite 
que des propositions concretes puissent etre tres 
rapidement degagees. 
12. On se souvient egalement que l'Assemblee 
avait propose que soit cree, sous l'egide de 
l'U.E.O., un organisme qui devienne une sorte 
d'Institut de la Statistique du Travail en Eu-
rope. L'Assemblee regrette que le Conseil n'ait 
pu encore donner satisfaction a cette demande. 
Neanmoins, le rapport annuel indique que des 
resultats tres appreciables ont ete obtenus et que 
des rapports sur differentes questions ont ete 
etablis. Semblables rapports sont des instruments 
de travail indispensables pour qui veut connaitre 
les questions sociales europeennes. 
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13. Avant d'en terminer avec la politique so-
ciale generale de I 'Union de l'Europe Occiden-
tale, il faut feliciter le Conseil d'avoir decide de 
conclure des accords avec les Communautes 
Europeennes a Six en vue d'echanges reguliers 
d'informations entre les secretariats. C'est ainsi 
que seront evites les doubles emplois et que se-
ront ajustes les travaux des organisations inter-
nationales. 
B. Sante publique 
14. Le rapport annuel du Conseil indique que 
le Comite de sante publique s'est tout particulie-
rement efforce de faire cadrer ses activites avec 
celles des autres organisations internationales. 
Compte tenu de ce qui vient d'etre dit, la Com-
mission se rejouit de rencontrer dans les travaux 
de ses organes ministeriels un tel signe d'esprit 
europeen. Les Etats europeens et la cause de 
l'unite europeenne meritent que l'on passe sur 
des soucis de prestige et que l'on ne s'arrete pas 
a des querelles de clochers. Il est permis, cepen-
dant, de dire qu'apres avoir effectue un travail 
admirable en matiere de protection sanitaire des 
produits radio-actifs, le Sous-Comite de I 'U.E. 0. 
qui disparait sera regrette. On aimerait que soit 
reconnue d'une fa<;on incontestable l'reuvre im-
portante effectuee par les specialistes des sept 
pays membres dans le moment oil d'autres orga-
nisations qui vont se saisir de ces questions vont 
probablement mettre l'accent sur leur merite 
propre dans l'accomplissement d'une tache qui a 
ete si puissamment avancee au sein de l'Union 
de !'Europe Occidentale. 
15. Dans le domaine de l'etude des facteurs 
exog?mes de l'etiologie du cancer, un groupe de 
travail charge des questions statistiques effectue 
des travaux de caractere tres technique. 
16. Il semble certain que tant en raison des ni-
veaux de vie comparables dans les sept pays 
membres que de la qualite egalement comparable 
des donnees statistiques, ce groupe de travail 
peut avoir un role tres appreciable. La collabo-
ration avec les organismes dependant des Na-
tions-Unies est attestee par le fait que les rap-
ports du Sous-Comite pour le controle sanitaire 
des denrees alimentaires sont transmis a l'O.M.S. 
et a l'O.A.A. Il faut souligner le fait que la com-
paraison des niveaux de vie ne peut se verifier 
d'une fa<;on appreciable que dans des zones de 
vie sociale a peu pres uniforme, ou geographi-
quement definie. De la, l'utilite que presentent 
les travaux sur base regionale tels que ceux de 
l'U.E.O. 
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17. The Committee fully appreciates the sug-
gestion by the Sub-Committee on pharmaceuti-
cal products for the control of the publicity 
given to certain narcotics and medicines. Publi-
city, which plays such an important role in 
modern life, should be used rather as a means 
of information than of psychological inhibition. 
That is why it would be desirable for definite 
joint rules to be drawn up governing the publi-
city given to pharmaceutical products and for 
slogans and publicity media to be submitted to a 
Committee of medical experts before being print-
ed or circulated. Since the creation of the Com-
mon Market may lead to uniform rules being 
adopted between the Six, it would be useful to 
proceed with work on uniform rules applicable 
to the Seven in this field, which is not concerned 
with economics or prices but joint psychological 
and social aims. 
18. The Committee was interested in the crea-
tion of a health control territory in Europe. It 
is pleased to note that arrangements are now 
being studied in the Public Health Committee 
for freeing from health formalities travellers 
passing between countries parties to the arrange-
ments, and that in this field concrete results 
greatly appreciated by public opinion have al-
ready been obtained. 
19. The Council cannot be blamed for en-
deavouring to transfer its activities to other inter-
national organisations; in most cases it is really 
the other organisations which take on what are 
new activities for them, but old activities for 
Western European Union. 
This transfer of activities calls for two com-
ments: 
The first is that a task has just been accom-
plished and one stage is completed; our work 
has laid the foundations for a subsequent stage 
of construction. No complaints will be heard in 
the Assembly of W.E.U. about such progress in 
the institutional spirit which after all strengthens 
the organic life of Europe. One should not ask if 
W.E.U. has failed in its task if international life 
in general, and European life in particular is 
seen to be pursuing its course in the attainment 
of an ever more rational organisation of its social 
system. 
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The second comment brings us back to the 
very roots of the problem of the existence of 
W.E.U. It is a problem which is discussed not 
only with special reference to the social field 
but in every subject tabled for debate in the 
Assembly. 
There may be particular reasons for giving up 
some of W.E.U.'s old activities to leave room for 
the new activities of other organisations, but it 
can be seen that this is not limited to the social 
field, its application is far wider and deeper. 
20. In any case it is the Assembly's duty to ask 
the Council to see that the activities initiated in 
Western European Union are brought to a suc-
cessful issue. The transfer of activities should 
not lead to questions of European interest just 
being buried in oblivion. The Committee finds it 
difficult to conceive how a feeling of frustration 
can be avoided when WEU activities are trans-
ferred to the six-power communities, thus by-
passing Great Britain which, as cannot be denied, 
has an important role to play in the social field. 
Likewise the Committee is not yet convinced 
that, in practice, work is improved by transfer-
ring the activities of the Seven to expert com-
mittees of the Fifteen since the other States may 
always adhere to the seven-power agreements. 
As a British representative so excellently said 
in the Assembly: "At the moment it seems to 
work well, and I am enough of a pragmatist to 
think that when things work well one should 
leave them alone". 
C. Rehabilitation and Resettlement 
of the Disabled 
21. During its previous sessions the Assembly 
has stressed the importance of the rehabilitation 
of the disabled (Documents 44 and 57). 
The composition of Western European Union 
made it a suitable body for discussing this prob-
lem. The Committee, which met twice last year, 
adopted reports and recommendations for which 
the Council should be congratulated. The Assem-
bly also wishes to give its full support to the 
initiative taken for next examining rehabilitation 
within industry, rehabilitation of old people, 
health education in relation to rehabilitation and 
17. La Commission apprecie vivement une sug-
gestion du Sous-Comite des produits pharmaceu-
tiques tendant a controler la publicite faite a 
certains medicaments et stupefiants. La publicite 
qui est omnipresente dans la vie moderne doit 
etre conc;ue davantage comme un mode d'ensei-
gnement plutot que comme un procede d'inhibi-
tion psychologique. C'est la raison pour laquelle 
il serait souhaitable qu'en matiere de publicite 
des produits pharmaceutiques, des regles com-
munes precises soient edictees et que les slogans 
et les formules publicitaires soient soumis avant 
impression ou diffusion a un comite d'experts 
medicaux. En tenant compte que la creation du 
Marche Commun peut rendre uniforme une dis-
cipline dans la zone des Six, il est bien utile de 
faire avancer des travau.'C pour une discipline 
uniforme meme pour les Sept, dans ce domaine 
qui ne touche pas a l'economie ou au.'C prix, mais 
a une vision psychologiquc et socialc commune. 
18. La Commission s'etait preoccupee de la 
creation d'une zone franche sanitaire en Europe. 
Elle est heureuse de noter que des arrangements 
sont actuellement a l'etude du Comite de sante 
publique pour la dispense des formalites sani-
taires des voyageurs se rendant de l'un a l'autrc 
des pays adherents et que de toute fac;on, en cette 
matiere, des resultats concrets auxquels !'opi-
nion publique est sensible ont deja ete obtenus. 
19. L'on ne saurait blamer le Conseil de s'ef-
forcer de transferer ses activites a d'autres orga-
nisations internationales ; a vrai dire, il s'agit 
dans la plupart des cas d'activites nouvelles des 
autres organisations qui viennent prendre la 
place des activites anciennes de l'Union de !'Eu-
rope Occidentale. 
Il s'attache a ce transfert d'activites une dou-
ble constatation : 
La premiere, c'cst qu'un travail vient de s'ac-
complir, une etape est franchie : nos travaux ont 
servi a une phase ulterieure de construction. Ce 
ne sera pas dans l'Assemblee de l'U.E.O. qu'on 
voudra se plaindre de ce progres de !'esprit ins-
titutionnel qui, au fond, est une consolidation 
organique de la vie europeenne. On ne devra pas 
se demander : L'U.E.O. a-t-elle failli a sa tache, 
si l'on constate que la vie internationale, en ge-
neral, et la vie europeenne, en particulier, pour-
suivent leur chemin et sont en train de trouver 
une reglementation, un systeme, une organisation 




La deuxieme constatation nous ramene au fond 
meme du probleme de !'existence de l'U.E.O. 
C'est le probleme qui est debattu non pas spe-
cialement dans le domaine social, mais aussi bien 
dans les domaines generaux sur lesquels l'As-
semblee est appelee a se prononcer. 
Si l'on a des raisons particulieres d'abandon-
ner quelques activites anciennes de l'U.E.O., pour 
donner place aux activites nouvelles d'autres 
organisations, on peut constater que ce n'est pas 
dans le secteur social que la chose se manifeste, 
mais que le processus est plus ample et plus 
profond. 
20. En tout cas, l'Assemblee a le devoir de de-
mander au Conseil que les activites qui ont ete 
commencees a l'Union de !'Europe Occidentale 
soient menees a bien. Le transfert d'activites ne 
doit pas aboutir a un « enterrement » des ques-
tions qui sont de l'interet des Europeens. La 
Commission a du mal a concevoir comment l'on 
peut eviter des « frustrations » dans le cas de 
transmission d'activites de l'U.E.O. aux commu-
nautes a Six, laissant ainsi de cote la Grande-
Bretagne qui, on le sait, a cependant un role 
eminent a jouer en matiere sociale. De meme, la 
Commission n'est pas encore convaincue que le 
travail pratique soit ameliore par un transfert 
aux Comites d'experts des Quinze des activites 
des Sept, les autres Etats ayant toujours une 
possibilite d'adherer aux accords a Sept. Comme 
l'a dit excellemment un depute britannique de-
vant l'Assemblee : « Pour le moment, le systeme 
semble bien fonctionner : je suis suffisamment 
pragmatiste pour penser que, quand les choses 
ma1·chent bien, le mieux est de ne pas y tou-
cher». 
C. Readaptation et reemploi des invalides 
21. L'Assemblee, au cours de ses precedentes 
sessions, a insiste sur la readaptation des inva-
lides (Documents 44 et 97). 
De par sa composition, l'Union de !'Europe 
Occidentale etait tout a fait qualifiee pour s'oc-
cuper de ce probleme. Le Comite qui s'est reuni 
deux fois l'an passe a adopte des rapports et des 
recommandations pour lesquels il y a lieu de 
feliciter le Conseil. L'Assemblee desire egale-
ment dormer tout son appui a !'initiative prise 
d'examiner par la suite la readaptation en cours 
d'emploi, la readaptation de personnes agees, 
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the effect of automation on the resettlement of 
the disabled. 
Conclusion 
22. Europe, which is ever in the making, de-
pends upon the goodwill of everyone concerned. 
Every man and woman must be conscious of her 
existence in every State, and it is in the social 
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field that concrete achievements concerning day-
to-day life can be attributed to the European 
idea. That is why the Assembly considered it to 
be its duty to pay close attention to the ministe-
rial activities of W.E.U. in the social field. No 
effort has been spared, nor should it be spared, 
by the parliamentarians when the well-being of 
populations and the general interests of Europe 
are at stake. This does not prevent the Assembly 
from considering the future prospects of co-
ordination nor from encouraging the institu-
tional grouping of European bodies. 
!'education sanitaire en ce qui concerne la re-
adaptation et !'influence de !'automatisation sur 
le reemploi des invalides. 
Conclusion 
22. L'Europe, qui est une creation continue, a 
besoin de toutes les bonnes volontes ou qu'elles 
se trouvent. Elle doit se faire sentir a tous les 
hommes et a toutes les femmes de nos Etats, et 
c'est dans le domaine social que des realisations 
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concretes interessant la vie quotidienne peuvent 
etre mises au credit de l'idee europeenne. C'est 
la raison pour laquelle l'Assemblee a estime de 
son devoir d'accorder son attention aux activites 
ministerielles de l'U.E.O. en matiere sociale. Les 
parlementaires n'ont pas refuse leur temps et ils 
n'ont pas a le faire lorsqu'il s'agit du bien-etre 
des populations et de l'interet general de !'Eu-
rope. Cela n'empeche pas que l'Assemblee puisse 
examiner des perspectives futures de coordina-
tion et qu'elle veuille favoriser des concentra-
tions sur le terrain institutionnel des organismes 
europeens. 
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I. Implementation of Recommendations of the Assembly voted in December, 1958 
Action taken in national parliaments in Report tabled by Mr. Moutet on behalf of the Working 
support of the Assembly's Recommendations. Party for Liaison witk National Parliaments. 
11. State of European Security 
Report tabled by Mr. M ulley on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments. 
Ill. Military aspects of a Zone of Controlled Armaments in Central Europe 
IV. Rationalisation of European Institutions 
Report tabled on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
Report tabled by Mr. Patijn on behalf of the Presi-
dential Committee. 
V. Revision of Protocol No. ll, Article 11, and Protocol No. m, Annex lll, Sections IV and V of the modified 
Brussels Treaty 
V I. Civil Defence 
Report tabled by Mr. Cerulli Irelli on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments. 
Report tabled by Admiral Heye on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments. 
VII. Reply to the Fourth Annual Report of the Council to the Assembly 
Chapter I : Relations between the Council and the Assembly 
l. Defence Questions and Armaments. Report tabled by Admiral Hugkes Hallett on behalf 
Recommendation No. 29. of tke Committee on Defence Questions and Arma-
ments. 
2. Budgetary Affairs and Administration. 
3. General Affairs. 
Recommendation No. 33. 
Report tabled by Mr. Zimmer on behalf of tke 
Committee on Budgetary AffairB and Administration. 
Report tabled by Mr. Miekaud on behalf of tke 
General AffairB Committee. 
Chapter ll : General Political Problems 
l. Questions concerning the control of arma-
ments. 
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Rapport presente par M. Patijn au nom du Comite 
dea PresidentB. 
V. Revision du Protocole N° ll, Article n, et du Protocole N° Ill, Annexe Ill, Sections IV et V du Traite de 
Bruxelles modifie 
VI. Protection civile 
Rapport preBente par M. Cerulli Irelli au nom de la 
CommiBBion de8 Queations de Defenae et de8 Arme-
mentB. 
Rapport presente par l'amiral Heye au nom de la 
CommisBion de8 Questions de Defenae et de8 Arme-
mentB. 
VII. Repon1e au Quatrieme rapport annuel du Conseil a I' Assemblee 
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1. Questions de defense et armaments. Rapport presente par l'amiral Hughea Hallett au 
Recommandation n° 29. nom de la CommisBion de8 Queationa de Defenae et 
de8 ArmementB. 
2. Questions budgetaires et administration. 
3. Affaires generales. 
Recommandation no 33. 
Rapport presente par M. Zimmer au nom de la 
CommiBBion de8 AfjaireB budgetairea et de l' Admi-
nistration. 
Rapport presente par M. M ichaud au nom de la 
CommiBBion de8 Afjairea Generalea. 
Chapitre 11 - Problemes politiques generaux 
l. Questions relatives au controle des arme- Rapport presente par l'amiral Hughea Hallett au 




2. Level of forces of member States. 
3. Maintenance of United Kingdom forces on 
the mainland of Europe. 
4. The tribunal of international composition 
in the Saar. 
5. Meeting of Heads of Protocol. 
6. Questions arising in other international 
organisations. 
Report tabled by Mr. Mulley on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and Armament8. 
Report tabled by Mr. Mulley on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and Armament8. 
Report tabled by Mr. Michaud on behalf of the 
General Affairs Committee. 
Report tabled on behalf of the Committee on Rules 
of Procedure and Privileges. 
Report tabled by Mr. Michaud on behalf of the 
General Affairs Committee. 
Chapter III : Agency for the Control of Armaments 
Report tabled by Admiral Hughes Hallett on behalf 
of the Committee on Defence Questions and Arma-
ment8. 
Chapter IV : Standing Armaments Committee 
Report tabled by Admiral Hughes Hallett on behalf of 
the Committee on Defence Questions and Armaments. 
Chapter V: Activities of W. E. U. in the social field 
Report tabled by Mr. Montini on behalf of the 
General Affairs Committee. 
Chapter VI: Activities of W. E. U. in the cultural field 
Report tabled by Mr. Kopf on behalf of the General 
Affairs Committee. 
Chapter VII : Public Administration Committee 
Report tabled by Mr. Kopf on behalf of the General 
Affairs Committee. 
Chapter VIII : Organisational Questions 
Report tabled by Mr. Zimmer on behalf of the 
Committee on Budgetary Affairs and Administration. 
VIII. Reform of present methods of approving the Aasembly's budget 
Report tabled by Mr. Molter on behalf of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration. 
IX. Supplementary Budget of the Assembly for the financial year 1959 
X. Approval of the accounts of the Assembly for the financial year 1958 
Report of the Auditor of the Assembly. 
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2. Niveau des forces des Etats membres. 
3. Maintien des forces britanniques sur le 
continent europeen. 
4. Tribunal de composition internationale en 
Sarre. 
5. Reunion des Chefs de protocole. 
6. Questions a l'ordre du jour d'autres organi-
sations internationales. 
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Rapport presente par M. Mulley au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments. 
Rapport presente par M. Mulley au nom de la Com-
mission des Questions de Defense et des Armements. 
Rapport presente par M. M ickaud au nom de la 
Commission des Affaires Generales. 
Rapport presente au nom de la Commission du 
Reglement et des Immunites. 
Rapport presente par M. M ickaud au nom de la 
Commission des Affaires Generales. 
Chapitre III - Agence de Controle des Armaments 
Rapport presente par l'amiral Hughes Hallett au 
nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armements. 
Chapitre IV - Comite Permanent des Armements 
Rapport presente par l'amiral Hughes Hallett au 
nom de la Commission des Questions de Defense et 
des Armements. 
Chapitre V - Activites de l'U. E. 0. dans le domaine social 
Rapport presente par M. Montini au nom de la 
Commission des Affaires Generales. 
Chapitre VI - Activites de l'U. E. 0. dans le domaine culture! 
Rapport presente par M. Kopf au nom de la Com-
mission des Affaires Generales. 
Chapitre VII - Comite de !'administration publique 
Rapport presente par M. Kopf au nom de la Com-
mission des Affaires Generales. 
Chapitre VIII - Questions d'organisation 
Rapport presente par M. Zimmer au nom de la 
Commission des Affaires budgetaires et de l' Admi-
nistration. 
VIII. Reforme des methodes actuelles d 'approbation du budget de I' Assemblee 
Rapport presente par M. M olter au nom de la 
Commission des Affaires b~tdgetaires et de l' Admi-
nistration. 
IX. Budget supplementaire de l'Assemblee pour l'exercice financier 1959 
X. Approbation des comptes de l'Assemblee pour l'exercice financier 1958 
Rapport du Commissaire aux comptes de l' Assemblee. 
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Document 124 
Morning 9 a.m. 
Committee meetings. 
11 a.m. 
DRAFT ORDER OF BUSINESS 
of the First Part of the Fifth Ordinary Session 
15th -18th June, 1959 
MONDAY, 15th JUNE 
Meetings of Political Groups. 
Afternoon 3 p.m. 
Opening of the Fifth Ordinary Session of the Assembly. 
Ratification of credentials. 
Election of the President of the Assembly. 
Election of the Vice-Presidents of the Assembly. 
15th June, 1959 
Adoption of the draft Order of Business for the First Part of the Fifth Ordinary Session. 
Presentation of the Fourth Annual Report by the Chairman of the Council. 
General debate. 
TUESDAY, 16th JUNE 
Morning 9.30 a.m. 
Constitution of Committees. 
10 a.m. 
Speech by General Valluy, Commander-in-Chief Allied Forces Central Europe. 
Afternoon 2.30 p.m. 
Meetings of Committees for the appointment of their Bureaux. 
3 p.m. 
State of European security: 
presentation by Mr. Mulley of the report tabled by the Committee on Defence Questions and 
Armaments (Doe. 128). 
General debate. 
WEDNESDAY, 17th JUNE 
Morning 10 a.m. 
Resumed debate on the report tabled by the Committee on Defence Questions and Armaments. 
Vote on the report tabled by the Committee on Defence Quutions and Armaments. 
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Matiu 9 heures: 
PRO)ET DE CALENDRIER 
de la premiere partie de la Cinquieme session ordinaire 
15 .. 18 juin 1959 
LUNDI IS JUIN 
Reunions des Commissions. 
11 heures: 
Reunions des groupes politiques. 
Apri .. midi IS heures: 
Ouverture de la Cinquieme session ordinaire de l'Assemblee. 
Verification des Pouvoirs. 
Election du President de 1' Assemblee. 
Election des Vice-Presidents de 1' Assemblee. 
15 join 1959 
Adoption du projet de calendrier de la premiere partie de la Cinquieme session ordinaire. 
Presentation du Quatrieme rapport annuel par le President du Conseil. 
Discussion generale. 
MARDI 16 )UIN 
Matiu 9 h. 30a 
Constitution des Commissions. 
10 heures: 
Discours du general Valluy, Commandant en Chef des Forces Alliees du Centre-Europe. 
Apri .. midi 14 h. 30: 
Reunions des Commissions (election des Bureaux). 
IS heures: 
Etat de la securite europeenne : 
presentation du rapport soumis par M. Mulley au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armaments (Doe. 128). 
Discussion generale. 
MERCREDI 17 JUIN 
Matin 10 heures: 
Suite de la discussion du rapport presente au nom de la Commission des Questions de De-
fense et des Armaments. 
Vote du rapport presente au nom de la Commission des Questions de Defense et des Armements. 
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Afternoon 3 p.m. 
Rationalisation of European institutions : 
presentation and debate of the report tabled by Mr. Patijn on behalf of the Presidential 
Committee and the Opinions thereon of the Committee on Defence Questions and Armaments 
and the General Affairs Committee (Doe. 130). 
Activities of Western European Union in the social field: 
presentation and debate of the report tabled by Mr. Montini on behalf of the General Affairs 
Committee (Doe. 122). 
Activities of Western European Union in the cultural field: 
presentation and debate of the report tabled by Mr. Kopf on behalf of the General Affairs 
Committee (Doe. 121). 
Activities of Western European Union in political questions: 
presentation and debate of the report tabled by Mr. Michaud on behalf of the General Affairs 
Committee (Doe. 127). 
Vote on the report tabled by Mr. Patijn on behalf of the Presidential Committee and on the re-
ports tabled by the Gener'al Affairs Committee. 
Reform of present methods of approving the Assembly's budget: 
presentation and debate of the report tabled by Mr. Molter on behalf of the Committee on 
Budgetary Affairs and Administration (Doe. 125). 
Supplementary budget of the Assembly for the financial year 1959 (Doe. 118). 
Organisational questions : 
presentation and debate of the report tabled by Mr. Zimmer on behalf of the Committee on 
Budgetary Affairs and Administration (Doe. 126). 
Accounts of the Assembly for the financial year 1958: 
consideration of the report of the Auditor of the Assembly (Doe. 120). 
Vote on the reports tabled by the Committee on Budgetary Affairs and Administration. 
THURSDAY, 18th JUNE 
Morning 10 a.m. 
Activities of the Agency for the Control of Armaments and the Standing Armaments Committee : 
presentation and debate of the report tabled by Admiral Hughes Hallett on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments (Doe. 129). 
Vote. 
Action taken in National Parliaments in support of the Assembly's Recommendations: 
presentation and debate of the report tabled on behalf of the Working Party for Liaison 
with National Parliaments (Doe. 131). 
CLOSE OF THE FIRST PART OF THE FIFTH ORDINARY SESSION 
The Presidential Committee will meet at 6 p. m. 
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Aprea-micli 15 heures : 
Rationalisation des Institutions europeennes : 
presentation et discussion du rapport soumis par M. Patijn au nom du Comite des Presidents, 
et des avis de la Commission des Questions de Defense et des Armements et de la Commission 
des Affaires Generales (Doe. 130). 
Activites de l'Union de !'Europe Occidentale dans le domaine social: 
presentation et discussion du rapport soumis par M. Montini au nom de la Commission des 
Affaires Generales (Doe. 122). 
Activites de l'Union de !'Europe Occidentale dans le domaine culture!: 
presentation et discussion du rapport soumis par M. Kopf au nom de la Commission des 
Affaires Generales (Doe. 121). 
Activites de l'Union de !'Europe Occidentale relatives aux affaires politiques : 
presentation et discussion du rapport soumis par M. Michaud au nom de la Commission des 
Affaires Generales (Doe. 127). 
Vote du rapport soumis par M. Patijn au nom du Comite des Presidents et des rapports presentes 
au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Reforme des methodes actuelles d'approbation du budget de 1' Assemblee : 
presentation et discussion du rapport soumis par M. Molter au nom de la Commission des 
Affaires budgetaires et de !'Administration (Doe. 125). 
Budget supplementaire de l'Assemblee pour l'exercice financier 1959 (Doe. 118). 
Questions d'organisation: 
presentation et discussion du rapport soumis par M. Zimmer au nom de la Commission des 
Affaires budgetaires et de 1' Administration (Doe. 126). 
Comptes de l'Assemblee pour l'exercice financier 1958: 
examen du rapport du Commissaire aux comptes de l'Assemblee (Doe. 120). 
Vote des rapports presentes au nom de la Commission des Affaires budgetaires et de l' Administration. 
)EUDI 18 JUIN 
Matin 10 heures: 
11 
Activites de 1' Agence de Controle des Armements et du Comite Permanent des Armements : 
presentation et discussion du rapport soumis par l'amiral Hughes Hallett au nom de la Com-
mission des Questions de Defense et des Armements (Doe. 129). 
Vote. 
Action entreprise dans les parlements nationaux pour assurer la mise en reuvre des recomman-
dations de 1' Assemblee : 
presentation et discussion du rapport soumis au nom du Groupe de Travail charge de la 
liaison avec les parlements nationaux (Doe. 131 ). 
CLOTURE DE LA PREMIERE PARTIE DE LA CINQUIEME SESSION ORDINAIRE 
Le Comite des Presidents se reunira a 18 heures. 
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Document 125 11th May, 1959 
Reform of Present Methods of Approving the Assembly's Budget 
REPORT 1 
submitted on behalf of the Committee on 
Budgetary Affairs and Administration 2 
by Mr. Molter, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RECOMMENDATION 
on the reform of present methods of approving the Assembly's budget 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by :M:r. Molter, Rapporteur 
APPENDIX 
I. Budgetary procedure in force in the Interparliamentary Consultative 
Council of Benelux 
II. Budgetary procedure in force for the internal expenditure of parlia-
ments of the seven member States of W. E. U. 
Draft Recommendation 
on the reform of present methods 
of approving the Assembly's budget 
The Assembly, 
Expressing regret at the difficulties encoun-
tered each year when the Council approves the 
Assembly's budget; 
Noting that the present procedure puts the 
national officials on the Budget Committee, to 
which authority is delegated by the Council, 
into a difficult position, since they have either 
to accept in toto the budget drawn up by the 
Assembly, in which case their control serves no 
useful purpose, or to amend the budget in the 
light of considerations which a parliamentary 
Assembly cannot accept; 
Considering the procedure established in the 
Interparliamentary Consultative Council of 
Benelux, 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Edwards (Chainnan); 
MM. Duynstee, Zimmer (Vice-Chainnen); MM. Altmaier, 
Basile, Boardman (Substitute : Taylor}, Bourgeois, Sir 
David Campbell, MM. Cerulli Irelli, De Vita, Gros, van 
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RECO?.IMENDS TO THE COUNCIL 
1. that the governments of member States, in 
respect of their contributions to the expenditure 
of the Assembly of W.E.U. and in conformity 
with the rules and practices of each State, be 
invited to apply procedure based upon that fol-
lowed in Belgium, the Grand Duchy of Luxem-
bourg and the Netherlands for adopting the 
budgetary appropriations for their national 
contributions to the expenditure of the Inter-
parliamentary Consultative Council of Benelux; 
2. that an ad hoc study group be set up, com-
posed of two members of the Council, the Chair-
man and the Rapporteur of the Committee on 
Budgetary Affairs of the Assembly, and the 
Chairman of the Standing Committee of the 
Interparliamentary Consultative Council of 
Benelux, to draft a report on the action to be 
taken on this motion, for submission first to the 
Council and then to the Assembly at the Second 
Part of its Fifth Ordinary Session. 
Hulst (Substitute: Tfalma}, Leynen, Linden, Liroker, 
Mende, Molter, Radius (Substitute: Legaret}, Russell, 
Store hi. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
Document 125 11 mai 1959 
Re forme des methodes actueUes d'approbation du budget de l' Assemblee 
RAPPORT 1 
presente au nom de la Commission des 
Affaires budgetaires et de l 'Administration 2 
par M. Molter, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
PROJET DE RECOMMANDATION 
sur la rMorme des methodes actuelles d'approbation du budget de l'Assemblee 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Molter, rapporteur 
ANNEXE 
I. Procedure en vigueur en matiere budgetaire au Conseil Interparlemen-
taire Consultatif de Benelux 
II. Differents systemes budgetaires pour les depenses internes des parle-
ments des sept Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale 
Projet de recommandation 
sur la reforme des methodes actuelles 
d'approbation du budget de l' Assemblee 
L'Assemblee, 
Regrettant la repetition annuelle des difficul-
tes qui surgissent a !'occasion de !'adoption par 
le Conseil du budget de l'Assemblee; 
Constatant que la procedure actuelle place les 
fonctionnaires nationaux du Comite du budget, 
organe delegue du Conseil, dans la situation deli-
cate ou d'accepter tel quel le budget arrete par 
l'Assemblee, ce qui rend leur controle inutile, ou 
de modifier le budget selon des criteres d'ap-
preciation qu'une Assemblee parlementaire ne 
peut admettre ; 
Considerant la procedure etablie au Conseil 
Interparlementaire Consultatif de Benelux, 
1. Adopte par la Commission a l'unanimite. 
2. MembriJ8 ck la Oommiasion: M. Edwards (president); 
MM. Duynstee, Zimmer (vice-presidents); MM. Altmaier, 
Basile, Boardman (suppleant: TaylOT), Bourgeois, Sir 
David Campbell, MM. Cerulli Irelli, De Vita, Gros, van 
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RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. d'inviter les gouvernements d'Etats membres 
a utiliser en ce qui concerne leur participation 
aux depenses de l'Assemblee de l'U.E.O., selon 
les regles et modalites propres a chaque Etat, 
une procedure basee sur celle qui est appliquee 
en Belgique, au Grand-Duche de Luxembourg et 
aux Pays-Bas en matiere d'adoption des credits 
budgetaires relatifs aux contributions nationales, 
dans les depenses du Conseil Interparlementaire 
Consultatif de Benelux; 
2. d'organiser la constitution d'un groupe 
d'etude ad hoc compose de deux membres du 
Conseil, du president et du rapporteur de la 
Commission de l'Assemblee, et du President du 
Comite permanent du Conseil Interparlementaire 
Consultatif de Benelux, afin de preparer, sur la 
suite a donner a la presente proposition, un rap-
port a soumettre au Conseil et ensuite a l'Assem-
blee lors de la deuxieme partie de sa Cinquieme 
session ordinaire. 
Hulst (suppleant: Tfalma), Leynen, Linden, Lucker, 
Mende, Molter, Radius (suppleant: Legaret), RUBsell, 
Storchi. 
N. B. LIJ8 noms diJ8 Representants ayant priB part au 
oote sont imprimes en italiquiJ8. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. MoUer, Rapporteur) 
The motion for a Recommendation put before 
the Assembly on 18th December last explains 
clearly, though concisely, the authors' reasons 
for tabling it. 
In submitting the following draft Recommen-
dation, the Committee stresses in the preamble 
the fact that it is time to remove the causes of 
disagreement which inevitably arise each year 
between the Assembly and the Council. National 
officials, acting under the delegated authority 
of Ministers, claim to be more fully aware of the 
Assembly's requirements and administrative ex-
penditure than the Assembly itself. 
The draft Recommendation recognises, more-
over, the difficult position of the said national 
officials, and the fact that they would be mere 
figureheads if they did not criticise the texts 
already adopted by the parliamentary Assembly. 
The three Benelux countries have a joint in-
terparliamentary consultative assembly known as 
the '' Interparliamentary Consultative Council 
of Benelux". They solved a similar problem by 
entrusting the Assembly itself with the task of 
drawing up its own budget, the role of the three 
national parliaments being to accept or to amend 
the total amount contributed by each of the 
three partners to the joint expenditure. 
Should there be any criticism of the expendi-
ture of this Assembly, it must be expressed 
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within the national parliaments and not within 
a ''delegated'' intergovernmental body. 
The draft Recommendation proposes that the 
four other member States of W.E.U. adopt mu-
tatis mutandis the budgetary procedure which 
has been so successful in the Interparliamentary 
Consultative Council of Benelux. 
With particular reference to the control exer-
cised by the United Kingdom authorities over 
their contribution to the budget of W.E.U., the 
Committee, realising the special nature of the 
constitutional links existing between the Govern-
ment and the House of Commons in budgetary 
matters, suggests that the Government of the 
United Kingdom be invited to propose a proce-
dure acceptable to it. 
If the proposed reform were to encounter grave 
difficulties, the Committee would recommend 
setting up an ad hoc study group to draft a 
report to be submitted in the first place to the 
Council and later to the Assembly of W.E.U. at 
the Second Part of its Fifth Ordinary Session. 
Finally, a note will be found as an Appendix 
summarising the budgetary procedure in ope-
ration in the Interparliamentary Consultative 
Council of Benelux and the various budgetary 
systems used for the international expenditure 
of the parliaments of the seven member countries 
of W.E.U. 
Expose des motifs 
(presente par M. Molter, rapporteur) 
La proposition de recommandation deposee sur 
le Bureau de l'Assemblee le 18 decembre dernier 
indique nettement, bien que brievement, les mo-
tifs qui ont pousse ses auteurs a la formuler. 
La Commission, en presentant le projet de 
recommandation ci-apres, souligne dans ses atten-
dus qu'il est temps de mettre un terme aux 
desaccords qui ne manquent pas de se repeter 
chaque annee entre l'Assemblee et le Conseil dans 
une matiere que les fonctionnaires nationaux, 
agissant par delegation des ministres, pretendent 
connaitre mieux que l'Assemblee elle-meme, a 
savoir ses propres besoins et depenses adminis-
tratifs. 
Le projet reconnait d'ailleurs la situation deli-
cate dans laquelle se trouvent lesdits fonction-
naires nationaux obliges, sous peine de n'etre 
que de simples figurants, de critiquer les textes 
que l'Assemblee parlementaire a deja adoptes. 
Les trois pays de Benelux qui possedent en 
commun une Assemblee consultative interparle-
mentaire denommee « Conseil Interparlementaire 
Consultatif de Benelux », ont resolu un probleme 
analogue en laissant a l' Assemblee elle-meme le 
soin d'arreter son propre budget et aux trois 
parlements nationaux le soin d'accepter ou de 
modifier le volume de la contribution aux de-
penses communes, demandee a chacun des trois 
partenaires. 
Si les depenses de cette Assemblee devaient 
faire l'objet de critiques, celles-ci devraient etre 
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emises au sein des parlements nationaux et non 
pas au sein d'un organe intergouvernemental 
« deiegue ». 
Le projet recommande aux quatre autres Etats 
membres de l'U.E.O. d'adopter mutatis mutandis 
la procedure budgetaire qui a si bien reussi au 
Conseil Interparlementaire Consultatif de Be-
nelux. 
En ce qui concerne plus specialement l'exa-
men par les autorites britanniques de la contri-
bution du Royaume-Uni au budget de l'Assem-
blee de l'U.E.O., la Commission, tenant compte 
des rapports constitutionnels tout particuliers 
qui existent entre le gouvernement et la Chambre 
des Communes en matiere budgetaire, suggere 
que le gouvernement du Royaume-Uni soit in-
vite a proposer une procedure acceptable pour 
lui. 
Si la reforme proposee devait se heurter a de 
trop grosses difficultes, la Commission recom-
mande la constitution d'un groupe d'etude ad 
hoc charge de preparer un rapport a soumettre 
en premiere instance au Conseil et ensuite a 
l'Assemblee de l'U.E.O. a la deuxieme partie de 
sa Cinquieme session ordinaire. 
Enfin, on trouvera en annexe une note indi-
quant succinctement la procedure utilisee en ma-
tiere budgetaire au Conseil Interparlementaire 
Consultatif de Benelux et les differents systemes 
budgetaires pour les depenses internes des par-




I. Budgetary procedure in force in the lnterparliamentary Consultative 
Council of Benelux. 
11. Budgetary procedure in force for the internal expenditure of parliaments 
of the seven member States of W. E. U. 
ANNEXE 
I. Procedure en vigueur en matil~re budgetaire au Conseil lnterparlemen-
taire Consultatif de Benelux. 
11. DHferents systemes budgetaires pour les depenses internes des parle .. 
ments des sept Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale. 
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I. Budgetary procedure in force in the 
Interparliamentary Consultative Council 
of Benelux 
In the convention of 5th November, 1955, set-
ting up the Interparliamentary Consultative 
Council of Benelux, no mention was made of its 
financial administration. The various budgetary 
problems, therefore, have had to be examined 
by the Council and solved by means of consul-
tation. 
In what way could the Council (the Assembly) 
obtain the necessary resources for its operation 
or how should its expenditure be shared between 
the partners? 
The Standing Committee (which directs the 
Assembly) had considered several possibilities. 
1. The three Governments obtain these resour-
ces by including their contribution in the 
State budget. 
2. Each national parliament bears the costs for 
its representatives on the Council, joint costs 
being shared in proportions to be agreed. 
3. The resources are provided by the three par-
liaments, the appropriations corresponding 
to their contribution to the budget estimates 
of the Council being included in their own 
budgets. 
The Committee opted for the latter solution, 
this being the only one guaranteeing the Coun-
cil's financial autonomy and its independence 
with respect to the Executive (the three Govern-
ments). 
The contributions of the three parliaments 
have been fixed in accordance with the respective 
size of their delegations to the Council, i.e. 
21/49ths for Belgium and the Netherlands and 
7/49ths for Luxembourg (i.e. 3.3.1.). 
In February 1957 the President of the Coun-
cil approached the Questors of the Belgian 
Chambers and the Presidents of the Netherlands 
and Luxembourg Chambers to inform them of 
the cost-sharing principles proposed by the 
Council. They indicated their agreement by in-
cluding the appropriations requested in the bud-
get of their 1\ssembly. 
At no time have the Governments intervened 






The internal rules (Articles 35-37) lay 
down the financial independence of the Council: 
1. Each year the Standing Committee submits 
a draft budget for Council approval; 
2. The Standing Committee closes the accounts 
and submits them for Council approval in 
accordance with the report by a panel of 
three auditors appointed by the Council and 
chosen from each of the national delegations; 
3. The Permanent Secretary, appointed by the 
Council, is responsible to the Standing Com-
mittee for the administrative and financial 
management of the Secretariat. 
4. The Standing Committee decides on all mea-
sures relating to personnel and expenditure 
and the Permanent Secretary is responsible 
for carrying out the measures adopted. 
** 
* 
After the adoption of the budget for the cur-
rent fiscal year and of the accounts for the pre-
vious fiscal year, the Permanent Secretary in-
forms the appropriate bodies in the Luxembourg, 
Netherlands and Belgian Chambers of the 
amount of their contribution calculated on the 
basis of the budget estimates after taking into 
consideration any unexpended balance carried 
over from the previous year. These Assemblies 
pay their contribution into the bank account of 
the Council. 
11. Various budgetary systems 
used for the internal expenditure 
of the parliaments of the seven member Statea 
of Western European Union 
Belgium 
Each 1\ssembly enjoys financial independence. 
In the Senate the appropriations required for 
its operation are contained in proposals prepar-
ed by the Questors. The Questors' report, after 
approval by the Bureau, is printed and circulat-
ed to the members of the Senate who discuss it 
and adopt it independently of the Government 
at the time the "Budget des Dotations" is dis-
cussed. One head of this budget is reserved for 
the Senate. 
The debate on the budget of the Senate may 
be held in secret session. 
ANNEXE 
I. Procedure en vigueur en matiere budgetaire 
au Conseil lnterparlementaire Consultatif 
de Benelux 
La Convention du 5 novembre 1955 instituant 
le Conseil Interparlementaire Consultatif de Be-
nelux etant muette au sujet de sa gestion finan-
ciere, les differents problemes budgetaires ont 
du etre examines par le Conseil et regles par 
voie de consultation. 
De queUe fa~on le Conseil (l'Assemblee) pou-
vait-il se procurer les ressources necessaires a 
son fonctionnement ou comment devait-il repar-
tir ses depenses entre les partenaires~ 
Plusieurs possibilites avaient ete envisagees 
par le Comite permanent ( organe directeur de 
l'Assemblee). 
1. Les trois gouvernements procurent les res-
sources par !'inscription de leur contribution 
au budget de l'Etat ; 
2. Chaque parlement national supporte les frais 
relatifs a ses delegues au Conseil, les frais 
communs devant etre repartis dans des pro-
portions a determiner ; 
3. Les ressources sont fournies par les trois 
parlements, qui inscrivent a leur budget 
propre les credits correspondant a leur 
quote-part dans les previsions budgetaires du 
Conseil. 
C'est cette derniere solution qui a eu les pre-
ferences du Comite, etant la seule qui garan-
tisse l'autonomie financiere du Conseil et son 
independance a l'egard de l'executif (les trois 
gouvernements). 
La contribution des trois parlements a ete fixee 
d'apres !'importance respective de leur delega-
tion au Conseil, soit 21/498 pour la Belgique et 
les Pays-Bas et 7/499 pour le Luxembourg 
(c'est-a-dire 3.3.1.). 
Le President du Conseil s'est adresse en fe-
vrier 1957 aux questeurs des Chambres beiges et 
aux presidents des Chambres neerlandaises et 
luxembourgeoise pour leur faire connaitre les 
principes de repartition proposes par le Conseil. 
Ceux-ci ont marque leur accord par !'inscription 
des credits sollicites au budget de leur Assem-
blee. 
A aucun moment de la procedure qui a mene 
a l'adoption de ces principes, les gouvernements 





Le reglement d'ordre interieur (articles 35 a 
37) consacre l'autonomie financiere du Conseil: 
1. Le projet de budget est soumis annuellement 
a !'approbation du Conseil par le Comite 
permanent; 
2. Les comptes sont arretes par le Comite per-
manent, et soumis a !'approbation du Conseil 
sur rapport d'un college de trois verifica-
teurs designes par le Conseil et choisis dans 
chacune des delegations nationales; 
3. Le secretaire permanent, nomme par le 
Conseil, est responsable de la gestion finan-
ciere et administrative du secretariat envers 
le Comite permanent ; 
4. Le Comite permanent arrete toutes les me-
sures relatives au personnel et aux depenses 
et le secretaire permanent est charge de !'exe-
cution des mesures adoptees. 
** 
* 
Apres !'adoption du budget pour l'exercice en 
cours et des comptes pour l'exercice ecoule, le 
secretaire permanent fait connaitre aux organes 
competents des Chambres beiges, neerlandaises 
et luxembourgeoise !'importance de leur contri-
bution, calculee sur la base des previsions bud-
getaires eventuellement diminuees du boni rela-
tif a l'exercice ecoule. Ces assemblees versent leur 
contribution au compte bancaire du Conseil. 
11. Differents systemes budgetaires 
pour les depenses intemes 
des parlements des sept Etats membres 
de l'Union de l'Europe Occidentale 
Belgique 
Chaque assemblee jouit de l'autonomie finan-
ciere. 
Au Senat, les credits necessaires a son fone-
tionnement font l'objet de propositions prepa-
rees par les questeurs. Le rapport des questeurs 
approuve par le Bureau est imprime et distribue 
aux membres du Senat qui en discutent et 
l'adoptent en dehors de la presence du Gouver-
nement, a !'occasion de la discussion du Budget 
des Dotations dont l'un des chapitres est reserve 
au Senat. 
La discussion du budget du Senat peut avoir 
lieu en comite secret. 
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In the Chamber, the Panel of Questors draws 
up the draft budget for submission to the Ac-
counts Committee. In its turn the Accounts Com-
mittee submits the draft to the Assembly where 
it is adopted independently of the Government, 
at the time the ''Budget des Dotations'' is dis-
cussed. One head of this budget is reserved for 
the Chamber of Representatives. The debate on 
the budget of the Chamber may be held either 
in public or in secret session. 
It is not customary to discuss in either Cham-
ber the appropriations for the running costs of 
the other Chamber. 
The national contribution to the running costs 
of the Assembly of W.E.U. might be included 
under the head: ''Subsidies for interparliamen-
tary bodies". 
A vote is generally taken on the "Budget des 
Dotations'' (including the appropriations neces-
sary for the running costs of the Chamber and 
the Senate) around May of each year. 
France 
Order No. 58-1100, of 17th November, 1958, 
on the running of parliamentary assemblies, has 
laid down a new procedure, which is particu-
larly applicable to the parliamentary budget. 
This has not yet been enforced. 
Article 7 of the above-mentioned Order lays 
down the principle that "each parliamentary 
assembly enjoys financial independence''; that 
the appropriations necessary for the running of 
parliamentary assemblies are contained in pro-
posals prepared by the Questors of each Assem-
bly and agreed by a Joint Committee composed 
of Questors from the two Assemblies. This Com-
mittee deliberates under the Chairmanship of a 
President of the '' Cour des Comptes'' (Audit 
Office) designated by the senior President of 
this jurisdiction. The Committee is assisted in its 
deliberations by two magistrates from the '' Cour 
des Comptes" designated by the same authority; 
they are present in an advisory capacity. 
''The proposals thus decided upon are inscrib-
ed in the Budget Bill to which is annexed an 
explanatory report drawn up by the Committee 
mentioned in the preceding paragraph." 
Before the above-mentioned Order was issued, 
the ''expenditure relating to international as-
semblies'' was covered by a special sub-head in-
cluded in the budget of the National Assembly. 
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It is probable that the same procedure will be 
followed in the future. 
The Finance Bill should be examined at the 
First Ordinary Session commencing on the first 
Tuesday in October and ending on the third 
Friday in December. The parliament will have 
70 days, counting from the first day of the ses-
sion, to make a decision. Failing this, the pro-
visions of the Bill may be put into force, by 
order, no indication of a time-limit being neces-
sary. 
Luxembou1'g 
A special section in the national budget of the 
Grand Duchy makes provision for the expen-
diture of the Chamber of Deputies. The appro-
priations accruing to it are administered inde-
pendently by the Chamber itself. 
The Bureau of the Parliament prepares its 
budget and communicates it to the Finance Min-
ister, who, in the last instance, fixes the final 
budget estimates for the coming year. 
The Chamber discusses and votes on budget 
allocations and the Government intervenes only 
to furnish additional information, to reply to 
comments or to defend its point of view in rela-
tion to the question under discussion. 
The national contribution of the Grand Duchy 
to the operating costs of the Assembly of W.E.U. 
might be included under the head "Foreign Af-
fairs - External Relations'' in the national 
budget. 
Except for unforeseen circumstances, the se-
cond reading of the budget is generally com-
pleted by the end of May each year. 
Italy 
Estimates of expenditure for the Chamber of 
Deputies and for the Italian Senate are included 
in the general budget of the Italian State under 
two different heads. The budgets are prepared 
by the Secretaries-General of the two Chambers 
and communicated to the "Ministero del Tesoro" 
for inclusion in these estimates after the pro-
posals have been considered by the Finance Com-
mittee of each Chamber. Only one global esti-
mate for each Chamber may be included in the 
overall estimates. 
ANNEXE 
A la Chambrc, le college des questeurs etablit 
le projet de budget et soumet celui-ci a la Com-
mission de la comptabilite. La Commission de la 
comptabilite soumet a son tour le projet a l'As-
semblee qui l'adopte en dehors de la presence 
du Gouvernement a !'occasion de la discussion 
du Budget des Dotations dont l'un des chapitres 
est reserve a la Chambre des Representants. La 
discussion du budget de la Chambre a lieu soit 
en seance publique, soit en comite secret. 
11 est d'usage de ne pas discuter clans l'une 
des deux Chambres des credits de fonctionnement 
de l'autre assemblee. 
La contribution nationale au fonctionnement 
de l'Assemblee de l'U.E.O. pourrait s'inserer au 
chapitre : « Subsides a des organismes interpar-
lementaires ». 
L'examen du Budget des Dotations (compre-
nant les credits necessaires au fonctionnement 
de la Chambre et du Senat) est vote generalc-
ment vers le mois de mai de chaque annee. 
France 
L'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958, 
relative au fonctionnement des assemblees par-
lementaires, a instaure notamment en ce qui 
concerne le budget du Parlement, une procedure 
nouvelle qui n'a pas encore eu !'occasion de s'ap-
pliquer. 
L'article 7 de !'ordonnance susvisee pose le 
principe que « chaque assemblee parlementaire 
jouit de l'autonomie financiere » ; que les cre-
dits necessaires au fonctionnement des assem-
blees parlementaires font l'objet de propositions 
preparees par les questeurs de chaque assem-
blee et arretees par une commission commune 
composee des questeurs des deux assemblees. 
Cette commission delibere sous la presidence 
d'un President de Chambre a la Cour des 
Comptes designe par le Premier President de 
cette juridiction. Deux magistrats de la Cour 
des Comptes, designes par la meme autorite, as-
sistent la commission ; ils ont voix consultative 
clans ses deliberations. 
« Les propositions ainsi arretees sont inscrites 
au projet de loi budgetaire auquel est annexe un 
rapport explicatif etabli par la commission men-
tionnee a l'alinea precedent. » 
Avant !'application de !'ordonnance susvisee, 
les « depenses afferentes au." assemblees inter-
nationales » faisaient l'objet d'un article special 
inscrit au budget de l'Assemblee nationale. 
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Il est probable qu'il en sera de meme clans 
l'avenir. 
L'examen du projet de loi de finances devra 
s'effectuer lors de la premiere session ordinaire, 
qui s'ouvre le premier mardi d'octobre et prend 
fin le troisieme vendredi de decembre. Le Parle-
ment aura un delai de 70 jours a compter du 
premier jour de la session pour se prononcer. 
A defaut, les dispositions du projet peuvent etre 
mises en vigueur, par ordonnance, sans indica-
tion de delai. 
Luxembourg 
Le budget national du Grand-Duche prevoit 
une section speciale pour couvrir les depenses 
de la Chambre des Deputes. I.1e credit y afferent 
est gere d'une fac;on autonome par la Chambre 
elle-meme. 
Le Bureau du Parlement prepare son budget, 
le transmet au :Ministre des Finances qui, en 
dernier ressort, arrete definitivement le montant 
des credits a prevoir pour l'annee a venir. 
La Chambre discute et vote les credits budge-
taires, le Gouvernement n'intervient que pour 
fournir des renseignements supplemcntaires, pour 
repondre a des observations ou pour defendre 
son point de vue relatif a la question en dis-
cussion. 
La contribution nationale du Grand-Duche au 
fonctionnement de l'Assemblee de l'U.E.O. pour-
rait etre inserec clans le chapitre des « Affaires 
Etrangeres - Relations Exterieures » du budget 
national. 
L'examen du budget en seconde lecture est 
generalement tcrmine, sauf imprevu, fin mai de 
chaque annee. 
Italie 
Les previsions de depenses de la Chambre des 
Deputes et du Senat italiens sont inscrites au 
budget general de l'Etat italien clans deux sec-
tions differentes. I.1es budgets sont prepares par 
les Secretaires generaux des deux Chambres, et 
sont transmis au « :Ministero del Tesoro » pour 
inscription clans ces previsions, apres examen des 
propositions par la Commission des finances de 
chacune des Chambres. Seules des estimations 
globales pour chacune des deux Chambres peu-
vent etre inscrites clans ces previsions. 
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The Finance Minister has no control over these 
budgets which only relate to the running ex-
penses of the parliament. Expenditure for Ita-
lian Representatives to the Consultative Assem-
bly of the Council of Europe and to the Assem-
bly of Western European Union, however, is 
included in the budget of the Ministry for 
Foreign Affairs and not the parliamentary 
budget. 
In accordance with provisions now in force, 
it would therefore be difficult for the Italian 
contribution to the budget of the Assembly of 
Western European Union to be included in the 
"Budget des Dotations" of the Italian Parlia-
ment. 
The proposals submitted by Mr. De Kinder 
and his colleagues could only be implemented if 
the Italian Parliament passed a law authorising 
the inclusion in the "Budget des Dotations" of 
the Italian Parliament's contribution to the 
budget of the Assembly of Western European 
Union. 
The Italian fiscal year is from 1st July to 
30th June. The budget must be submitted to 
the Parliament before 31st January each year. 
Federal Republic of Get·many 
The Bundestag has its own budget which is a 
subdivision of the overall budget of the Federal 
Republic. 
The draft budget is drawn up by the '' Direk-
tor'' of the Bundestag, and, in agreement with 
the President, is submitted to the Bureau of the 
Bundestag composed of the President, Vice-
Presidents and Secretaries. The draft is in fact 
decided upon by the Bundestag before it is com-
municated to the Federal Finance Minister. 
It is examined by the Federal Finance Min-
ister together with officials of his department. 
The main object of these discussions, which are 
unofficial, is to enlighten the Federal Finance 
Minister on the reasons for including the diffe-
rent budget items in the adopted form. 
The Federal Finance Minister incorporates 
the budget in the overall Federal budget. This 
global budget is adopted by the Government 
and then submitted to the legislative Assemblies. 
The Government may modify all the other indi-
vidual budgets and only this amended version is 
brought before Parliament; on the other hand, 
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as far as the Parliament's budget is concerned, 
when the Federal Finance Minister and the 
President of the Bundestag do not agree, the 
Government puts forward a dual proposal, i.e. 
the version proposed by the Federal Finance 
Minister and approved by the Cabinet and the 
version adopted by the Bureau of the Bundestag 
are both submitted to the Assemblies. In prac-
tice, however, the procedure is as follows: the 
Federal Finance Minister attaches the draft 
budget adopted by the Bureau to the draft over-
all budget and, if need be, offers his comments 
in the course of the discussions held in the Bud-
get Committee of the Bundestag. 
The amounts to be allocated to '' supranation-
al" bodies are included in the parliamentary 
budget. 
It is not yet possible to foresee exactly when 
discussions on this year's budget will end. Ac-
cording to the Constitution, this should be not 
later than 31st March, which is the end of the 
fiscal year. Nevertheless, the discussions will 
continue for a few weeks after the time limit. 
Netherlands 
The overall State budget includes a Head II: 
"High Offices of the State". 
This head contains the appropriations for the 
Private Office of the Queen and for the two 
Chambers of the States-General. 
The Clerk submits a preliminary draft to the 
Internal Affairs Committee (Huishoudelijke 
aangelegenheden). 
The Committee submits a draft budget to the 
Assembly which discusses this draft in secret ses-
sion following a report by the Committee of 
Rapporteurs. 
The Government has no part in the prepa-
ration nor in the discussion of this budget. 
As in Belgium, it is not customary to discuss 
in each Chamber the running costs of the other 
Chamber. 
The appropriations for joint expenses of the 
two Chambers of the States-General are fixed by 
the Second Chamber under a special sub-head in 
Head II of the State budget. 
In particular, Sub-Head 15 makes provision 
for the appropriations for meeting the contri-
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Le Ministre des Finances n'exerce aucun 
contrOle sur ces budgets, qui ne portent que sur 
les frais de fonctionnement du Parlement. Les 
depenses concernant les Representants italiens a 
l'Assemblee Consultative du Conseil de l'Europe 
et a l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occiden-
tale, cependant, ne sont pas inscrites au budget 
du Parlement, mais au budget du Ministre des 
Affaires etrangeres. 
Aux termes des dispositions actuelles, il serait 
done difficile que la contribution italienne au 
budget de l'Assemblee de l'Union de l'Europe 
Occidentale soit inscrite au Budget des Dotations 
du Parlement italien. 
La mise en reuvre des propositions presentees 
par M. De Kinder et par ses collegues exigerait 
!'adoption, par le Parlement italien, d'une loi au-
torisant !'inscription au Budget des Dotations de 
la contribution du Parlement italien au budget 
de l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occiden-
tale. 
L'annee financiere italienne commence le 
1•• juillet et se termine le 30 juin. Le budget 
doit etre soumis au Parlement avant le 31 jan-
vier de chaque annee. 
Republique Federale d' Allemagne 
Le Bundestag possede son propre budget qui 
constitue une subdivision du budget global de 
la Republique Federale. 
Le projet de budget, elabore par le « Direk-
tor » du Bundestag, est soumis, apres avoir re<;u 
l'accord de principe du President, au Bureau du 
Bundestag, compose du President, des Vice-Pre-
sidents et des Secretaires. C'est par la decision 
du Bundestag qu'est veritablement arrete le pro-
jet, qui est alors transmis au 1\Hnistre federal des 
Finances. 
Celui-ci l'examine avec les fonctionnaires de 
son departement. Ces discussions, sans caractere 
officiel, ont pour but principal d'eclairer le Mi-
nistre federal des Finances sur les motifs pour 
lesquels les divers postes budgetaires ont ete li-
belles dans la forme adoptee. 
Le Ministre federal des Finances incorpore le 
budget a !'ensemble du budget federal. Ce budget 
global est adopte par le Gouvernement et soumis 
ensuite aux assemblees Iegislatives. Le Gouver-
nement peut modifier tons les autres budgets 
partiels et c'est uniquement cette version amen-




ment ; pour ce qui est du budget du Parlement, 
an contraire, lorsque les avis du Ministre fede-
ral des Finances et du President du Bundestag 
restent divergents, le Gouvernement fait une 
double proposition, c'est-a-dire qu'il soumet aux 
assemblees a la fois la version proposee par le 
Ministre federal des Finances, et approuvee par 
le Cabinet, et la version adoptee par le Bureau 
du Bundestag. Dans la pratique, cependant, les 
choses se passent de la fa<;on suivante : le Mi-
nistre federal des Finances joint le projet de 
budget adopte par le Bureau au projet de budget 
general et, le cas echeant, communique ses ob-
servations an cours des deliberations de la Com-
mission du budget du Bundestag. 
Les sommes a verser aux organismes « supra-
nationaux » sont inscrites au budget du Parle-
ment. 
Il n'est pas encore possible de prevoir exacte-
ment quand les debats budgetaires de cette annee 
pourront se terminer. D'apres la Constitution, il 
devrait en etre ainsi pour le 31 mars, date a la-
queUe prend fin l'exercice budgetaire. Nean-
moins, ces debats dureront encore quelqnes se-
maines apres le delai fixe. 
Pays-Bas 
Le budget general de l'Etat comprend un cha-
pitre II : Hauts Colleges de l'Etat. 
Ce chapitre contient les credits pour le Ca-
binet de la Reine et les credits pour les deux 
Chambres des Etats generaux. 
Un avant-projet est soumis par le Greffier a 
la Commission des Affaires internes (Huishoude-
lijke aangelegenheden). 
La Commission soumet un projet de budget a 
l' Assemblee qui discute ce pro jet en comite se-
cret apres rapport de la Commission des rap-
porteurs. 
Le Gouvernement n'intervient ni dans la pre-
paration ni dans la discussion de ce budget. 
Comme en Belgique, il n'est pas d'usage de 
discuter dans chacune des Chambres les depenses 
de fonctionnement de l'autre Chambre. 
Les credits destines aux frais communs des 
deux Chambres des Etats generaux sont fixes 
par la deuxieme Chambre sous une section spe-
ciale au chapitre II du budget de l'Etat. 
L'article 15 notamment prevoit les credits des-
tines a couvrir la quote-part du Parlement hol-
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bution of the Dutch parliament to the running 
costs of the Interparliamentary Council of the 
Benelux. 
The appropriations for the contribution of the 
Netherlands Parliament to the expenditure of 
the Assembly of W.E.U. might be included under 
this sub-head. 
The overall State budget is generally adopted 
before the beginning of the relevant fiscal year. 
United Kingdom 
1. At first sight it would be possible to include 
the United Kingdom contribution to the budget 
of the WEU Assembly by the insertion of a 
new sub-head D. 4 in the section of the Civil 
Estimates relating to the Department of the 
Speaker, basing this procedure on the position 
which obtains with regard to the staff of the 
House of Commons (the remuneration of the 
permanent and temporary staff of the WEU 
Assembly together account for two-thirds of the 
estimates for the current financial year). 
The position of the staff of the House of 
Commons is laid down in the Civil Estimates 
tmder Vote 2, as follows: 
''The control of the Treasury over this Esti-
mate is limited to items which do not relate 
to the personal remuneration of officers. 
General control is vested in the House of 
Commons Offices ComrnissifJn t, created by 
the House of Commons Offices Act, 1812 
(52 Geo. 3, c. 11). See also the House of 
Commons Officers Act, 1834 ( 4 & 5 Will. 4, 
c. 70) and the House or Commons Offices 
Acts, 1846 (9 & 10 Vict., c. 77) and 1849 
(12 & 13 Vict., c. 72)." 
2. This approach is theoretical, since in the 
United Kingdom the initiative for all expendi-
ture pertains to the Crown. and not to the House 
1. For a more detailed examination of the position, 
see the memorandum prepared by the Office of the Clerk 
concerning the constitutional position in the United 
Kingdom. 
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of Commons. The classic statement of this po-
sition is in Erskine May: 
''The Crown demands money, the Commons 
grant it, and the Lords assent to the grant; 
but the Commons do not vote money unless 
it be required by the Crown. Nor do they 
oppose or augment taxes unless such taxa-
tion be necessary for the public service as 
declared by the Crown through its constitu-
tional advisers 1 • ' ' 
It could be held that the inscription of the 
United Kingdom contribution in the Speaker's 
Estimates would constitute an indirect initiative 
for expenditure, taken by members of the House 
of Commons when attending an internati(}nal 
assembly. 
3. Although, therefore, the proposal of Mr. De 
Kinder and his colleagues may be applicable in 
the Benelux and other continental member 
States of Western European Union, in the 
1Tnited Kingdom on receipt of the documents 
the Speaker would have to communicate them 
to the government, which alone could take the 
initiative of including the necessary sums in the 
Estimates. 
In general, the British constitutional position 
not being that of parliamentary government but 
of Cabinet government, it would be necessary 
for a special system to be evolved different from 
that of the Six, which would not infringe the 
principle of ministerial initiative in matters of 
expenditure, but which might involve a system 
which avoided civil servants passing judgment 
on proposals adopted by Members of Parliament. 
1. Cf. Standing Order No. 78 which provides machinery 
for reserving to the Crown the right of initiating expen-
diture. 
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landais dans les frais de fonctionnement du 
Conseil Interparlementaire de Benelux. 
C'est la que pourraient s'inserer les crMits 
necessaires a la contribution du Parlement neer-
landais aux depenses de l'Assemblee de l'U.E.O. 
Le budget general de l'Etat est generalement 
adopte avant le debut de l'exercice y afferent. 
Royaume-Uni 
1. 11 semble possible a premiere vue de faire 
apparaitre la contribution du Royaume-Uni an 
budget de l'Assemblee de l'U.E.O. par !'inscrip-
tion d'un nouvel article D. 4 dans le chapitre 
des « Civil Estimates » concernant le « Depart-
ment of the Speaker», cette procedure decoulant 
du regime en vigueur en ce qui concerne le per-
sonnel de la Chambre des Communes (la remu-
neration du personnel permanent et temporaire 
de l'Assemblee de l'U.E.O. represente a elle .seule 
les deux tiers des previsions pour l'exercice 
financier en cours) . 
La situation du personnel de la Chambre des 
Communes est precisee dans les « Civil Esti-
mates » an titre du Vote 2, comme suit : 
«Le controle des Finances sur ces Previ-
sions se limite aux articles qui ne concernent 
pas la remuneration personnelle des mem-
bres du Greffe de la Chambre des Com-
munes. Le controle general appartient a la 
'House of Commons Offices Commission' 1 , 
creee par le 'House of Commons Offices 
Act', 1812 (52 Geo. 3, c. 11). Voir egalement 
le 'House of Commons Officers Act', 1834 
(4 & 5 Will. 4, c. 70) et les 'House <>f Com-
mons Offices Acts', 1846 (9 & 10 Vict., c. 
77) et 1849 (12 & 13 Vict., c. 72). » 
2. Ce point de vue r-este theorique puisqu'au 
Royaume-Un.i !'initiativ-e de toutes depenses est 
du ressort de la Couronne et non de la Chambr-e 
1. Pour une etude plus detaillee de cette Commission, 
voir I'aide-memoire prepare par le Greffe en ce qui concerne 
la position constitutionnelle du Royu.ume.-Uni. 
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des Communes. L'enonce de la situation, par 
Erskine May, est devenu classique : 
« La Couronne demande des credits, les 
Communes les accordent et les Pairs don-
nent leur consentement ; mais les Communes 
ne votent aucun credit qui ne soit demande 
par la Couronne. Elles n'augmentent pas, 
d'ailleurs, les impots existants et ne s'oppo-
sent pas a la creation d'impots nouveamc, a 
moins que de telles mesures ne soient dans 
l'interet du bien public, comme peut le de-
clarer la Couronne par l'intermediaire de 
ses conseillers constitutionnels. 1 » 
L'on pent pretendre que !'inscription de la 
contribution du Royaume-Uni dans les Previsions 
du « Speaker » constituerait de fa«;:on indirecte, 
une initiative de depenses prise par les membres 
de la Chambre des Communes, alors qu'ils par-
ticipent aux travaux d'une assemblee inter-
nationale. 
3. En consequence, bien qu'eventuellement la 
proposition de M. De Kinder et de scs collegues 
soit applicable a Benelux et aux autres Etats 
du continent, membres de !'Union de !'Europe 
Occidentale, en ce qui concerne le Royaume-Uni, 
le « Speaker », des reception de la communica-
tion du President de l'Assemblee, ne pourrait 
que la transmettre an Gouvernement, qui seul 
pourrait prendre !'initiative d'inscrire les sommes 
n.ecessaires dans les Previsions. 
En termes plus generaux, la position constitu-
tionnelle britannique n'etant pas celle d'un gou-
verneme.nt parlementaire, mais d'un « Cabinet 
government», il serait indispensable d'elaborer 
un systeme particulier pour le Royaume-Uni, 
different de celui d~s Six, qui ne porterait pas 
atteinte au principe de !'initiative ministerielle 
en matiere de depenses, mais qui pourrait even-
tuellement comporter des dispositions evitant 
que des fonctionnaires aient a porter un juge-
ment sur des propositions adoptees par des Mem-
bres du Parlement. · · 
1. Cf. Le • Standing Order • No 78 qui prevoit tout le 
processus reservant exolusivement A la Couronne l'i.W.-
tiath•e des depenses. 
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Organisational Questions 
REPORT 1 
replying to Chapter I, Section 2 (a), (b) and (c), and Chapter VIII, 
Sections 1 and 2 of the Fourth Annual Report of the Council 
submitted on behalf of the Committee 
on Budgetary Affairs and Administration 2 
by Mr. Zimmer, Rapporteur 
I 
The Assembly has noted with satisfaction that 
member governments have examined not only the 
texts adopted by the Assembly at its December 
session, but also the Official Report of the rele-
vant debates, when several points were raised by 
Representatives concerning the European Civil 
Service. 
11 
The Assembly is becoming more and more pre-
occupied with the tendency appearing to prevail 
of governments seconding national civil servants 
to the European organisations. This problem has, 
since the days of the League of Nations, been a 
subject of considerable discussion. A European 
civil servant, if he is to work for the European 
cause, must think "internationally" rather than 
"nationally". Members of a secretariat, once ap-
pointed, are no longer the servants of the coun-
try of which they are citizens, but become, for the 
duration of their service, servants of the Euro-
pean organisation to which they have been re-
cruited 3• This principle was laid down in a 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Edwards (Chairman) ; 
MM. Duynstee, Zimmer (Vice·Chairmen) ; MM. Altmaier, 
Basile, Boardman (Substitute: Taylor}, Bourgeois, Sir 
David Campbell, MM. Cerulli Irelli, De Vita, Gros, van 
Hulst (Substitute: Tfalma}, Leynen, Linden, Ltileker, 
94 
Heport to the League of Nations as long ago as 
]931: 
''The Committee is of opinion that, in the 
course of the last ten years, proof has been 
given over and over again that it is possible 
to reckon on the existence of a body of good 
international officials, loyal to the League 
and ready to discharge faithfully the obli-
gations which they accepted on entering its 
service. It does not consider that the special 
interests of each country can best be secured 
by the existence, side by side in the Geneva 
organisations, of representatives of those 
interests who would naturally feel bound to 
defend them. That, in its judgment, is the 
business of the responsible delegates of gov-
ernments and the representatives of national 
administrations; and, if it were undertaken 
by League officials, they would inevitably 
lose the impartiality which it is essential 
they should possess.'' 
When joining European organisations, offi-
cials are asked to sign a declaration that they 
will undertake to exercise in loyalty, discretion 
and conscience the functions entrusted to them, 
and to discharge these functions with the inter-
ests of the organisation only in view. They fur-
ther undertake not to seek or accept instructions 
Mende, Molter, Radius (Substitute: Legaret), Russell, 
Storchi. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
3. See Appendix. 
Document 126 11 mai 1959 
Questions d'organisation 
RAPPORT 1 
portant reponse au Chapitre I, Section 2 (a), (b) et (c), et Chapitre VIII, 
Sections 1 et 2 du Quatrieme rapport annuel du Conseil 
presente au nom de la Commission 
des Affaires budgetaires et de l 'Administration 2 
par M. Zimmer, rapporteur 
I 
L'Assemblee constatc avec satisfaction que les 
gouvernements membres ont procede a l'examen 
non seulement des textes adoptes a l'Assemblee 
lors de sa session de decembre, mais aussi du 
compte rendu officiel des debats s'y rapportant, 
debats au cours desquels furent soulevees plu-
sieurs questions concernant la fonction publique 
europeenne. 
11 
L'Assemblee s'inquiete de plus en plus de la 
tendance qui semble prevaloir au sein des gou-
vernements, a detacher des fonctionnaires natio-
naux aupres des organisations europeennes. Ce 
probleme, depuis l'epoque de la Societe des Na-
tions, a fait l'objet d'un nombre considerable de 
discussions. Un fonctionnaire europeen, s'il doit 
reuvrer pour la cause europeenne, doit penser 
« internationalement » plutot que « nationale-
ment ». Les membres d'un secretariat, une fois 
nommes, ne sont plus au service du pays dont ils 
sont encore citoyens, mais au service, pour la 
duree de leur contrat, de !'organisation euro-
peenne qui les a recrutes 3 • Cfl principe fut pose, 
I. Adopte par la Commission a l'unanimite. 
2. Membrea de la Commission: M. Edwards (president); 
MM. Duynstee, Zimmer (vice-presidents); MM. Altmaier, 
Basile, Boardman (suppleant : Taylor), Bourgeois, Sir 
David Ca.mpbell, MM. Cerulli Irelli, De Vita, Gros, van 
Hulst (suppleant: Tfalma), Leynen, Linden, LUcker, 
94 
des 1931, dans un rapport presente a la Societe 
des Nations, dans les termes suivants : 
« La Commission est d'avis que, au cours des 
dix dernieres annees, la preuve a maintes 
et maintes fois ete faite de !'existence reelle 
d'un corps de fonctionnaires internationaux 
de qualite, loyaux envers la Societe, et prets 
a s'acquitter fidelement des obligations qu'ils 
ont acceptees en entrant a son service. Elle 
ne pense pas que les interets particuliers de 
chaque pays soient mieux a meme d'etre ga-
rantis par !'existence, aux cotes des organi-
sations de Geneve, de representants de ces 
nations qui se sentent naturellement tenus 
de les defendre. C'est la, d'apres elle, le tra-
vail de delegu6s gouvernementaux respon-
sables et de representants des administra-
tions nationales ; et s'il etait entrepris par 
les fonctionnaires de la Societe, ceux-ci per-
draient inevitablement l'impartialite qu'ils 
doivent essentiellement conserver. » 
Lorsqu'il accepte un engagement dans une or-
ganisation europeenne, un fonctionnaire doit 
signer une declaration par laquelle il s'engage a 
exercer en toute loyaute, discretion et conscience 
les fonctions qui lui ont ete confiees, et a s'ac-
quitter de ces fonctions en ayant exclusivement 
en vue les interets de !'organisation. Il s'engage, 
Mende, Molter, Radius (suppleant : Legaret), Russell, 
Storchi. 
N. B. Lea noms dea Representants ayant pris part au 
vote sont imprimes en italiques. 
3. Voir Annexe. 
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in regard to the performance of these duties 
from any government or from any authority 
other than the organisation to which they be-
long 1 • 
It is, however, the case that certain govern-
ments who have seconded staff to the European 
organisations have begun paying them additional 
emoluments. Such officials are thereby laid open 
to all the consequences of conflicting loyalties. 
Does this action by certain governments mean 
that the aim of creating a European Civil Ser-
vice, which has been under consideration for 
over ten years by the Ministerial Councils of the 
European organisations, has now been aban-
doned? The Assembly requests a specific assur-
ance on this vital issue. 
m 
The Assembly would ask the Council to give 
the Mnditions of service of European civil ser-
vants its urgent attention; to remedy the present 
state of affairs; and to show its goodwill by re-
considering the most urgent problems raised in 
Recommendation No. 26, i.e.: 
1. That a Pension Scheme be set up before 
the end of 1959; 
2. That the Council approach the French 
Government with a view to enabling staff 
to obtain permanent accommodation, and 
to grant as an interin1 measure the rent 
allowance inscribed in the Assembly's 
Staf:I Rules, but which has been awaiting 
the Council's agreement for more than 
two years; 
3. That the Council re-examine the question 
of the indemnity to be granted in the 
event of a post being suppressed, and 
report its findings to the Assembly be· 
fore 31st October, 1958. 
1. Thus Article XI of the Charter reads: "Upon 
appointment, the Clerk shall make a solemn declaration 
before the Assembly that he will perform his duties in 
complete independence and uninfluenced by national 
considerations ; that he will neither seek nor receive 
indications concerning the performance of his duties 
from any Government or authority other than the 
Assembly, and will refrain from any action incompatible 
with his position as a European civil aervant." 
(a) Pension scheme 
If European officials are to have some meas-
ure of security, and if the posts in European 
organisations are to be an inducement to young 
university graduates to enter the European 
Civil Service as a career, it is essential that a 
pension scheme be set up as soon as possible. The 
Assemblies have repeated this since 1949; but so 
far the governments have produced no results 
whatever. 
As far as the pension scheme is concerned, the 
Council of Europe and the O.E.E.C. have set up 
a working party to study this problem, and it is 
envisaged that a scheme will be submitted to the 
OEEC Ministerial Council in July. The Assemb-
ly is anxious that Western European Union 
should be closely associated with the work of this 
working party. It is to be hoped that N.A.T.O. 
will also wish to co-operate in the project, in 
order to achieve a joint pension scheme accep-
table to all four organisations. 
(b) Accommodation 
The Assembly has been informed that as a 
consequence of the Report of the Committee of 
Experts on Emoluments, a w·orking party, com-
prising officials of the O.E.E.C., N.A.T.O., 
W.E.U. and the Council of Europe, has been set 
up to study the problem of the housing of offi-
cials stationed in Paris. A draft Report 1 has 
been drawn up which provides for the housing 
of 550 officials in a large block of flats. 
The plan provides for the renting of flats to 
officials, the flats thereby remaining the pro-
perty of the organisations, and for the purchase 
of flats by officials over a period of twenty 
years. 
The financing of this plan would be made 
partly by French nationalised banks and partly 
by member governments. The Assembly has, on a 
number of occasions, stressed the difficulties ex-
perienced by officials living in Paris in obtain-
ing accommodation and the high rents which they 
must pay. 
1. To be submitted to the Secretaries-General of the 
four organisations, and thereupon to the Co-ordinating 
Committee of Government Budget Experts to the Council&. 
en outre, a ne solliciter ni recevoir de directives 
concernant l'exereice de ces attributions d'aucun 
gouvernement ni d'aucune autorite exterieure a 
!'organisation a laquelle il appartient 1• 
Le fait est, cependant, que certains gouverne-
ments ayant detache des fonctionnaires aupres 
d'organisations europeennes ont entrepris de leur 
verser des indemnites supplementaires. Ces fonc-
tionnaires s'exposent ainsi a toutes les conse-
quences d'un conflit de loyalismes. Cette attitu_de, 
de la part de certains gouvernements, signifie-
t-elle que le projet de creer une fonction publique 
europeenne, qui est a l'etude depuis plus de dix 
ans au sein des Conseils des Ministres des di-
verses organisations europeennes, est maitenant 
abandonne? L'Assemblee demande qu'il lui soit 
donne des assurances particulieres sur ce point 
capital. 
Ill 
L'Assemblee prie le Conseil d'examiner de 
toute urgence le probleme des conditions de ser-
vice des fonctionnaires europeens, pour remedier 
a l'etat de choscs actuel, et pour montrer sa 
bonne volonte en reconsiderant les questions les 
plus urgentes soulevees dans la Recommandation 
n° 26: 
1. Institution d'un regime de retraite avant 
la fin de 1959 ; 
2. Intervention aupres du gouvernement 
franc;ais pour qu'il facilite !'obtention de 
logements permanents, et attribution a 
titre interimaire de l'indemnite de loge-
ment mentionnee dans le Reglement du 
Personnel du Greffe de l'Assemblee, mais 
qui attend depuis plus de deux ans l'ac-
cord du Conseil ; 
3. Reexamen de la question de l'indemnite 
a accorder en cas de suppression de 
poste, et rapport sur ses conclusions, a 
l'Assemblee, avant le 31 octobre 1958. 
1. Cf. Article XI de la Charte: «Des sa nomination, 
le Greffier doit, par une declaration solennelle, affirmer 
devant l'Assemblee sa resolution d'accomplir les devoirs 
de sa charge en toute independance et sans se laisser 
influencer par aucune consideration d'ordre national, 
ainsi que sa volonte de ne solliciter ni d'accepter d'instruc-
tions en ce qui concerne l'exercice de ses fonctions d'aucun 
gouvernement ni d'aucune autorite autre que l'Aasemblee, 
et de s'abstenir de tout acte incompatible avec son statut 
de fonctionnaire europeen. » 
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(a) Regime de retraite 
Si l'on veut que les fonctionnaires europeens 
jouissent d'une certaine securite, et que les postes 
des organisations europeennes incitent les jeunes 
universitaires diplomes a faire carriere dans la 
fonction publique europeenne, il est essentiel 
qu'un regime de retraite soit institue des que 
possible. C'est un point sur lequel les assemblees 
insistent depuis 1949, mais les gouvernements 
n'ont jusqu'ici pris aucune mesure. 
En ce qui concerne le regime de rctraite, le 
Conseil de l'Europe et l'O.E.C.E. ont cree un 
groupe de travail pour etudier ce probleme, et il 
est question de soumettre, au mois de juillet, un 
projet au Conseil des Ministres de l'O.E.C.E. 
L'Assemblee est soucieuse de voir l'Union de 
l'Europe Occidentale intimement associee aux 
travaux de ce groupe de travail. L'on espere que 
l'O.T,A.N. desirera egalement cooperer a ce pro-
jet, afin d'organiser un regime de retraite com-
mun qui serait acceptable pour les quatre orga-
nisations. 
(b) Logement 
L'Assemblee a ete informee qu'a la suite du 
rapport du Comite des Experts en Emoluments, 
tm groupe de travail comprenant les fonction-
naires de l'O.E.C.E., de l'O.T.A.N., de l'U.E.O. 
et du Conseil de l'Europe a ete cree, pour etu-
dier le probleme du logement des fonctionnaires 
residant a Paris. Un projet de rapport 1 a ete 
redige, qui prevoit le logement dans un grand 
immeuble, de 550 fonctionnaires. 
Le plan prevoit a la fois la location, aux fonc-
tionnaires, d'appartements qui resteront la pro-
priete des organisations, et l'achat, etale sur une 
periode de vingt ans, d'appartements par ces 
memes fonctionnaires. 
I.e financement de ce projet serait effectue en 
partie par les banques nationalisees franc;aises, 
en partie par les gouvernements membres. L'As-
semblee a, en de nombreuses occasions, souligne 
les difficultes rencontrees par les fonctionnaires 
habitant a Paris pour obtenir un logement, et les 
loyers eleves qu'ils sont contraints de payer. 
1. Qui doit etre soumis aux Secretaires Generaux des 
quatre organisations, puis au Comite de Coordination 
d'Experts budgetaires des Gouvernements aux Conseils. 
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The following points should be mentioned: 
(i) The plan does not take account of the 
total requirements of the staff in the 
four organisations. The fact that the con-
struction has been foreseen in the sub-
urbs of Paris has itself limited the re-
quests. 
(ii) Seconded staff less interested in unfurn-
ished accommodation, and, as is the case 
for junior staff, those who also only wish 
to remain with the organisation for two 
to three years, need assistance in finding 
furnished accommodation at leRS than 
prohibitive rents. 
(iii) The proposed construction will take at 
least two years to complete, on the as-
sumption that the financing of the plan 
can be solved as quickly as possible. 
The Assembly therefore requests that the max-
imum effort be made by member governments 
to finance this first building plan. 
It has been pointed out above that the question 
of an interim higher rent allowance still remains 
in abeyance. The Assembly cannot accept the dis-
crimination still made by governments in favour 
of the national civil servants attached to Embas-
sies (in Paris), who receive tax free rent allow-
ances equivalent in some cases to 90 % of the 
rent paid, and which sometimes amount to sums 
equivalent to the entire salaries paid to Euro-
pean civil servants. 
96 
(c) Suppression of post 
The Assembly would request that the Com-
mittee of Experts on Emoluments be asked to 
study the problem of an indemnity to be granted 
in the event of a post being suppressed, and the 
analogy of the indemnities granted to officials 
in the national administrations on suppression of 
post (e.g. Ghana) and regular officers in the 
armed services. Member governments are re-
quested to communicate full information on such 
measures to the Committee of Experts on Emo-
luments. 
IV 
The Assembly cannot accept the view put for-
ward by the Council that a disparity may exist 
between the six-power communities and the 
Council of Europe, O.E.E.C. and W.E.U. It is 
essential that the equivalence of posts be esta-
blished between the six-power communities and 
the other European organisations. It is not ac-
ceptable that staff doing similar work for the 
six-power communities on the one hand and the 
other European organisations on the other hand 
should be paid at widely different rates. This 
disparity gives rise to discontent within the sec-
retariats, and there is a general tendency for 
officials from the six member States to seek 
employment with the six-power communities. 
fJan the governments accept that recruitment 
eo"~mpetition of this kind exists between organisa-
tions all working towards the same goal of unity? 
Il convient d'attirer !'attention sur les points 
suivants: 
(i) Le projet ne tient pas compte des besoins 
globaux du personnel des quatre organi-
sations. Le fait que la construction ait ete 
prevue dans la banlieue de Paris a, par 
lui-meme, reduit le nombre des demandes. 
(ii) Les membres du personnel detaches 
qu'interessent moins les logements non 
meubles et ceux, comme c'est le cas pour 
le personnel subalterne, qui ne desirent 
rester dans !'organisation que deux ou 
trois ans, ont besoin d'assistance pour 
trouver des appartements meubles dont 
les loyers soient abordables. 
(iii) La construction prevue ne sera pas ter-
minee avant deux ans au moins, en sup-
posant que le probleme du financement 
soit resolu aussi rapidement que possible. 
1/Assemblee demande done qu'un effort maxi-
mum soit fait par les gouvernements membres 
pour financer ce premier plan de construction. 
ll a deja ete souligne que la question de !'at-
tribution a titre interimaire d'une plus forte in-
demnite de logement reste encore en suspens. 
L'Assemblee ne peut accepter que les gouverne-
ments continuent a favoriser les fonctionnaires 
nationaux attaches aux ambassades (a Paris) qui 
re<;oivent des indemnites de logement non sou-
mises a l'impot, equivalentes dans certains cas 
a 90 % du loyer reel, et quelquefois au salaire 
total des fonctionnaires europeens. 
96 
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(c) Suppression de poste 
L'Assemblee demande que le Comite des Ex-
perts en Emoluments soit prie d'etudier la ques-
tion de l'indemnite a accorder en cas de suppres-
sion de poste, et l'analogie qui existe entre les 
indemnites accordees aux fonctionnaires des ad-
ministrations nationales en cas de suppression 
de poste (au Ghana, par exemple) et celles qui 
sont versees aux officiers d'active. dans les forces 
armees. Les gouvernements membres sont pries 
de transmettre au Comite des Experts en Emo-
luments tous les renseignements concernant des 
mesures de cette nature. 
IV 
L'Assemblee ne peut accepter !'opinion avancee 
par le Conseil, selon laquelle il peut exister une 
disparite entre les Communautes des Six, d'une 
part, le Conseil de l'Europe, l'O.E.C.E. et 
l'U.E.O. d'autre part. Il est essentiel d'etablir des 
equivalences de postes entre les Communautes 
des Six et les autres organisations europeennes. I1 
est inacceptable que des membres du personnel 
faisant un travail semblable pour les Communau-
tes des Six d'une part, et les autres organisations 
europeennes d'autre part, soient payes a des taux 
extremement differents. Cette disparite donne 
naissance a un mecontentement au sein des se-
cretariats, et les fonctionnaires des six Etats 
membres ont generalement tendance a rechercher 
un emploi aupres des Communautes des Six. Les 
gouvernements peuvent-ils accepter qu'il existe 
une concurrence de ce genre dans le domaine du 
recrutement, entre les organisations qui reuvrent 
toutes vers un seul et meme but, l'unite 1 
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APPENDIX 
Extract from SOME PROBLE11fS OF AN IN-
TERNATIONAL CIVIL SERVICE, by C. Wil-
fred Jenks ("Public Administration Review", 
Vol. III, No. 2, Spring, 1943) 
''The key problem is that of building up an 
adequate 'administrative class' to fill the posts 
which involve influence upon policy. The minor 
staffs of the world institutions of the interwar 
period set a standard of devotion and competence 
which national bodies in all parts of the world 
might well envy. The administrative class was un-
deniably patchy, largely because of the difficulty 
of creating during the stormy twenty-year armis-
tice what J amcs Lorimer prophetically described 
sixty years ago as 'a new profession ... , corres-
ponding to the new interests and duties which 
result from the recognition of the interdepend-
ence of States' 1 - a profession which involves 
the handling of the complexities of international 
:problems on the basis of a new set of loyalties 
m a world of severe emotional strains. 
What are the qualities required for the success-
ful exercise of this new profession? The essential 
qualities can be simply listed as integrity, con-
viction, courage, imagination, drive and tech-
nical grasp - in that order. These' of course 
are the qualities required for the' successfui 
discharge of any important public duties in a 
modern society. But there are also certain more 
special qualifications in the absence of which 
these general qualities are unlikely to be effective 
in an international service. 
The first of these special qualifications is a 
distinctively international outlook, which is some-
thing quite different from the attitude ridi-
culed by Canning as that of 'the friend of every 
country but his own'. A lack of attachment to 
any one country does not constitute an interna-
tional outlook. A superior indifference to the 
emotions and prejudices of those whose world is 
bounded by the frontiers of a single state does 
not constitute an international outlook. A blurred 
1. The Institutes of the Law of Nations (Edinburgh 
1884), II, 263. 
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indistinctness of attitude towards all questions, 
proceeding from a freedom of prejudice born of 
a lack of vitality, does not constitute an interna-
tional outlook. The international outlook requir-
ed of the international civil servant is an aware-
ness made instinctive by habit of the needs, 
emotions, and prejudices of the peoples of dif-
ferently-circumstanced countries, as they are felt 
and expressed by the peoples concerned, accom-
panied by a capacity for weighing these fre-
quently imponderable elements in a judicial 
manner before reaching any decision to which 
they are relevant. It is no part of the duty of an 
international official to protect or advance the 
interests of his country of origin; that is the duty 
of the responsible representatives of that country 
on policy-making bodies, and of its permanent 
representative accredited to the international 
institution in question. Between responsibilities 
so diverse there is a clear cut functional incom-
patibility. Of course there have been and still 
are officials of international bodies who, despite 
the solenm pledges given upon their appoint-
ment, regard themselves as servants of their own 
countries rather than of the world community. 
They speedily forfeit respect, and any influence 
they may have is that of a national agent backed 
by political power and not that of a trusted col-
league in an international service. They normally 
degenerate into the Charley McCarthys of dele-
gates who prefer to avoid public responsibility 
for questionable national policies. They are none-
theless a cancer in the body politic which ought 
to be cut away. Wherever their influence is al-
lowed to permeate, fresh justification is accorded 
for Lord Cromer's dictum that 'For all purposes 
of action... administrative internationalism may 
be said to tend towards the creation of admin-
istrative impotence' 1 - a dictum which is as 
completely valid when applied to multinational 
administrative agencies staffed by members with 
conflicting national loyalties, as it has been 
proved to be completely invalid when applied to 
international services with a common tradition 
of loyalty to an international authority. 
The second qualification which should be ful-
filled by all holding responsible posts is that of 
having, or being capable of acquiring with age 
1. Modern Egypt (London, 1908), II, 304. 
ANNEXE 
Extrait de QUELQUES PROBLEllfES CON-
CERN ANT LA FONCTION PUBLIQUE IN-
TERNATIONALE, par C. Wilfred ,Jenks (« Pu-
blic Administration Review», Vol. III no 2, 
Printemps 1943) 
« Le probleme-cle est de creer une 'classe 
d'administrateurs' capables et de les placer a 
des postes oil ils seront susceptibles d'inflner sur 
Ja conduite des affaires. Le personnel subalterne 
des institutions internationales de l'entre-deux 
guerres a su faire preuve d'un devouement et 
d'une competence que les assemblees nationales 
du monde entier pourraient leur envier. Cette 
'classe d'administrateurs' fut incontestablement 
de valeur fort inegale, ce qui s'explique surtout 
par la difficulte de creer, au cours des vingt 
annees d'une treve orageuse, ce que J ames Lori-
mer appelait, il y a soixante ans deja, en termes 
prophetiques, 'une nouvelle profession ... , corres-
pondant aux interets et aux obligations qui de-
coulent de la prise de conscience de l'interdepen-
dance des Etats' 1, une profession qui implique 
l'examen des problemes internationaux les plus 
complexes a partir d'une conception nouvelle du 
loyalisme, dans un monde oil les sentiments sont 
mis a dure epreuve. 
Quelles qualites exige l'exercice heureux de 
cette nouvelle profession T Les qualites essen-
tielles sont, tout simplement et dans l'ordre : l'in-
tegrite, la conviction, le courage, !'imagination, 
l'energie et la comprehension technique. Ce sont 
la, naturellement, les conditions requises pour 
s'acquitter avec succes de n'importe quelle fonc-
tion publique importante, dans toute societe mo-
derne. Mais il en est d'autres, plus particulieres, 
en l'absence desquelles ces qualites d'ordre gene-
ral ont peu de chance d'etre efficaces dans une 
institution internationale. 
La premiere de ces qualites particulieres est 
un 'esprit' profondement international, ce qui n'a 
que peu de rapport avec !'attitude que ridiculi-
sait Canning, celle de 'l'ami de tous les pays sauf 
du sien'. Un manque d'attachement pour son pro-
pre pays n'est pas la marque d'un 'esprit' inter-
national. Une indifference hautaine pour lessen-
timents et les prejuges de ceux dont le monde se 
limite aux frontieres d'un seul etat n'est pas la 
marque d'un 'esprit' international. Une attitude 
1. The Institutes of the Law of Natioilll (Edim· 
bourg 1884), JJ, 263. 
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generalement indecise et confuse, procedant 
d'une absence de prejuges qui ne serait que 
la preuve d'un manque de vitalite, n'est pas 
la marque d'un 'esprit' international. Ce que 
l'on est en droit d'exiger d'un fonctionnaire 
international est une connaissance intuitive 
(procedant de l'habitude) des besoins, des senti-
ments et des prejuges de nations dans des situa-
tions differentes, tels que les ressentent et les 
expriment les habitants de ces nations, ainsi 
qu'un pouvoir d'appreciation judicieux de ces 
elements frequemment imponderables dont ils 
seront obliges de tenir compte avant de prendre 
une decision. Il n'entre pas dans les attributions 
d'un fonctionnaire international de proteger ou 
de favoriser les interets de son pays d'origine ; 
ce sont la celles des representants responsables, 
membres des organes oil s'elabore la politique, et 
du representant permanent de ce pays accredite 
aupres de !'institution internationale en question. 
Entre des responsabilites aussi diverses, il existe 
une incompatibilite fonctionnelle des plus nettes. 
Naturellement, il a existe, et il existe encore, au 
sein des assemblees internationales, des fonction-
naires qui, en depit de !'engagement solennel 
qu'ils ont pris lors de leur nomination, se consi-
derent au service de leur propre pays plutot 
qu'a celui de la commtmaute mondiale. On leur 
retire rapidement toute estime, et la seule in-
fluence qui leur reste est celle d'un agent natio-
nal soutenu par une puissance politique, et non 
celle d'un collegue digne de confiance dans un 
organisme international. Ils degenerent, en ge-
neral, en simples porte-paroles de delegues qui 
preferent eviter de paraitre responsables, aux 
yeux du public, d'une politique nationale dou-
teuse. Ils n'en constituent pas moins, dans l'Etat, 
un cancer qu'il importe d'extirper. Partout oil 
leur influence parvient a se faire sentir, la 
phrase de Lord Cromer trouve une justification 
nouvelle :'Pour ce qui est de Faction ... l'on peut 
dire que l'internationalisme administratif tend 
a engendrer l'impuissance administrative' t, 
phrase qui est aussi exacte, quand on !'applique 
aux administrations multinationales dont le per-
sonnel est victime d'un conflit de loyalismes, 
qu 'elle est totalement inexacte, !'experience l'a 
montre, quand on !'applique a des services inter-
nationaux qui ont une tradition commune de loya-
lisme envers une meme autorite internationale. 
La seconde qualite exigee de tous ceu..'{ qui de-
tiennent des postes de responsabilite, est une 
haute integrite, ou la faculte d'y atteindre avec 
1. L'Egypte moderne (Londres 1908), II, 304. 
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and experience, high personal standing. By high 
standing is not meant inclusion in a social re-
gister. The officials of international institutions 
should have in their bones the instincts of the 
common man. But they must be able to mix on 
equal terms with those who are accustomed to 
handle great affairs in a variety of countries with 
diverse traditions, including in particular their 
own. By them the institution which they serve 
will in part be judged. The qualifications needed 
to give the required status differ greatly from 
one country to another and cannot be expressed 
in any simple formula, but the appointing au-
thority must have an accurate knowledge of them 
if serious mistakes are to be avoided. It is spe-
cially important to avoid at all costs the recruit-
ment of any substantial number of people who 
gravitate to an international centre because they 
<'annot find a place in any community with more 
established standards. People with dubious aca-
demic qualifications, people whom other people 
want to get rid of, and failures with frustrated 
outlooks seeking for some new start are all too 
apt to appear on the international doorstep. It 
is important that the door should be kept firmly 
barred against their entry. In like manner, it is 
a grave mistake to appoint officials with limited 
qualifications to junior positions as a means of 
increasing with a minimum of expense the num-
ber of nationalities included in an international 
staff, and then to expect them to act as adequate 
liaison officers with their own countries. The 
inevitable result is to undermine the prestige of 
the institution concerned by associating it in the 
minds of responsible people with some nonentity 
who could not conceivably play a significant role 
in national affairs. 
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Linguistic qualifications are an important ac-
cessory to the intellectual equipment of the inter-
national civil servant. Unless he can speak and 
write fluently, and with a sense for fine shades 
of meaning, one of the official languages of the 
institution which he serves, and can understand 
readily documents and conversation in two or 
three more of the main world languages, he will 
be gravely handicapped. A strong personality 
coupled with a rare gift of intuition may enable 
the exceptional man to overcome this handicap, 
but he will only be able to do so by exacting 
from others a contribution to common under-
standing which he cannot fully reciprocate, and 
if he ceased to be an altogether exceptional case 
the necessarily multilingual conduct of inter-
national business would inevitably break down. 
The policy-relevant international civil servant 
need not, however, be a master of a number of 
languages if he receives the assistance which he 
is entitled to expect from specially qualified lan-
guage officers. He can survive many a tyro's 
error of grammar and pronunciation if he has a 
sufficient familiarity with languages to over-
come the psychological barriers which differences 
of speech can represent and knows from instinct 
or experience when not to trust his own under-
standing of a language which he has not fully 
mastered.'' 
ANNEXE 
l'age et !'experience. Mais 'haute integrite' n'im-
plique pas appartenance a une certaine classe 
sociale. Les fonctionnaires des institutions inter-
nationales doivent avoir dans le sang les instincts 
du commun des hommes. Mais ils doivent aussi 
pouvoir se meler, sur un pied d'egalite, a ceux 
qui, dans une variete de pays aux traditions di-
verses (y compris leur propre pays), sont habi-
tues a resoudre les grands problemes. C'est a 
travers eux que l'on jugera, en partie, !'institu-
tion qu'ils servent. Les qualites requises dif-
ferent sensiblement selon les pays, et il est impos-
sible de les condenser en une formule simple, 
mais les autorites responsables devront en avoir 
une connaissance precise, si elles desirent eviter 
des erreurs graves. Il est particulierement im-
portant d'eviter a tout prix de recruter en 
nombre appreciable les gens qui gravitent autour 
d'un centre international parce qu'ils ne peuvent 
trouver d'emploi dans un milieu aux normes 
mieux definies. Les gens qui ont des titres uni-
versitaires contestables, ceux dont d'autres orga-
nismes cherchent a se debarrasser, les rates au 
complexe de l'echec qui cherchent une nouvelle 
voie, sont par trop enclins a hanter les anti-
chambres des organisations internationales. Il 
importe que l'acces leur en soit strictement inter-
dit. C'est de meme une erreur grave que de nom-
mer a des postes subalternes des fonctionnaires 
munis de titres insuffisants, dans le but d'aug-
menter a peu de frais le nombre des nationalites 
representees au sein d'un personnel internatio-
nal et de s'attendre ensuite a ce qu'ils jouent 
convenablement le role d'officiers de liaison avec 
leur propre pays. Il en resulte inevitablement 
que se trouve sape le prestige de !'organisation 
en cause, car elle est associee, dans l'esprit des 
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gens responsables, a quelque personnage insigni-
fiant qui ne pourrait raisonnablement jouer un 
role important dans les affaires nationales. 
Les connaissances linguistiques constituent un 
accessoire important du bagage intellectuel du 
fonctionnaire international. A moins de pouvoir 
parler et ecrire couramment, et avec un sens 
aigu des nuances, l'une des langues officielles de 
l'organisme dont il depend, et de pouvoir corn-
prendre facilement des documents ou une conver-
sation dans deux ou trois autres langues essen-
tielles, il se trouvera tres desavantage. Une forte 
personnalite, associee a une intuition rare, pourra 
permettre a l 'homme exceptionnel de combler ce 
handicap, mais il ne le pourra qu'en exigeant des 
autres une contribution a la comprehension mu-
tuelle qu'il ne pourra pleinement payer de re-
tour ; et s'il cessait d'etre un cas tout a fait 
exceptionnel, la marche des affaires internatio-
nales, qui se traitent necessairement en plusieurs 
langues, s'en trouverait inevitablement entravee. 
Le fonctionnaire international qui joue un role 
dans la conduite de ces affaires n'a pas besoin 
cependant d'avoir une connaissance parfaite de 
plusieurs langues, s'il rec;oit l'aide qu'il est en 
droit d'attendre d'un personnel linguistique par-
ticulierement qualifie. Il survivra aux maintes 
erreurs de grammaire et de prononciation d'un 
debutant, s'il a une connaissance des langues 
suffisante pour surmonter les obstacles psycho-
logiques que peuvent creer les differentes fac;ons 
de s'exprimer, et s'il sait par instinct ou par 
experience a quel moment il ne doit plus se fier 
a sa propre connaissance d'une langue qu'il ne 
possede pas a fond. » 
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Amendment No. 1 
At end, add new Section V : 
16th June, 19.59 
Organisational Questions 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Kirk 
"The Assembly has considered with concern the failure of member governments to protect the 
basic rights of international civil servants in particular with regard to the creation of a pension 
system, and is of opinion that urgent measures may become necessary to protect the staff of the 
Sections dealing with cultural and social questions in the Secreta.riat General of Western European 
Union. 
It accordingly urges the Council that in the event of any post being suppressed following the 
transfer of cultural and social questions from Western European Union to the Council of Europe, and 
the officials concerned not being reintegrated into other equivalent posts in Western European Union 
or in other European or international organi.satioos within a period of four months, such officials 
should receive an indemnity for suppression of post equivalent to two years' basic salary, and the 
Secretariat General should prepare a report for the Assembly indicating which officials have been 
provided with alternative posts and which have been granted an indemnity for suppression of post." 
1. See 6th Sitting, 18th June, 1959 (Amendment adopted). 
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Amendement no 1 
Questions d'organisations 
AMENDEMENT N° 1 1 
presente par M. Kirk 
Ajouter au texte le point V suivant : 
16 juin 1959 
« L'Assemblee considere avec inquietude que les gouvernements ne sont pas parvenus, jusqu'a 
present, a garantir les droits essentiels des fonctionnaires internationaux en ce qui concerne, en parti-
culier, !'institution d'un regime de retraite, et estime que des mesures urgentes peuvent devenir 
necessaires pour sauvegarder les interets du personnel des Sections chargees des questions culturelles 
et sociales au Secretariat general de l'Union de !'Europe Occidentale. 
Elle demande, en consequence, au Conseil, dans le cas ou des postes seraient supprimes a la 
suite du transfert des activites culturelles et sociales de l'Union de !'Europe Occidentale au Conseil de 
!'Europe et ou les fonctionnaires interesses ne seraient pas mutes a des postes equivalents a l'Union 
de !'Europe Occidentale ou integres a toute autre organisation internationale dans un delai de quatre 
mois, que soit allouee auxdits fonctionnaires une indemnite pour suppression de poste equivalant a 
deux annees de traitement de base ; que le Secretariat general prepare un rapport precisant a 
l'Assemblee quels fonctionnaires out ete nommes a un nouveau poste et quels autres out rec;u une 
indemnite pour suppression de poste. » 
1. Voir 6• seance, 18 juin 1959 (Adoption de l'amendement). 
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Activities of Western European Union in Political Questions 1 
REPORT 2 
replying to Chapter I, paragraph 3 
and to Chapter 11, paragraphs 4 and 6 
of the Fourth Annual Report of the Council 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 3 
by Mr. Michaud, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RECOMMENDATION 
on the policy of member States of Western European Union. 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Michaud, Rapporteur. 
I. Introduction 
11. A brief glance at the past 
Ill. The Fourth Report of the Council to the Assembly 
IV. Shortcomings in the Report and the task of W.E.U. 
Draft Recommendation 
on the policy of member States 
of Western European Union 
The Assembly, 
Recalling the spirit of the Brussels Treaty 
providing especially in Article VIII, paragraph 
3, that ''at the request of any of the High Con-
tracting Parties the Council shall be immediate-
ly convened in order to permit Them to consult 
with regard to any situation which may constitute 
a threat to peace, in whatever area this threat 
should arise, or a danger to economic stability"; 
Considering the reply of the Council to Recom-
mendation No. 11; 
1. Cf. Document 119 (1959). 
2. Adopted in Committee by 15 votes to 0 and 2 
abstentions. 
3. Members of the Committee: Mr. Patfin (Acting 
Chairman) ; Mr. Santero (Vice-Chairman) (Substitute : 
Sibille); MM. Abdesselam, Alric, Badini Oonfalonieri, 
Chazette (Substitute: Michaud}, Dehousse (Substitute: 
lOO 
Having examined Chapter I, paragraph 3 and 
Chapter II, paragraphs 4 and 6 of the Fourth 
Annual Report of the Council; 
Expressing its regret that member govern-
ments have not felt the need to make better use 
of the machinery for political consultation pro-
vided by Western European Union, 
RECOMMENDS THAT THE CouNCIL 
1. affirm the importance of the political func-
tions of ·western European Union in the context 
of European co-operation; 
2. develop and increase political consultation 
within the Council between member States, in 
keeping with the spirit of Article VIII, para-
graph 3, of the Treaty; 
Molter}, Delargy, Dame Florence Horsbrugh, MM. Junot, 
Kirk, Kliesing (Substitute : Mme Maxsein}, MM. Kopf 
(Substitute: Hofler), Kiihn, Meyer, Montini, Motz, 
Oakshott, Schmal, Slater, Sourbet, Spallicci, Mme 
Stotfels-van Haajten, MM. Struye (Substitute: de la Vallee 
Poussin), Wilwertz (Substitute: Oravatte), Zimmer. 
N. B. The names of the Representatives who took part 
in the vote are printed in italics. 
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Activites de l' Union de l'Europe Occidentale relatives aux Affaires Politiques 1 
RAPPORT 2 
portant reponse au chapitre I, paragraphe 3 
et au chapitre 11, paragraphes 4 et 6 
du Quatrieme rapport annuel du Conseil 
presente au nom de la Commission des Affaires Generales 8 
par M. Michaud, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
PROJET DE RECOMMANDATION 
sur la politique des Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale. 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Michaud, rapporteur. 
I. Introduction. 
II. Regard rapide sur le passe. 
Ill. Le Quatrieme rapport du Conseil a l'Assemblee. 
IV. Les carences du rapport et la mission de l'U.E.O. 
Projet de recommandation 
sur la politique des Etats membres 
de l'Union de l'Europe Occldentale 
L'Assemblee, 
Rappelant l'esprit du Traite de Bruxelles qui 
precise notamment dans l'article VIII, para-
graphe 3, qu'« a la demande de l'une d'entre 
elles, le Conseil sera immediatement convoque en 
vue de permettre aux Hautes Parties Contrac-
tantes de se concerter sur toute situation pouvant 
constituer une menace contre la paix, en quelque 
endroit qu'elle se produise, ou mettant en danger 
la stabilite economique » ; 
Considerant la reponse du Conseil a sa Re-
commandation no 11 ; 
1. Cf. Document 119 (1959). 
2. Adopte par la Commission, par 15 voix contra 0 
et 2 abstentions. 
3. MembreB de la Commission: M. Patiin (president en 
exercice); M. Santero (vice-president) (suppleant: Sibille); 
MM. Abdll8selam, Alric, Badini Oonfalonieri, Chazette 
(suppleant: Michawl), Dehousse (suppleant: Molter), 
18 
100 
Ayant pris connaissance des chapitres I, para-
graphe 3 et II, paragraphes 4 et 6 du Quatrieme 
rapport annuel du Conseil ; 
Regrettant que les Gouvernements membres 
n'aient pas eprouve le besoin de mieux utiliser 
l'instrument que leur offre l'U.E.O. en matiere 
de consultations politiques ; 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
l. d'affirmer !'importance des fonctions poli-
tiques de l'Union de l'Europe Occidentale dans le 
contexte de la cooperation europeenne; 
2. de developper et multiplier les consultations 
politiques au sein du Conseil entre les Etats 
membres dans l'esprit de l'article VIII, para-
graphe 3 du Traite ; 
Delargy, Dame Florence Horsbrugh, MM. Junot, Kirk, 
Kliesing (suppleant: Mme Maxsein), MM. Kopf (supple-
ant: Hofler), Kiihn, Meyer, Montini, Motz, Oakshott, 
Schmal, Slater, Sourbet, Spallicci, Mme Stoffels van Haaften. 
MM. Struye (suppleant: de la ValUe Poussin), Wilwertz 
(suppleant: Oravatte), Zimmer. 
N. B. LeB noms deB Repreaentants ayant pris part au 
vote sont imprimea en italiqUeB. 
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3. report to the Assembly on the action taken 
on this Recommendation, and inform the Assem-
bly, in particular, of the way it intends to fulfil 
its political obligations. 
Explanato~ nfe~orandu~ 
(submitted by Mr. Michaud, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. Each year, the General Affairs Committee 
appoints a Rapporteur who is entrusted with the 
task of studying and commenting on those parts 
of the report submitted by the Council which 
deal with questions of general policy. 
2. It is the concern of our Committee, in fact, 
to consider how the Council has accomplished 
the task assigned to it under the provisions of 
the Brussels Treaty, Article VIII of which spe-
cifies that any one of the member States may 
ask for the Council to be immediately convened 
''in order to permit them to consult with regard 
to any situation which may constitute a threat to 
peace, in whatever area this threat should arise, 
or a danger to economic stability". 
3. In the course of previous sessions our Com-
mittee has studied reports on this subject sub-
mitted by MM. Senghor, Willey and Corniglion-
Molinier. Only the report by Mr. Senghor 
produced concrete results in the form of a re-
commendation 1 which was adopted by the As-
sembly at its sitting on 8th May, 1957. The other 
reports have not gone beyond discussion at the 
Committee stage. Whilst there is no question here 
of taking them up again or reincorporating any 
part of them in the present report, we might, in 
the circumstances, briefly look back upon the 
past before considering the last report of the 
Council which, moreover, as we shall see later, is 
somewhat disappointing. 
4. After all, 1959 is a year of anniversaries: 
the tenth anniversary of the Atlantic Alliance, 
the tenth anniversary of the Council of Europe. 
Why should not W.E.U. also celebrate its five 
years of existence, since it will be five years ago 
next October that the Agreements setting up 
W.E.U. were signed in Paris~ 
1. Recommendation No. 11 on the future role of W astern 
European Union. 
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II. A brief glance at the past 
5. It is not without interest to go back to the 
days of the Autumn 1954 crisis to see how the 
texts adopted by the seven governments were of 
advantage first to the States in question, then to 
European security and finally to the creation of 
a European political authority. 
6. It is also interesting to see how the Council 
which was set up by the Paris Agreements at-
tended to the most important political problems 
of Europe. 
7. What, then, has been the activity of Western 
European Union in the political field? 
8. The first reply which comes to mind is that 
the Paris Agreements led to a solution of the 
crisis caused by the rejection of the European 
Defence Community Treaty by the French Na-
tional Assembly and made it possible to rearm 
Germany and make her a member of N.A.T.O. 
9. Secondly, the settlement reached in the Saar 
should be recalled. It was moreover the result 
of a bilateral agreement, under the aegis of 
W.E.U., and not directly within a European 
framework. 
10. Lastly there is the political activity of 
Western European Union (not counting of course 
the work of W.E.U. in the field of armaments 
control, production and standardisation of wea-
pons and the maintenance of certain forces on the 
Continent) ; it is to be found in the reports of 
the Council. This, admittedly, does not come up 
to expectations. 
Ill. The Fourth Report of the Council 
to the Asse~bly 
11. This report was sent to members of the As-
sembly about the 20th of March, 1959. 
It provides ample information and it would 
be unfair to say that, on the whole, it is not a 
political document. Considerable space is devoted 
to armaments, activities in the cultural and so-
cial fields and even problems relating to the 
administrative organisation of the Assemblies; all 
these questions are as many facets of what is 
called "European policy". It would be ungra-
cious to gainsay this. 
3. de faire rapport a l'Assemblee sur la suite 
donnee a cette recommandation en lui indiquant 
notamment la maniere dont il entend s'acquitter 
de ses obligations politiques. 
Expose des motifs 
(presente par M. Michaud, rapporteur) 
I. Introduction 
1. Chaque annee, la Commission des A££aires 
Generales confie au rapporteur qu'elle veut bien 
designer le soin d'etudier et de commenter les 
passages du rapport presente par le Conseil qui 
ont trait aux questions de politique generale. 
2. Notre Commission doit, en e££et, avoir pour 
souci d'examiner comment le Conseil a accompli 
la mission qui lui a ete assignee en fonction des 
dispositions du Traite de Bruxelles qui precise, 
en son article VIII, que l'un quelconque des 
Etats membres peut demander la convocation 
immediate du Conseil « en vue de permettre aux 
Hautes Parties Contractantes de se concerter sur 
toute situation pouvant constituer une menace 
contre la paix, en quelque endroit qu'elle se pro-
duise, ou mettant en danger la stabilite econo-
mique ». 
3. Au cours des precedentes sessions, notre 
Commission a etudie, sur ce sujet, les rapports 
presentes par MM. Senghor, Willey et Corni-
glion-Molinier. Seul, le rapport de M. Senghor 
a ete concretise par une recommandation \ adop-
tee par l'Assemblee en sa seance du 8 mai 1957. 
Les autres rapports n'ont pas depasse le stade 
de la discussion en Commission. Sans qu'il soit, 
ici, question de les reprendre ou de les reincor-
porer en partie dans le present rapport, cet etat 
de fait peut nous inciter a faire un bre£ retour 
sur le passe avant d'aborder l'examen du dernier 
rapport du Conseil qui, d'ailleurs - nous le ver-
rons plus loin - ne laisse pas de nous decevoir. 
4. Au surplus, l'annee 1959 est riche en anni-
versaires : dixieme anniversaire de 1' Alliance 
atlantique, dixieme anniversaire du Conseil de 
l'Europe. Pourquoi l'U.E.O. ne celebrerait-elle 
pas, elle aussi, ses cinq annees d'existence, puis-
qu'en octobre prochain il y aura cinq ans que 
les Accords instituant l'U.E.O. ont ete signes a 
Paris~ 
1. Recommandation no 11 sur le role futm· de l'Union 
de !'Europe Occidentale. 
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11. Regard rapide sur le passe 
5. I1 n'est pas sans interet de se reporter aux 
.iours de crise de l'automne 1954 et de voir quel 
profit les textes adoptes par les sept gouverne-
ments ont apporte d'abord aux Etats en cause, 
ensuite a la securite europeenne, et, enfin, a la 
creation d'une autorite politique europeenne. 
6. Il n'est pas non plus sans interet de voir 
comment le Conseil institue par les Accords de 
Paris s'est preoccupe des plus importants pro-
blemes politiques de l'Europe. 
7. QueUe a done ete l'activite de l'Union en ma-
tiere politique ? 
8. La premiere reponse qui s'impose a l'esprit 
est que les Accords de Paris ont permis de re-
soudre la crise ouverte par le rejet du Traite de 
la Communaute Europeenne de Defense par 
l'Assemblee Nationale franQaise et rendre pos-
sible le rearmement de 1 'Allemagne et son entree 
a l'O.T.A.N. 
9. En second lieu, il convient de rappeler le re-
glement de l'a££aire sarroise. Celle-ci, d'ailleurs, 
a ete reglee bilateralement, sous l'egide de 
l'U.E.O. et non pas directement suivant une for-
mule europeenne. 
10. Enfin, reste l'activite politique de l'Union 
de l'Europe Occidentale (et, bien entendu, il £aut 
mettre a part les travaux de l'U.E.O. en matiere 
de controle des armements, de production et de 
standardisation des armes, ainsi que le maintien 
de certaines forces sur le Continent) ; il £aut en 
rechercher l'enonce dans les rapports du Conseil. 
C'est la, il £aut l'avouer, que commence notre 
deception. 
ID. Le Quatrieme rapport du Conseil 
a l 'Assemblee 
11. Ce rapport a ete remis aux Membres de 
l'Assemblee vers le 20 mars 1959. 
Sa lecture est riche d'enseignements, et il se-
rait injuste d'a££irmer qu'il ne constitue pas in 
globo un document politique. Une large part y 
est faite aux armements, aux incursions dans les 
domaines social et culture], voire aux problemes 
de simple organisation administrative des Assem-
blees : toutes ces questions sont autant de facettes 
de ce qu'il est convenu d'appeler la « politique 
europeenne ». Nous aurions mauvaise grace a en 
disconvenir. 
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12. What might be said is that one has to look 
very closely to find the political substance of the 
Annual Report of the Council. 
What is found is rather surprising: in fact 
three paragraphs of a few lines each 1 are suf-
ficient for the Council to dispose of the questions 
of political consultation, the role of Western Eu-
ropean Union in the progressive integration of 
Europe and the Council's action in the event of a 
threat to economic stability. 
13. The treaty really did create Western Euro-
pean Union and not the Organisation of !he 
Paris Agreements. If words have any meamng 
at all, if the treaties signed are more than empty 
political formulas used by the governments to 
encourage their parliaments to agree to difficult 
concessions, if the solemn undertakings have any 
trace of political truth in them, it is not pos-
sible for the political activity of the Council of 
W.E.U. to be limited to these few brief para-
graphs in the Annual Report. ~~rhaps 1958 'Yas 
a particularly bad year for political co-operatiOn 
within W.E.U. Unfortunately the contents of the 
previous reports confirm what has just been said 
for last year. 
14. The Treaty of Western European Union is 
still in force. In particular, Article VIII, the 
provisions of which we recalled earlier, gives t~e 
Council a political role. It might even be s~Id 
that the creation of Western European Umon 
would have been meaningless if there had been 
no intention of it being used as an instrument of 
European co-operation. 
15. It is not necessary to go into the treaty in 
detail· this task has already been accomplished 
by M;. Senghor on behalf of the General Affairs 
Committee. He succeeded in bringing out the 
main lessons to be learnt from careful conside-
ration not only of the Treaty and the Protocols 
thereto but also from the debates for their ratifi-
cation. With great circumspection, Mr. Senghor 
drew a certain number of conclusions, which may 
be found in a recommendation (No. 11) adopted 
by the Assembly, the principal aim of which was 
to adapt the functions of Western European 
Union to the situation prevailing in 1957. 
Mr. Senghor recommended that member govern-
ments hold meetings before those of other inter-
national institutions such as U.N.O. and N.A.T.O. 
1. Chapter I, paragraph 3 ; Chapter 11, paragraphs 
4 and 6. 
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He asked for Defence Ministers to meet each time 
this might be necessary for the work of the 
Council· he also wished the Ministers of the 
' . different member States to meet under the aegis 
of the Council of W.E.U. with a view to advanc-
ing European co-operation. The Council, more-
over did not reject these proposals but it seems 
as i:f it waited for the Assembly to take the ini-
tiative. The Assembly either would not or could 
not take this initiative. 
16. In the introduction we recalled that the 
reports by MM. Willey and Corniglion-Molinier 
were neither debated nor adopted by the As-
sembly. 
17. Whilst the latter did not believe it to be its 
duty to make concrete proposals in the political 
field, it is certainly not because it would thus be 
entering into competition with another inter-
national organisation, namely the Consultative 
Assembly of the Council of Europe. General 
Corniglion-Molinier called particular attention to 
this in his report: the Consultative Assembly 
itself, in 1954, gave Western European Union its 
benediction in its political role, the Consultative 
Assembly itself, moreover, being likewise unsuc-
cessful in deciding on a policy in this field. We 
might ask therefore what stage Western Euro-
pean Union has reached in its political rOle 
today. 
18. As regards political consultation, if we are 
to believe the Annual Report, the Representa-
tives of the seven member governments do, in 
fact, exchange views prior to the meetings of in-
ternational organisations. What is the outcome 
of these exchanges of views~ The Council limits 
itself to stating that ''these exchanges of views 
have continued to prove most useful". Obviously 
this cannot be called in question. What can be 
called in question is the real value of this poli-
tical consultation and in this respect a point of 
detail is worthy of note: the Council of Ministers 
of Western European Union met on 15th Decem-
ber last, just before the ministerial meeting of 
the NATO Council. The same day, moreover, 
there was a meeting of the Committee of Min-
isters of the Council of Europe and, at the end 
of the afternoon, the Ministers of Western Euro-
pean Union held a meeting with the Presidential 
Committee 1 • 
1. These regular meetings are a heavy burden on the 
Ministers for Foreign Affairs. This problem might be 
partly solved by appointing a. Secretary of State for 
Foreign Affairs to deal with European questions. 
12. Mais il est permis de dire qu'il faut faire de 
minutieuses recherches pour trouver la substance 
politique du rapport annuel du Conseil. 
Lorsqu'on l'a trouvee, on est surpris : en effet, 
trois paragraphes de quelques !ignes 1 suffisent 
au Conseil pour expedier les questions de consul-
tation politique, le role de l'Union de !'Europe 
Occidentale dans !'integration progressive de 
l'Europe, Faction du Conseil lorsque la stabilite 
economique est menacee. 
13. Ce n'est pas, pourtant, qu'il n'y ait pas eu 
un traite creant l'Union de l'Europe Occidentale 
et non !'Organisation des Accords de Paris. Si les 
mots ont un sens, si les traites signes sont autre 
chose que des formules creuses que les gouverne-
ments agitent devant les parlements pour leur 
faire accepter des concessions penibles, si les en-
gagements solennels correspondent a une quel-
conque verite politique, il n'est pas possible que 
l'activite politique du Conseil de l'U.E.O. ait 
ete limitee a ces quelques courts paragraphes du 
rapport annuel. Peut-etre s'agissait-il, en 1958, 
d'une annee particulierement mauvaise pour la 
cooperation politique au sein de l'U.E.O. Malheu-
reusement, la lecture des rapports precedents 
confirme ce qui vient d'etre dit pour l'annee 
ecoulee. 
14. Le Traite de l'Union de l'Europe Occiden-
tale est toujours en vigueur. Son article VIII, 
notamment, dont nous avons, au debut, rappele 
les termes, impose au Conseil une action poli-
tique, on peut meme dire que la creation de 
!'Union de l'Europe Occidentale n 'aurait pas eu 
de sens si l'on n'avait pas voulu en faire un 
moyen de cooperation europeenne. 
15. Il n'est pas necessaire de faire l'exegese de 
ce traite ; ce travail a deja ete accompli par 
M. Senghor, au nom de la Commission des Af-
faires Generales. Il est parvenu a degager les 
principaux enseignements que l'on peut tirer de 
la lecture attentive, non seulement du Traite et 
de ses protocoles, mais encore des debats de rati-
fication et M. Senghor, tres prudemment, en 
avait tire un certain nombre de conclusions 
consignees dans une Recommandation (no 11) 
adoptee par l'Assemblee et qui avait comme prin-
cipal but d'adapter a la situation prevalant en 
] 957 les fonctions de l'Union de l'Europe Occi-
dentale. M. Senghor recommandait aux Gou-
vernements membres de se concerter avant les 
reunions d'autres institutions internationales 
1. Chapitre I, paragraphe 3 ; chapitre Il, paragraphes 
4 et 6. 
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comme l'O.N.U. et l'O.T.A.N. Il avait demande 
que les Ministres de la Defense puissent se reunir 
chaque fois que cela serait necessaire aux travaux 
du Conseil ; il avait souhaite que les Ministres 
des differents Etats membres puissent se ren-
contrer sous l'egide du Conseil de l'U.E.O. de 
maniere a faire avancer la cooperation euro-
peenne. Le Conseil, d'ailleurs, n'a pas rejete ces 
propositions, mais tout se passe comme s'il avait 
attendu qu'une initiative vienne de l'Assemblee. 
Cette initiative, l'Assemblee n'a pas voulu ou n'a 
pas pu la prendre. 
16. Nous avons rappele, dans !'introduction, 
que les rapports de MM. Willey et Corniglion-
Molinier n 'avaient ete ni discutes, ni adoptes par 
l' Assemblee. 
17. Si celle-ci n'a pas cru devoir faire des pro-
positions concretes en matiere politique, ce n'est 
vraiment pas parce qu'elle allait ainsi sur les 
brisees d'une autre organisation internationale, 
et notamment de l'Assemblee Consultative du 
Conseil de l'Europe. Le general Corniglion-Moli-
nier l'a rappele pertinemment dans son rapport : 
c'est l'Assemblee Consultative elle-meme qui, en 
1954, avait appele de ses vreux ce role politique 
de l'Union de l'Europe Occidentale et, d'ailleurs, 
l'Assemblee Consultative ne parvenait pas davan-
tage a definir une politique dans ce domaine. Il 
est done permis de se demander aujourd'hui ou 
l 'on en est du role politique de l 'Union de l'Eu-
rope Occidentale. 
18. En matiere de consultation politique, si l'on 
en croit le rapport annuel, il y a bien des echan-
ges de vues avant les reunions des organisations 
internationales, entre les representants des sept 
Gouvernements membres. Quel est le resultat de 
ces echanges de vues Y Le Conseil se borne a in-
diquer que « l'utilite de ces consultations a ete 
confirmee ». On ne saurait evidemment en dou-
ter. Ce dont on pent douter, c'est de !'importance 
meme de cette consultation politique et, a cet 
egard, un tout petit fait merite d'etre signale :le 
Conseil ministeriel de l'Union de l'Europe Occi-
dentale s'est reuni le 15 decembre dernier, im-
mediatement avant la session ministerielle du 
Conseil de l'O.T.A.N. Dans la meme journee, 
d'ailleurs, se reunissait le Comite des Ministres 
du Conseil de l'Europe et, en fin d'apres-midi, 
les Ministres de l'Union de l'Europe Occidentale 
rencontraient le Comite des Presidents 1• 
1. Ces reunions periodiques font peser une lourde 
charge sur lea Ministres des Affaires etrangeres. La for-
mule d'un Secretaire d'Etat aux Affaires etrangeres charge 
des questions europeeunes pourrait, sans doute, apporter 
une solution partielle a ce probleme. 
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19. According to trustworthy sources, it is re-
ported that the ministerial discussions lasted no 
longer than a quarter of an hour. In other words 
the seven Ministers reached full agreement with 
no loss of time. It is not possible to know what 
was on the Agenda of the Council but there are 
grounds for thinking that it was limited to the 
preparation of the meeting to be held a few mi-
nutes later with the Presidential Committee of 
the Assembly. However that may be, it is unthink-
able to disturb Ministers and organise a meeting 
to obtain such meagre results as those described 
in the Fourth Annual Report of the Council. It 
seems that the hopes held out for Western Euro-
pean Union are a long way from being met in 
reality. 
20. The Annual Report of the Council also men-
tions the plans for a free trade area 1 • This 
question was also mentioned in the report by 
Mr. Senghor and his clearsightedness is worthy 
of praise. Mr. Senghor's proposal to address 
Western European Union about the free trade 
area then appeared to be both unnecessary and 
dangerous. Experience has just proved that it 
was expedient. In fact, in December last, the 
Assembly adopted a Recommendation inviting 
member governments to encourage negotiations 
on the free trade area. The Council's action 
should not be limited to respectfully expressing 
the wish that an equitable solution be sought, 
but, through renewed contacts, it should find a 
solution just as Western European Union pro-
vided a solution to the problem caused by the 
rejection of the E.D.C. in 1954. 
IV. Shortcomings in the Report 
and the task of W.E.U. 
21. - The Council reply to Recommendation 
No. 33 (O.E.E.C.); 
- The brief passage relating to the term-
ination of the work of the Tribunal of 
international composition in the Saar; 
- The vague allusion to the usefulness of 
exchanges of views on ''questions of 
common interest'', 
such are the three points we found in the Council 
Report dealing with general political problems 
1. Recommendation No. 33, Chapter I, paragraph 3. 
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of W.E.U. We are not unmindful of the import-
ance of this. 
22. But in the course of 1958, have there not 
been other events worthy of mention, either be-
cause they "may constitute a threat to peace, in 
whatever area this threat should arise", or be-
cause they may be ''a danger to economic sta-
bility", or because of their military character? 
23. Here our thoughts turn to the Middle East 
crisis (the Lebanon and the Iraqi revolution of 
July 1958), the free trade area and particularly 
the Franco-British bilateral agreement, and last 
but not least the Berlin question which arose 
about the end of November 1958. 
24. It is not our intention to analyse these 
events, the enormous political consequences of 
which we all appreciate, but to ask if they should 
not have been the subject of conversations be-
tween the members of the Council within the 
framework of Western European Union. 
25. We are well aware that the member States 
were not indifferent to these events and that 
meetings between heads of government of mem-
ber States were called to discuss them. We are 
well aware that they were brought up and de-
bated at length in other bodies (O.E.E.C., 
N.A.T.O., Communities of the Six). But the fact 
that they were passed over in silence in the 
Council Report makes us wonder about the very 
existence of vV.E.U. and its prerogatives. 
26. It has been said that Western European 
Union should devote itself to defence questions. 
In fact there is no doubt that Western European 
Union has a well-defined task in the field of 
defence. It is not within the scope of this report 
to discuss defence, but it should be pointed out 
that just as there is no army without political 
guidance one cannot imagine a defence organisa-
tion which would not take into consideration the 
general motives of the alliance of Western Euro-
pean Union. If it is claimed that these motives 
are the same as for the wider NATO Alliance, 
either it is true, and in that case the grounds for 
maintaining W.E.U. for military questions are 
no stronger than for political questions and 
everything can be done more effectively by 
N.A.T.O., or, as we believe, Western European 
Union has a specific role to play and its influence 
must be felt in the political field as well as in the 
field of defence. 
19. La duree des deliberations ministerielles n'a 
pas excede, d 'apres les informations de source 
digne de foi, la duree d 'un quart d'heure. C'est 
dire que !'entente la plus grande a ete realisee 
rapidement par les sept 1\Iinistres. Il n'est pas 
possible de savoir quel etait l'ordre du jour du 
Conseil, mais on a lieu de penser qu'il se limitait 
a la preparation de la reunion qui devait avoir 
lieu quelques instants plus tard avec le Comite 
des Presidents de l'Assemblee. Quoi qu'il en soit, 
d'ailleurs, il n'est pas concevable que des Minis-
tres se derangent, qu'une reunion soit organisee 
pour des resultats aussi minces que ceux qui sont 
consignes dans le Quatrieme rapport annuel du 
Conseil. Il y a loin, semble-t-il, de l'Union de 
l'Europe Occidentale, telle qu'on pouvait l'espe-
rer, a ce qu 'elle est en realite. 
20. Il est question, egalement, dans le rapport 
annuel du Conseil, du projet de Zone de libre-
cchange 2• M. Senghor avait mentionne cette 
question dans son rapport et il n'est que juste de 
rendre hommage a sa clairvoyance. La proposi-
tion de l\f. Senghor de parler aussi de la Zone 
de libre-echangc a l 'Union de 1 'Europe Occiden-
tale avait paru non seulement inutile, mais dan-
gereuse. L'experience vient de prouver qu'elle 
etait opportune. L'Assemblce, en effet, a adopte 
en decembre dernier une recommandation ten-
dant a inviter les Gouvernements membres a fa-
ciliter les negociations sur la Zone de libre-
echange. On voudrait que le Conseil ne se limite 
pas a exprimer le voreu pieux qu'une solution 
equitable soit recherchee mais que, par des 
contacts renouveles, il permette de sortir de !'im-
passe comme l'Union de l'Europe Occidentale a 
permis, en 1954, de sortir de !'impasse causee par 
le rejet de la C.E.D. 
IV. Les carences du rapport 
et la mission de l'U.E.O. 
21. - La reponse du Conseil a la Recomman-
dation no 33, (O.E.C.E.), 
- Le bref passage relatif a la fin des tra-
vaux du Tribunal de composition inter-
nationale en Sarre, 
- L'allusion vague a « l'utilite » des consul-
tations sur les « questions d'interet 
commun », 
tels sont les trois points que nous avons trouves 
dans le rapport du Conseil et qui ont trait a la 
2. Recommandation no 33, chapitre I, paragraphe 3. 
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« politique generale de l'Union ». Nous n'en me-
connaissons pas 1 'importance. 
22. Mais n'y a-t-il pas en, dans le cours de l'an-
nee 1958, d'autres evenements qui auraient pu 
etre evoques, soit en raison de leur caractere 
« pouvant constituer une menace pour la paix 
en quelque endroit qu'elle se produise », soit en 
raison de leur caractere pouvant mettre « en dan-
ger la stabilite economique », soit en raison de 
leur caractere militaire. 
23. Nons voulons parler ici de la crise du 
M.oyen-Orient (Liban et revolution irakienne de 
juillet 1958), de la Zone de libre-echange et no-
tamment de l'accord bilateral franco-anglais et, 
enfin, de la question de Berlin qui s'est posee 
vers la fin du mois de novembre 1958. 
24. Notre propos n'est pas d'analyser ces eve-
nements dont chacun d'entre nous mesure la 
grande portee politique, mais de poser la question 
de savoir s'ils n'auraient pas du etre l'objet de 
conversations entre les membres du Conseil dans 
le cadre de l'Union. 
25. Nous savons bien qu'ils n'ont pas laisse les 
Etats membres indifferents. Nous savons bien 
qu'ils ont motive des rencontres entre les chefs 
de gouvernemcnts des Etats membres. Nous sa-
vons bien qu 'ils ont ete evoques et meme longue-
ment debattus devant d 'autres instances 
(O.E.C.E., O.T.A.N., Communautes des Six). 
Mais le fait qu'ils soient passes sous silence dans 
le rapport du Conseil nous amene a poser la 
question de !'existence meme de l'U.E.O. et de 
ses prerogatives. 
26. On a dit, dans certains milieux, que l'Union 
de l'Europe Occidentale devait se consacrer aux 
questions de defense. Il est certain, en effet, que 
l'Union de l'Europe Occidentale a une tache 
concrete effective en matiere de defense. Ce n'est 
pas ici le lieu d'en discuter, mais il est permis de 
faire remarquer que, de meme qu'il n'y a pas 
d'armee sans politique, on ne peut concevoir une 
organisation de la defense qui ne tiendrait pas 
compte des mobiles generaux de !'alliance for-
mee par l 'Union de l'Europe Occidentale. Et si 
l'on pretend que ces mobiles sont ceux de !'al-
liance plus vaste de l'O.T.A.N., ou bien ceci est 
vrai et alors il n'y a pas davantage de raison de 
conserver l'U.E.O. pour les questions militaires 
que pour les questions politiques, et tout peut 
etre fait et mieux fait par l'O.T.A.N., ou bien, 
comme nous le croyons, l'Union de l'Europe 
Occidentale a un role specifique a jouer et c'est 
en matiere politique aussi bien qu'en matiere de 
defense que cette originalite doit etre traduite 
dans les faits. 
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Draft Recommendation 
on the present state of European security 
ThP, Assembly, 
Aware of the conclusions reached by its 
Committee on Defence Questions and Armaments 
after visiting allied naval headquarters; 
Havin!!' debated the present state of European 
security; 
Conscious of the need to take political initiat-
ives to reach international agreement on the 
limitation and reduction of armaments subject 
to adequate controls; 
Having studied the reply of the Council to 
Recommendation No. 28 and regrttting that the 
Council does not accord the same urgency to 
the provision of adequate ground forces for 
SACEUR as does this Assembly, 
RECOMMENDS To THE CoUNCIL 
1. To assure by all appropriate means that the 
following measures be taken to improve and 
rationalise naval defence: 
(a) that, with a view to establishing overall 
balanced naval forces for NATO respon-
sibilities in Western Europe, specific tasks 
be allocated, by means of periodical 
reviews, to member countries, thus en-
couraging more specialisation and avoid-
ing duplication and overlapping of forces 
to the detriment of other requirements; 
(b) that naval units be assigned in peacetime 
to the allied naval commands under 
which they will be deployed in the event 
of war, thus extending to naval forces the 
principles applied to ground forces in 
Europe; 
(c) that, in view of the great importance of 
submarine research, all naval countries 
should accord high priority to the research 
work now undertaken by the NATO naval 
centre at La Spezia and should place their 
naval experts at the disposal of this 
centre; 
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(d) that the authority to decide the first use 
of nuclear weapons by vessels assigned to 
the NATO strike role be made subject to 
joint political control; 
(e) that the command structure with respect 
to the Atlantic area, the Channel, the 
North Sea, the Baltic Sea and the Medi-
terranean be re-examined urgently with 
a view to its revision and the removal of 
the weaknesses disclosed by the Commit-
tee's inspection and set out in its report; 
(f) that a common system of logistics and 
infrastructure be created for all naval 
forces assigned to allied commands. 
2. To inform the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments of the plans proposed to 
furnish SACEUR with the stated minimum of 
thirty divisions, or equivalent forces. 
3. To take the initiative within N.A.T.O. to 
establish priorities, so that Western defence 
forces on land, sea and air, shall be adequate to 
deter an aggressor from limited action prompted 
by the prospect of easy gains, and that N.A.T.O. 
should not rely mainly on the ultimate strategic 
deterrent. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Mulley, Rapporteur) 
1. In the present report, the Committee pursues 
the review of the state of European security, 
which it has been conducting since 1956. While 
the last report, presented in December, 1958, 
(Document 105) dealt with the situation in the 
combat zone of Central Europe, the present 
report is mainly concerned with naval forces. 
2. The first part reviews the overall strategic 
position of the West. The second part is devoted 
to an examination of the role of the Navy. The 
third part adds new information to the review of 
the situation in the combat zone. 
3. The survey is based on the main characteris-
tic of the present international situation: the 
continuing increase in armaments in the absence 
of an international disarmament agreement pro-
Projet de recommandation 
sur l'etat actuel de la securite europeenne 
L' Assemblee, 
Instruite des conclusions auxquelles est par-
venue la Commission des Questions de Defense 
et des Armements apres sa visite a plusieurs 
quartiers generaux navals allies, 
Ayant examine l'etat actuel de la securite 
europeenne, 
Consciente de la necessite de prendre des ini-
tiatives d'ordre politique en vue d'aboutir a un 
accord de limitation et de reduction des arme-
ments, sous reserve de controles appropries, 
Ayant etudie la reponse du Conseil a la Re-
commandation n° 28 et regrettant que le Con-
seil n'accorde pas le meme degre d'urgence 
qu'elle-meme a la mise a la disposition du 
SACEUR de forces terrestres suffisantes, 
RECOMMANDE Au CoNSEIL 
1. De faire en sorte que, par tons les moyens 
appropries, les mesures suivantes soient prises 
en vue d'ameliorer et rationaliser la defense 
navale : 
(a) qu'en vue de la mise sur pied d'un en-
semble equilibre de forces navales pour 
executer les missions de l'O.T.A.N. en 
Europe occidentale, les Etats membres 
se voient confier, au moyen d'examens 
periodiques, des taches determinees, ce 
qui encouragerait une specialisation ac-
crue et eviterait, au sein de ces forces, 
les doubles emplois et les chevauchements 
qui nuisent aux autres besoins ; 
(b) que des unites navales soient affectees 
en temps de paix aux commandements 
navals allies dont elles releveront en 
temps de guerre, ce qui etendrait aux 
forces navales les principes appliques aux 
forces terrestres en Europe ; 
(c) qu'etant donne la haute importance des 
recherches en matiere sous-marine, toutes 
les puissances navales accordent la prio-
rite aux travaux de recherche qui se pour-
suivent maintenant au centre naval de 
1'0. T.A.N. a la Spezia, et mettent Ieurs 
experts des questions navales a la dis-
position de ce centre ; 
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(d) que I'autorite qui doit prendre !'initiative 
de l'emploi des armes nucleaires, pour 
tout navire affecte a la mission d'inter-
vention strategique de l'O.T.A.N., soit 
soumise a un controle politique com-
mun; 
(e) que la structure du commandement, en 
ce qui concerne la zone atlantique, la 
Manche, la Mer du Nord, la Baltique et 
la Mediterranee, soit reexaminee de toute 
urgence aux fins de revision et pour sup-
primer les points faibles reveles par !'ins-
pection de la Commission et exposes dans 
son rapport ; 
(f) qu'un systeme commun soit mis sur pied, 
en matiere de logistique et d'infrastruc-
ture, pour toutes les forces navales af-
fectees aux commandements allies ; 
2. D'informer la Commission des Questions de 
Defense et des Armements des plans proposes 
pour fournir au SACEUR le minimum de trente 
divisions prevu, ou des forces equivalentes ; 
3. De prendre !'initiative d'etablir un ordre 
de priorites dans le cadre de l'O.T.A.N. afin 
que les forces de defense occidentales soient a 
meme de dissuader l'adversaire d'entreprendre 
une action limitee dans l'espoir d'obtenir facile-
ment des avantages, et que l'O.T.A.N. ne compte 
pas principalement sur Ies moyens ultimes de pre-
vention strategiques. 
Expose des motifs 
(presente par M. Mulley, rapporteur) 
1. La Commission poursuit, dans le present 
rapport, l'examen de l'etat actuel de la securite 
europeenne entrepris en 1956. Alors qu'en de-
cembre 1958 le rapport precedent (Document 
105) etudiait la situation dans la zone de com-
bat du Centre-Europe, le present rapport se 
preoccupe essentiellement des forces navales. 
2. La premiere partie donne une vue d'en-
semble de la position strategique de l'Occident. 
La seconde partie est consacree a l'examen du 
role de la marine. La troisieme partie apporte 
une nouvelle contribution a l'examen de la 
situation dans la zone de combat. 
3. Cette etude se base sur la caracteristique 
principale de la situation internationale actuelle: 
!'augmentation constante des armements en 
!'absence de tout accord de desarmement inter-
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viding for mutually controlled progressive reduc-
tions in both nuclear and conventional weapons. 
The dangers of this situation need not be stress-
ed. 
PART ONE 
THE OVERALL STRATEGIC POSITION OF 
THE WEST 
4. The stage of nuclear parity having been 
reached between East and West in the sense that 
each side has the capability to destroy the cities 
and bases of the other with nuclear bombs or 
missiles, we can no longer rely for our security 
on the nuclear deterrent alone. If strategic nuc-
lear bombs have to be used, it means the deterrent 
has failed. A decision to use it also means the 
certainty of retaliation in like measure and would 
have to be taken in the knowledge that one is 
condemning one's own cities to certain destruc-
tion when deciding to destroy those of the enemy. 
In this state of nuclear stalemate, credibility is 
the main requirement of the nuclear strategic 
deterrent. Since it is almost certainly true that 
a resort to strategic nuclear warfare would result 
in mutual destruction, a potential aggressor may 
well question whether the West would take such 
action save in retaliation to an all-out attack. No 
one will believe that strategic use will be made 
of nuclear weapons except in an all-out war or 
as weapons of last resort. As credibility as to its 
use diminishes, so the effect of the strategic de-
terrent loses force. On the other hand so long as 
nuclear weapons are available an aggessor will 
equally be in doubt as to the extent of the reac-
tion to a more limited attack. It is important 
that this doubt should remain and no one would 
suggest that the circumstances in which nuclear 
weapons would be used should be publicly defin-
ed. In this way the range of the deterrent effect 
is extended. But beyond the point when it is con-
ceivable that resort to the strategic use of nuclear 
bombs would be made, the threat of the deterrent 
is no longer effective. 
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5. Two conclusions follow. First, the levels and 
organisation of Western strategic deterrent 
forces must be such that their effectiveness 
against serious challenges is ensured and their 
elimination by surprise attack ruled out. Second-
ly, the West must build up sufficient conventio-
nal forces, including small nuclear weapons for 
tactical U8e where appropriate, to ensure that 
they can meet lesser challenges. The strength of 
Western defence must be sufficient and the range 
of possible Western counter-measures must be 
wide enough to rule out in all circumstances the 
thought of an easy victory by a would-be aggres-
sor, in any theatre on land, sea or air. 
6. It is important that this policy should be 
clearly stated and understood by the people of 
the Western democracies. It would seem more 
acceptable to public opinion which, conscious of 
t.he fearful consequences of nuclear war, has 
been apprehensive of the prospect of depending 
wholely or mainly on the strategic nuclear deter-
rent for its security. The provision of convent-
ional forces adequate for these purposes may also 
make easier the negotiation of international 
agreements for the suspension of nuclear bomb 
tests and finally, it is hoped, the ending of the 
manufacture of these bombs and a destruction 
of existing stocks. 
7. The Committee has been consistent in its 
thinking as regards this main factor of Western 
strategy: in May, 1957, Mr. Fens as Rapporteur 
said 1 : ''Our security must not be based on reta-
liation alone... In the event of any conflict, 
Western statesmen would (otherwise) be forced 
either to take the decision to use them or to sur-
render ... If one follows the argument to the 
extreme, no middle way would exist between 
peace and total destruction". In October, 1957, 
Mr. Fens recommended 11• "The West must at all 
times have at its disposal sufficient and efficient 
means of retaliating against - and therefore 
preventing- a limited aggression, which does not 
require as an immediate necessity the strategic 
use of nuclear weapons". In July, 1958, Mr. Fens 
reported • : ''The diversification of nuclear 
weapons, which is now within technical reach, 
1. Document 38, paragraph 25. 
2. Document 64, paragraph 6. 
3. Document 87, paragraphs 19, 20. 
national prevoyant des reductions progressives, 
avec controle mutuel, des armes conventionnelles 
et nucleaires. Il n'est pas necessaire d'insister 
sur les dangers d'une telle situation. 
PREMIERE P ARTIE 
POSITION STRATEGIQUE DE L'OCCIDENT 
VUE D'ENSEMBLE 
4. L'etat de « parite nucleaire » entre l'Est 
et l'Ouest etant un fait acquis, dans ce sens 
que chaque camp est capable de detruire les 
villes et les bases de l'adversaire avec ses bombes 
et engins nucleaires, nous ne pouvons nous en 
remettre plus longtemps pour notre securite 
aux seuls moyens de dissuasion nucleaires. Si 
les bombes nucleaires a emploi strategique de-
vaient un jour etre utilisees, cela signifierait 
que les moyens de dissuasion ont echoue en tant 
que tels. De plus, en prenant la decision de les 
utiliser, nous nous attirerions a coup sur des 
represailles de meme nature ; nous devrions en 
effet etre pleinement conscients qu'en decidant 
de detruire les villes ennemies, nous condamnons 
les notres a une annihilation certaine. Dans 
l'etat de « pat nucleaire » actuel, il importe 
essentiellement que l'adversaire soit persuade 
que nous utiliserons nos moyens de prevention 
nucleaires strategiques. Or, du fait de la quasi-
certitude qu'un recours a la guerre nucleaire 
strategique aurait pour resultat une annihilation 
reciproque, un agresseur eventuel peut fort bien 
se demander si l'Occident prendrait une telle 
initiative, sauf pour riposter a une attaque to-
tale. Personne en effet ne peut croire a !'utili-
sation strategique des armes nucleaires, sauf 
en cas de guerre totale, ou en dernier ressort. 
A mesure que la certitude qu'elles seront utili-
~:~ees diminue, les moyens de prevention stra-
tegiques perdent par voie de consequence leur 
force de dissuasion. D'autre part, aussi long-
temps qu'il sera possible d'utiliser les armes 
nucleaires, l'adversaire s'interrogera egalement 
sur l'ampleur de la riposte, face a une attaque 
plus limitee. Il importe que ce doute subsiste 
(personne ne viendra suggerer que les condi-
tions d'utiJisation des armes nucleaires soient 
de£inies publiquement), ce qui accroit l'effet 
de prevention recherche. Mais des lors qu'un 
recours a l'emploi strategique des bombes nu-
cleaires devient inconcevable, la menace que 




5. Deux conclusions en decoulent. En pre-
mier lieu, !'importance et !'organisation de nos 
forces de prevention nucleaires a usage strate-
gique doivent etre telles que leur efficacite, en 
cas d'agressions serieuses, soit assuree, et que 
soit eliminee toute possibilite d'annihilation par 
attaque-surprise. En second lieu, l'Occident doit 
mettre sur pied des forces conventionnelles suf-
fisantes, y compris des armes nucleaires de petit 
calibre pour usage tactique en cas de besoin, 
afin de s'assurer qu'elles peuvent faire face a 
des agressions moins serieuses. Les forces de 
de£ense occidentales doivent etre assez impor-
tantes et l'eventail des contre-mesures possibles 
assez vaste pour exclure, en toutes circonstances, 
toute idee de victoire facilement acquise par 
un agresseur eventuel, que ce soit sur terre, 
sur mer ou dans les airs. 
6. Il importe que cette politique soit clairement 
affirmee et comprise par les peuples des demo-
craties occidentales. Elle paraitrait plus accep-
table a !'opinion publique qui, consciente des 
effroyables consequences d'une guerre nucleaire, 
apprehende d'avoir a s'en remettre entierement 
ou presque entierement, pour sa securite, aux 
moyens de prevention nucleaires strategiques. 
La mise sur pied, a cet effet, de forces conven-
tionnelles suffisantes pourrait faciliter egale-
ment la negociation d'accords internationaux 
pour la suspension des experiences atomiques 
et finalement, espere-t-on, l'arret de la fabri-
cation des bombes nucleaires et la destruction 
des stocks existants. 
7. La ligne de pensee de la Commission n'a 
pas varie en ce qui concerne ce facteur essen-
tiel de la strategie occidentale. En mai 1957, 
M. Fens, rapporteur, disait 1 : « Notre securite 
ne saurait se baser uniquement sur les repre-
sailles . . . Tout conflit, dans ces circonstances, 
obligerait (autrement) les hommes d'Etat occi-
dentaux, soit a prendre une telle decision, soit 
a capituler ... En menant le raisonnement jus-
qu'au bout, on voit qu'il n'y aurait alors aucun 
moyen terme entre la paix et la destruction 
totale ». En octobre 1957, M. Fens recomman-
dait 2 : « L'Occident doit a tout moment ills-
poser de moyens suffisants et pratiques pour 
arreter, et ainsi pour prevenir, une agression 
limitee qui n'exige pas comme necessite imme-
diate, l'emploi strategique des armes nucleaires ». 
En juillet 1958, M. Fens disait dans son rap-
1. Document 38, pa.ragraphe 25. 
2. Document 64, pa.ragra.phe 6. 
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allows for precisely such strategy". Finally, in 
December, 1958, your Rapporteur summarised 
the Committee's feeling on the organisation of 
troops on the central front 1 as follows: "Not 
only is it necessary for allied troops to be able 
to hold off conventional attacks, if necessary, 
while a decision is taken for the use of nuclear 
weapons, they must also be armed ... and trained 
so as to be able to deal with local incidents whole-
ly by conventional means, as well as having 
equipment and training for a nuclear war". 
8. In reviewing Western defence it is, therefore, 
necessary to consider our deterrent forces in the 
event of either total or limited war. We must 
consider both the contingency of a sudden all-out 
attack and also a local aggression conducted on a 
limited scale for limited objectives. Limited war, 
in its accepted interpretation, is limited in the 
objectives sought, the means employed and usual-
ly the area in which it is fought. It has been said 
that a limited war in Europe would not entail the 
participation of the United States and for this 
reason the concept of a limited war has been 
rejected. This is obviously wrong. If a limited 
war were to be fought in any region covered by 
a United States defence commitment, they would 
be bound to take part in it just as much as in a 
global war. But it is also wrong to assume that 
the United States would be impatient to use stra-
tegic nuclear bombs, inviting certain retaliation 
on American cities, while alternative means of 
halting the aggression or restricting it exist. On 
the other hand it would be equally wrong for an 
aggressor to assume that a war started for limited 
objectives could necessarily be contained without 
provoking total war. 
I. Total War 
9. The deterrent against serious challenges is 
the possession of nuclear bombs and the capacity 
I. Doe ument 105 paragraph 45. 
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to deliver them. As the West would never use 
these means offensively, they have to be organis-
ed so that they may still be used after a surprise 
attack on Western bases. In short, the West must 
have a capability to strike the second blow. 
(a) The manned bomber 
10. At the present moment, the only means of 
delivering nuclear bombs are the manned bomb-
ers of the US Strategic Air Command, stationed 
on a series of bases all over the world, the US 
carrier-borne aircraft of the Sixth Fleet in the 
Mediterranean and the Seventh Fleet in the 
Pacific, and the British Bomber Command sta-
tioned in Great Britain and in Germany. This is 
matched by a Soviet heavy and medium bomber 
fleet which the American Secretary of Defence 
called on 29th January, 1959 "the chief Soviet 
threat". 
11. An early warning system and the most up-
to-date anti-air defence equipment are indispens-
able for the West. In view of the small depth of 
the Western European territory, SACEUR has 
for some time requested the integration of the 
entire Western Europe air-defence system under 
his command. Except in the combat zone, no 
fighter squadrons at present come under his au-
thority and anti-aircraft missiles are a national 
responsibility even in the combat zone. Although 
SACEUR's wish had originally - as an obvious 
necessity - been accepted by all WEU member 
countries, it appears that the French Government 
has lately withdrawn its approval and wishes to 
keep air defence under national command. The 
advantages of an integrated defence system in 
Germany and the Benelux countries would be 
greatly reduced by the absence of a similar sys-
tem in France. France seems to prefer co-ordina-
tion to integration. The main requirement, 
however, is for a single air defence command over 
the whole of Europe, and this requirement cannot 
be met with the same degree of efficiency by co-
ordination. WEU member States are therefore 
strongly urged to accept the integration of air 
defence under SACEUR. 
port 1 : « La diversification des armes nuclt1aires 
maintenant a la portee des techniciens autorise 
precisement pareille strategic». Enfin, en de-
cembre 1958, votre rapporteur resumait ainsi 
l'opinion de la Commission sur !'organisation 
des troupes du front central 2 : « Il ne suffit 
pas que les troupes alliees soient a meme de 
contenir, le cas echeant, des attaques conven-
tionnelles, en attendant que soit prise une de-
cision concernant l' emploi des armes nucleaires; 
encore faut-il que les forces alliees soient ar-
mees ... et instruites, pour etre a meme de 
faire face aux incidents locaux en recourant 
aux seules armes conventionnelles, tout en dis-
posant du materiel et de l'entrainement neces-
saires pour une guerre nucleaire ». 
8. En examinant l'etat de la defense occiden-
tale, il est necessaire de considerer nos moyens 
de prevention en cas de guerre totalc et en 
cas de guerre limitee. Il nous faut done en-
visager a la fois l'eventualite d'une guerre to-
tale brusquement declenchee, et celle d'une 
agression locale avec des moyens reduits pour 
atteindre des objectifs limites. La guerre limi-
tee, dans le sens qu'on lui donne actuellement, 
est limitee quant aux objectifs a atteindre, aux 
moyens employes, et generalement quant a 
l 'etendue de la zone interessee. L'on a suggere 
qu'une guerre limitee en Europe n'entrainerait 
pas necessairement la participation des Etats-
Unis ; pour cette raison, le principe d'une guerre 
limitee n'a pas ete retenu. C'est la une erreur 
manifeste. Si une guerre limitee devait se de-
rouler dans une zone couverte par un engage-
ment defensif americain, les Etats-Unis seraient 
tenus d'y prendre part, tout comme a une 
guerre generalisee. Mais il est egalement errone 
de supposer que les Etats-Unis seraient tres de-
sireux de faire un usage strategique de leurs 
bombes nucleaires, attirant ainsi des represailles 
certaines sur les villes americaines, aussi long-
temps qu'il paraitrait possible d'enrayer ou de 
circonscrire l'agression par quelque autre moyen. 
D'autre part, il serait tout aussi errone, de la 
part de l'adversaire, de supposer qu'une guerre 
declenchee pour atteindre des objectifs limi-
tes, pourrait necessairement etre enrayee sans 
entrainer une guerre totale. 
I. La guerre totale 
9. Le seul moyen de prevenir les agressions 
serieuses est de posseder la bombe nucleaire et 
1. Document 87, paragraphes 19 et 29. 
2. Document 105, paragraphe 45. 
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les moyens de l'acheminer. Comme l'Occident ne 
l'utilisera jamais en tant qu'arme offensive, il 
lui importe de s'organiser afin de pouvoir encore 
l'utiliser apres une attaque-surprise contre les 
bases occidentales. En resume, l'Occident doit 
ctre en mesure de porter le second coup. 
(a) Le bombardier pilote 
10. A l'heure actuelle, les seuls moyens d'ache-
miner la bombe nucleaire vers son objectif sont 
encore les bombardiers pilotes du Strategic Air 
Command americain, en stationnement dans une 
serie de bases dispersees dans le monde entier; 
les appareils embarques de la Sixieme Flotte 
americaine en Mediterranee, et de la Septieme 
Flotte dans le Pacifique ; le British Bomber 
Command base 1en Grande-Bretagne et en Alle-
magne. A cela les Soviets opposent une flotte 
de bombardiers lourds et moyens que le Mi-
nistre de la Defense americain appelait, le 29 
janvier 1959, « la principale menace sovie-
tique ». 
l 1. Un systeme de predetection et un equipe-
ment anti-aerien des plus perfectionnes sont in-
dispensables pour l'Occident. Etant donne la 
tres faible marge de manamvre en Europe occi-
dentale, le SACEUR demande depuis quelque 
temps !'integration de tout le systeme de de-
fense aerienne ouest-europeen sous son com-
mandement. Exception faite de la zone de com-
bat, aucune escadrille de chasse ne se trouve 
a l'heure actuelle placee sous ses ordres, et la 
question des engins anti-aeriens est du ressort 
des autorWis nationales, meme dans la zone de 
combat. Bien qu'a l'origine la demande du SA-
CEUR ait ete acceptee comme une necessite 
evidente par tous les pays membres de l'U.E.O., 
il semble que le gouvernement frangais soit re-
cemment revenu sur sa decision et souhaite con-
server sa defense aerienne sous commandement 
national. Les avantages d'un systeme de defense 
integre en Allemagne et dans les pays du Bene-
lux seraient considerablement reduits s'il n'exis-
tait rien de semblable en France. Celle-ci semble 
preferer la coordination a !'integration. La si-
tuation exige cependant un commandement 
unique pour la de£ense aerienne de !'ensemble 
de l'Europe, et la coordination ne peut satis-
faire cette exigence avec autant d'efficacite. Les 
pays membres de l'U.E.O. sont done instam-
ment pries d'accepter !'integration de la defense 
aerienne sous l'autorite du SACEUR. 
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12. With regard to air defence equipment 
Nike-Ajax batteries 1 are at present being in-
stalled in most continental countries of Western 
Europe, either as part of American aid or on 
attractive financial terms. Great Britain had al-
ready pioneered the development of surface-to-air 
guided missiles which finally, in the form of 
Bloodhound and Thunderbird missiles, will 
become standard R.A.F. equipment. This is why 
it has not proved possible to use in Great Britain 
and on the Continent the same surface-to-air 
missiles, and this also applies to the new low-
altitude guided missile. The five continental 
countries will now manufacture under licence the 
US Hawk •. It is distressing to see that it has not 
been possible for WEU member States to reach 
agreement on the use of the same surface-to-air 
missiles. 
13. On the other hand, the Soviet air defence 
system has not yet attained a state of perfection 
sufficient to impair the deterrent effect of West-
ern manned bombers. It is believed, however, that 
they possess surface-to-air missiles capable of 
carrying a nuclear warhead in operational num-
bers and have started to ring their territory with 
such batteries. 
14. The usefulness of Western manned bombers 
will thereby be reduced. In order to prolong their 
period of service, the so-called stand-off bomb 8 
has been developed, which will allow the manned 
aircraft, for some years, to play its part in the 
strategic deterrent. An advantage of aircraft 
over missiles is that in accordance with the pro-
visions of Strategic Air Command instructions, 
they can be called back even if, to meet a report-
ed threat, they have already covered the greater 
part of the distance towards their target. Once a 
missile is launched, however, there is no turning 
back. 
(b) IOBMs and IRBMs 
15. In the coming years, the deterrent will in-
creasingly have to be provided by the much less 
1. See particulars in Appendix A. I. 
2. See particulars in Appendix A, II. 
3. See particulars in Appendix A, Ill. 
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vulnerable missiles. The United States will have 
their first squadron of Atlas intercontinental 
hallistic missiles 1 operative on the West 
coast by July, 1959. It is generally conceded 
that Soviet Russia also has an intercontinental 
ballistic missile - the T3 (M. 104) 2 • Lt. Gen. 
James Gavin, retired US Army Assistant Chief-
of-Staff for research and development claims 8 
that the West is entering a "missile-lag" period 
in which the Soviets will have a steadily increas-
ing ICBM striking capability which cannot be 
matched by the West for several years - at least 
three years and more likely five. 
16. IRBMs in Western Europe can to a certain 
extent redress the balance. Their establishment 
in Western Europe motivated the spectacular 
conference in December, 1957. Except for the 
Thor bases ' which have existed in England since 
September, 1958, (though not yet operational), 
little progress has been made in this field. Italy 
has recently signed an agreement with the United 
States for the establishment of Jupiter bases on 
Italian soil 5 • France has refused to accept IRBMs 
on her territory until a more satisfactory solution 
is found to the control problem. Negotiations are 
being held with Greece and Turkey. 
17. Although it is sometimes suggested that 
American strategic planning will in future be 
more concentrated on the stationing of ICBMs in 
the United States and will therefore be less inter-
ested in IRBM bases in Europe, this has been 
contested by NATO authorities. The argument, 
always shared by the Committee, still prevails 
that it is important to have IRBMs in Europe 
linked with ICBMs in America. 
18. The United States do not themselves propose 
to develop a successor to the Thor and the Jupi-
ter IRBM and have asked the European countries 
1. See particulars in Appendix A, IV. 
2. Raymond L. Garthoff: "Soviet Strategy in the 
Nuclear Age ", London, 1958. 
3. uWar and Peace in the Space Age", London, 1958. 
4. See particulars in Appendix A, IV. 
5. See particulars in Appendix A, IV. 
12. En ce qui concerne l'equipement anti-
aerien, des batteries de Nike-Ajax 1 sont a 
l'heure actuelle en cours d'installation dans la 
plupart des pays du continent ouest-europeen, 
soit au titre de l'aide americaine, soit avec des 
facilites de financement interessantes. La 
Grande-Bretagne avait deja de son cote fait des 
travaux preparatoires en matiere de mise au 
point d'engins guides sol-air, et le Bloodhound 
ainsi que le Thunderbird vont finalement de-
venir l'equipement standard de la R.A.F. C'est 
la raison pour laquelle il s'est revele impossible 
d'utiliser 1les memes engins sol-air en Grande-
Bretagne et sur le Continent, ce qui s'ap-
plique egalement aux derniers engins guides 
permettant d'intervenir a basse altitude. C'est 
ainsi que les cinq nations du continent von1 
construire sous licence l'engin americain Hawk 2• 
Il est affligeant de constater que les pays mem-
bres de l'U.E.O. n'aient pas cru devoir par-
venir a un accord sur l'emploi des memes en-
gins. 
13. D'autre part, le systeme de defense anti-
aerienne des Soviets n'a pas encore atteint un 
degre de perfection tel que l'effet preventif des 
bombardiers pilotes occidentaux en soit com-
promis. On a cependant des raisons de croire 
qu'ils possedent, au stade operationnel, des en-
gins sol-air capables de transporter une ogive 
nucleaire et ont entrepris !'installation d'un 
reseau peripherique de batteries a cet effet. 
14. L'utilite du bombardier pilote accidental 
sera de ce fait diminuee. Afin d'en prolonger 
!'utilisation, une bombe pour « attaque a dis-
tance » 3 a ete mise au point, qui va permettre 
a l'appareil pilote de compter, pendant quel-
ques annees encore, parmi les moyens de preven-
tion dans le domaine stl'ategique. L'un des avan-
tages que possede l'apparei'l sur l'engin est de 
pouvoir etre rappele, comme le prevoient les 
directives du Strategic Air Command meme si, 
pour faire face a une attaque qui lui a ete 
signalee, il a deja couvert la plus grande partie 
de la distance le separant de son objectif. Une 
fois l'engin lance, cependant, il ne peut etre 
question de le rappeler. 
(b) Les ICBM et les IRBM 
15. Dans les annees a venir, 'les moyens de 
prevention nucleaires devront de plus en plus 
1. Pour plus de details, voir Annexe A, I. 
2. Pour plus de details, voir Annexe A, 11. 
3. Pour plus de details, voir Annexe A, Ill. 
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etre constitues par des engins beaucoup moins 
vulnerables. En juillet 1959, les Etats-Unis 
auront en service sur la cote ouest leur premier 
escadron d'engins balistiques intercontinentaux 
Atlas 1• L'on admet generalement que la Rus-
sie Sovietique possede aussi un engin balistique 
intercontinental, le T 3 (M. 104) 2 • Le general 
de brigade James Gavin, ancien chef d'Etat-
major adjoint de l'armee americaine pour le 
recherche et le developpement, declare 3 que 
l'Occident entre maintenant dans une periode 
de « retard en matiere d'engins », periode du-
rant laquelle les Soviets auront, dans le do-
maine des ICBM, une puissance de frappe en 
augmentation constante, que l'Occident ne peut 
esperer egaliser avant plusieurs annees, trois 
peut-etre, mais plus vraisemblablement cinq. 
16. L'installation d'IRBM en Europe Occiden-
tale peut, dans une certaine mesure, retablir 
l'equilibre, et c'est cela qui a motive la specta-
culaire conference de decembre 1957. Exception 
faite des bases pour engins Thor ' existant en 
Angleterre depuis septembre 1958 (et qui n'ont 
d'ailleurs pas encore atteint le stade opera-
tionnel), peu de progres ont ete realises dans 
ce domaine. L'Italie vient de signer avec les 
Etats-Unis un accord pour !'installation de bases 
d'engins Jupiter sur le sol italien 5• La France 
a refuse de permettre !'installation de telles 
bases sur son propre territoire aussi longtemps 
que le probleme du controle ne serait pas re-
.solu d'une fagon plus satisfaisante. Des nego-
ciations sont en cours avec la Grece et la Tur-
quie. 
17. Bien qu'il ait ete parfois propose que les 
plans strategiques americains soient a l'avenir 
axes davantage sur !'installation d'ICBM aux 
Etats-Unis, et moins, en consequence, sur 
!'existence d'IRBM en Europe, le fait a ete 
conteste par les autorites de l'O.T.A.N. L'opi-
nion (qui est toujours cE>lle de la Commission) 
prevaut encore, qu'il importe de prevoir une 
action conjuguee des IRBM en Europe et des 
ICBM en Amerique. 
18. Les Etats-Unis n'envisagent pas de mettre 
eux-memes au point un successeur pour les en-
gins Thor et Jupiter, et ils ont demande aux 
I. Pour plus de details, voir Annexe A, IV. 
2. Raymond L. Garthoff: "Soviet Strategy in the 
Nuclear Age", Londres 1958. 
3. uWar and Peace in the Space Age", Londres 1958. 
4. Pour plus de details, voir Annexe A, IV. 
5. Pour plus de details, voir Annexe A, IV. 
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to take over this weapon which can be used from 
European bases only 1 • The British are develop-
ing a successor in the Blue Streak missile ·2 • The 
burden of financing the development of such 
weapons will be very heavy for Great Britain 
alone and it has already been indicated that eo-
' . . 
operation with Western European countries IS 
envisaged. This is a field in which the Standing 
Armaments Committee of W.E.U. could do useful 
work. 
19. Whereas Thor and Jupiter as well as Atlas 
are fired from static land bases, the Blue Streak 
will be launched from underground installations. 
The trend of future developments is towards 
lighter and more mobile rockets which will be 
less vulnerable to enemy attack. This explains 
the growing interest in sea-going launching sites. 
The recent voyage of the nuclear-powered sub-
marines Nautilus and Skate under the polar ice 
cap has shown the extraordinary strategic poten-
tialities which have already been grasped by the 
Soviets. 
20. No defence yet exists against ICBMs and 
IRBMs. Lt. Gen. Gavin has stated that the Unit-
ed States could not have an anti-missile missile 
before 1962 3, and sees in this fact one of the 
greatest weaknesses in the Western defence posi-
tion. Reports were recently released on three 
American very high altitude atomic explosions 
in September which might be of value in develop-
ing a system of artifical radiation bands that 
could disrupt missiles. The Soviet Union does not 
yet seem to possess anti.missile missiles, although 
it can be assumed that it is busily engaged in the 
development of them. 
21. This brief review of the technological stage 
reached in the development of the strategic de-
terrent suggests that the state of ''mutual inti-
midation'' with offensive nuclear weapons still 
prevails, while the means of defence have not yet 
caught up. It is significant, however, that since 
the latest Soviet progress, warnings about a 
1. Statement by Mr. Jones, British Minister of Supply. 
Official Report, vol. 600, No. 66, 26th February, 1959, 
col. 1126. 
2. See particulars in Appendix A, IV. 
3. The weapon in development is the "Zeus" of the 
Nike family. See particulars in Appendix A, V. 
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Western "missile-lag" have been frequently 
heard. 
D. Limited War 
22. It is SHAPE's declared policy to have suffi-
cient ground forces in order to escape from the 
dilemma to have ''no response to any threat or 
incident except the ultimate one", to use SA-
CEUR's words of 19th March, 1959. The mini-
mum requirement is 30 divisions on the central 
front. 
23. Over the last few years the governments con-
cerned have not fulfilled this requirement. Euro-
pean governments have continued to rely on 
strategic nuclear protection as if the American 
nuclear superiority still prevailed, and have 
neglected their contribution to the ground forces. 
Their attitude, dictated partly by reasons of 
domestic policy, partly by financial considera-
tions of budget and balance-of-payments equili-
bria, calls for serious criticism. 
24. It is in this context that the Assembly asked 
member States in Recommendation No. 28 to 
assign certain minimum forces to SACEUR so 
that the number of 30 divisions required may 
soon be attained. The absence of the French 
divisions and the comparative slowness of the 
German rearmament have up to now constituted 
the main deficiency together with the withdrawal 
of British troops and the failure of other coun-
tries to provide a full contribution. The date of 
the return of French troops is probably as un-
certain as it was last year. The Committee takes 
it for granted that the French divisions upon 
their return will again be assigned to SACEUR 
and not kept under national command as will be 
the case, according to the latest decision, with the 
part of the French Fleet in the Mediterranean 
which was earmarked for assignment to N.A.T.O. 
in case of war. 
pays europeens de se charger de la mise au 
point de ce genre d'engins qui n'est utHisable 
qu'a partir de bases europeennes 1 • Les Anglais 
mettent au point un successeur, en }'occurrence 
l'engin Blue Streak 2 • La Grande-Bretagne, seule, 
ne pourra faire face aux frais de mise au point 
de telles armes, et il apparait deja qu'elle en-
visage de cooperer avec d'autres nations d'Eu-
rope occidentale. C'est la un domaine dans le-
quel le Comite Permanent des Armements rle 
l'U.E.O. pourrait faire amvre utile. 
19. Alors que [e Thor et le Jupiter aussi bien 
que l'Atlas sont lances a partir de bases ter-
restres fixes, le Blue Streak sera lance a partir 
d'installations souterraines. La tendance actuelle, 
dans le domaine des futurs engins, s'oriente vers 
la fabrication de fusees plus Iegeres et plus 
mobiles qui seront, de ce fait, moins vulnerables 
eux attaques ennemies. Ceci e~plique l'interet 
croissant que l'on porte aux rampes de lance-
ment marines. Le recent voyage sous la calotte 
polaire du Nautilus et du Skate a propulsion 
nucleaire a demontre les extraordinaires possi-
bilites strategiques de ces sous-marins, possi-
bilites que les Soviets ont deja comprises. 
20. Il n'existe encore aucun moyen de defense 
contre les ICBM et les IRBM. Le general Ga-
vin a declare que les Etats-Unis ne pourront 
avoir d'engins anti-engins avant 1962 3, et il 
voit la l'une des plus grandes faiblesses du dis-
positif de defense occidental. Des rapports ont 
ete publies recemment sur trois explosions ato-
miques a tres haute altitude, effectuees en sep-
tembre par les Americains, qui pourraient per-
mettre la mise au point d'un systeme d'ecrans 
de radiations artificielles capables de faire explo-
ser les engins ennemis. D'ailleurs, les Soviets 
ne semblent pas encore posseder d'engins anti-
engins, bien qu'il soit permis de supposer qu'ils 
y travaillent activement. 
21. Ce bref examen de l'etat actuel de la tech-
nique, en ce qui concerne la mise au point des 
moyens de prevention a usage strategique, laisse 
supposer que l'etat d' « intimidation mutuelle » 
au moyen d'armes nucleaires offensives continue 
de prevaloir, alors que les moyens de defense 
n'ont pas encore comble leur retard. Il est signi-
I. Declaration de M. Jones, Ministre britannique des 
annements uQfficial Report", vol. 600, n° 66, 26 fevrier 
1959, col. 1126. 
2. Pour plus de details, voir Annexe A, IV. 
3. L'engin que l'on met au point est le « Zeus » de la 
famille du Nike. Pour plus de details, voir Annexe A, V. 
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ficatif cependant que depuis le dernier succes 
sovietique, l'on ait frequemment entendu des 
avertissements concernant le retard de l'Occi-
dent dans le domaine des engins. 
D. La guerre limitee 
22. Le SHAPE a pour politique avouee de 
maintenir des forces terrestres a un niveau suf-
fisamment eleve pour eviter d'etre place devant 
un dilemme tel qu'il ne pourrait « repondre ni 
a une menace, ni a un incident, sauf a ia der-
niere extremite », pour reprendre les paroles 
du SACEUR du 19 mars 1959. Sur le front cen-
tral, les besoins minima sont de 30 divisions. 
23. Au cours des dernieres annees, les gouver-
nements interesses n'ont pas satisfait a ces be-
soins. Les gouvernements europeens ont conti-
nue a compter sur une protection nucleaire 
u'ordre strategique, comme si la superiorite des 
Etats-Unis dans ce domaine etait toujours reelle, 
et ils ont neglige de contribuer efficacement a 
la mise sur pied des forces terrestres. Leur atti-
tude dictee a la fois par des raisons de poli-
tique interieure et par des considerations finan-
cieres concernant l't~quilibre du budget et de la 
balance des paiements, appelle de serieuses cri-
tiques. 
24. C'est dans ce contexte que l'Assemblee a de-
mande aux pays membres, dans sa Recomman-
dation n° 28, de maintenir a la disposition du 
SACEUR des forces minima, afin de pouvoir 
atteindre bientot le nombre de 30 divisions in-
dispensable. L'absence des divisions fran~aises et 
la lenteur relative du rearmement allemand ont 
jusqu'a maintenant constitue la principale fai-
blesse, ainsi que le retrait des troupes britan-
niques et le fait que certains autres Etats n'ont 
pas apporte leur pleine contribution a l'effo.rt 
commun. La date du retour des troupes fran-
<;aises est probablement aussi incertaine aujour-
d'hui qu'elle .Petait l'an dernier. La Commis-
sion presume qu'a leur retour, les divisions fran-
<;aises seront a nouveau placees sous comman-
dement de l'O.T.A.N. et non maintenues sous 
commandement national comme ce sera le cas, 
conformement a la decision la plus recente, 
pour la flotte fran~aise de la Mediterranee qui 
devait etre affectee a l'O.T.A.N. en cas de 
guerre. 
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25. The troops must be equipped and trained 
for engagements in which nuclear weapons may 
be used for tactical purposes as well as for enga-
gements in which only conventional weapons are 
used. 
26. The Committee has studied the reply of the 
Council to the Assembly's Recommendation No. 
28, and regrets that the Council does not appear 
to regard the provision of the minimum 30 divi-
sions, or equivalent forces, for SACEUR as a 
matter of urgency. In the opinion of the Com-
mittee, the considerations discussed above make 
these minimum ground forces a more pressing 
necessity than ever before and yet it would seem 
to be far from attainment in the forseeable fu-
ture. The Council has rejected the suggestion 
that a new Protocol to the modified Brussels 
Treaty be concluded - laying down an obliga-
tion on all member States to place a minimum 
number of troops at the disposal of SACEUR -
without showing that this revision is not necess-
ary. The Committee, therefore, invites the As-
sembly to recommend to the Council to tell the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
what plans exist to provide these stated minimum 
30 divisions by other means. The established pro-
cedure for the giving of confidential information 
to the Committee may be appropriate for this 
purpose. The Committee repeats its previously 
expressed opinion on the importance and urgency 
of this requirement which deserves the highest 
priority. 
m. Joint Political Control 
27. Before leaving the subject of nuclear weap-
ons, the Assembly's concern with the integration 
of these weapons within the Alliance - whether 
they are fired from land, sea or air - and the 
placing of the joint decision to use them under 
the aegis of a political body should again be 
stressed. The Committee fears that otherwise the 
whole problem of ensuring Western security 
would founder on the anachronistic contradiction 
between modern weapons and the concept of tra-
ditional national sovereignty. It sees its fears 
confirmed by the recent difficulties met in solv-
ing the question of control in the integration of 
air defence, the establishment of IRBMs in 
Europe and the assignment of naval forces to 
SACEUR in case of war. A direct link exists bet-
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ween the non-integration of nuclear weapons for 
strategic use and the tendency of member States 
to create for themselves a nuclear deterrent and 
to withhold their forces from integration in a 
common pool. 
28. In Recommendation No. 23, the Assembly 
recommended to the Council "that it should exa-
mine the machinery required for exercising 
effective joint power of decision over the strate-
gic employment of nuclear weapons of member 
States as a first step towards the establishment 
of such joint power of decision within N.A.T.O. ". 
In Recommendation No. 28, the Assembly again 
insisted ''that the governments of member States 
take immediate steps to establish jointly political 
directives governing initial tactical use of nuclear 
weapons and covering, as far as possible, all con-
tingencies''. 
29. The Committee welcomes the clear statement 
of the Council in reply to Recommendation No. 
28 that "the power to authorise the initial tacti-
cal use of nuclear weapons within the area of the 
European Command rests with SACEUR, acting 
under political direction from the North Atlantic 
Council". It appreciates that the conditions 
under which this power would be used cannot be 
divulged as to do so would assist a potential 
aggressor. It is, however, not clear from the reply 
whether joint political directives have been esta-
blished as envisaged in Recommendation No. 28 
and the Council is requested to raise this matter 
in the North Atlantic Council if this step has not 
already been taken. The Committee regrets that 
no action appears to have been taken to imple-
ment the previous Recommendation, No. 23, con-
cerning a joint power of decision over the 
strategic employment of nuclear weapons and 
urges the Council to take the initiative within 
N.A.T.O. to this end and to report the results in 
due course to the Assembly. 
25. Ces troupes doivent etre equipees et en-
trainees pour des combats ou seraient utilisees 
des armes nucleaires a usage tactique aussi bien 
que pour des combats ou seraient utilisees les 
seules armes conventionnelles. 
26. La Commission a etudie la reponse du Con-
seil a la Recommandation no 28 et regrette qu'il 
ne semble pas considerer comme urgent de met-
tre a la disposition du SACEUR le minimum de 
30 divisions prevu, ou des forces equivalentes. 
De l'avis de la Commission, les considerations 
faisant l'objet de la discussion qui precede 
rendent plus pressante que jamais la necessite 
de fournir ces forces terrestres minima, et ea-
pendant il semblerait que nous soyons loin d'at-
teindre ce but dans un avenir previsible. IJe 
Conseil a repousse la suggestion selon laquelle 
il convenait de conclure un nouveau protocole, 
au Traite de Bruxelles modifie, stipulant que 
les pays membres s'engageaient a placer des 
effectifs minima a 11a disposition du SACEUR, 
sans demontrer que cette revision n'est pas ne-
eessaire. En consequence, la Commission propo.~e 
a l'AssembUe de recommander au Conseil d'i·n-
former la Commission des Questions de Defense 
et des Armements des plans existant pour four-
nir 30 divisions prevues par d'autres moyens. 
La procedure en vigueur pour la transmission 
<]'informations confidentielles a la Commission 
peut, en l'occurrence, se reveler appropriee. La 
Commission reitere son avis precedemment 
exprime sur l'importance et l'urgence de ce be-
soin qui merite priorite absolue. 
UI. Contr6le politique commun 
27. Avant de quitter le domaine des armes 
nucleaires, H. importe de souligner a nouveau 
la preoccupation de l'Assemblee en ce qui con-
cerne !'integration de telles ·armes dans l'Al-
liance (qu'elles soient lancees de bases terres-
tres, marines ou aeriennes), et la remise entre 
les mains d'un organisme politique du pouvoir de 
decider de leur utilisation. La Commission 
craint, s'il en etait autrement que tout le pr:>-
bleme du maintien de la securite occidentale 
ne se heurte a la contradiction anachronique 
existant entre les armes modernes et le concept 
de la souverainete nationale traditionnelle. Elle 
voit ses craintes confirmees par les difficultes 
recemment rencontrees pour resoudre le pro-
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bleme du controle en matiere d'integration de la 
defense aerienne, l'installation des IRBM en Eu-
rope, et la mise a la disposition du SACEUR de 
forces navales en cas de guerre. Il existe un 
lien direct entre la non-integration des armes 
nucleaires a emploi strategique et la tendance 
qu'ont certains Etats membres a creer leurs 
propres moyens de prevention nucleaire, ou a 
maintenir leurs forces conventionnelles en de-
hors du « pool » commun. 
28. Dans sa Recommandation no 23, l'Assem-
blee recommandait au Conseil « qu'il etudie la 
procedure que demanderait l'exercice d'un pou-
voir de decision commun efficace concernant 
l'emploi strategique des armes nucleaires en 
possession des pays membres, destinee a facili-
ter la mise au point d'un tel pouvoir de deci-
sion dans le cadre de l'O.T.A.N. ». Dans sa 
Recommandation no 28, l'Assemblee insistait a 
nouveau pour « que les gouvernements des Etats 
membres prennent des maintenant des mesures 
en vue de definir en commun des directives 
politiques relatives au premier emploi tactique 
des armes nucleaires et prevoyant, dans la me-
sure du possible, toute eventualite ». 
29. La Commission accueille avec satisfaction 
le nettete de la declaration du Conseil repon-
dant a la Recommandation no 28, selon laquelle 
« le premier emploi tactique des armes nu-
cleaires dans la zone de commandement europeen 
ne pent etre autorise que par le Commandant 
supreme agissant conformement a des direc-
tives politiques du Conseil de l'Atlantique 
Nord ». Elle comprend que les conditions d'exer-
cice de cette autorite ne puissent etre divul-
guees, car les preciser serait aider l'agresseur 
eventuel. La reponse n'indique pas clairement, 
cependant, si des directives politiques communes, 
telles qu'elles sont envisagees dans iJ.a Recom-
mandation no 28, ont ete definies, et la Commis-
sion prie le Conseil de soulever cette question 
devant le Conseil de l'Atlantique Nord, si aucun 
pas n'a encore ete fait dans cette direction. Elle 
regrette qu'aucune mesure ne semble avoir ete 
prise pour assurer la mise en reuvre de la Re-
commandation no 23, anterieure a ce~le-ci, re-
lative a un pouvoir de decision commun con-
cernant l'emploi strategique des armes nucleaires, 
et prie instamment le Conseil de prendre, a cet 
effet, !'initiative au sein de l'O.T.A.N., et de 
faire, en temps utile, rapport a l'Assemblee sur 




I. R6le of the Navy in the Nuclear Age 
30. In the light of the foregoing remarks on the 
dual aim of Western strategy - to prevent both 
total and limited war - the role to be played by 
the navy is now considered. This role is under-
going rapid changes under the imp!lct of techno-
logical developments. What may still be true for 
the navy's present activities, will no longer be 
true when, with the advent of the nuclear-power-
ed submarine, the situation is revolutionised. The 
dramatic impact of nuclear propulsion, especially 
for submarines, on naval strategy and defence 
policy is of the greatest importance. 
31. ~ithout even appearing on the surface, the 
future s"'~marine may be able to launch a missile 
on any targb~ in Europe or America from a short 
distance off the coast. Thanks to its enormous 
speed it will present a much greater menace to 
merchant shipping than anything before. In the 
future, all naval tasks may have to be fulfilled 
by submerged vessels. 
(a) Strategic strike role 
32. The Navy can fulfil a conventional as well 
as a nuclear strategic strike role. While the for-
mer has lost much of its purpose in the nuclear 
age - bombardment of ports by battleships or 
even heavy cruisers is out-dated - the latter is 
becoming more and more important. The case for 
changing from the land-based rocket to the sea-
based rocket is growing quickly. 
33. The US Secretary of State has recently 
stated that the US Navy would have submarines 
"fully loaded" with the Polaris intermediate 
range ballistic missile by September, 1960. Five 
are actually under construction'. 
I. See particulars in Appendix A, VI. 
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34. Thc:l Dutch Minister of Defence, in his recent 
statement on the Budget, stated that the Soviet 
Navy already includes a number of atom-powered 
submarines with equipment for l::mnching rockets 
against ground targets. No certainty exists as to 
the number of such submarines. Defence against 
missile-launching Soviet submarines is considered 
by many experts as the task which should have 
the highest priority. No effective defence weapon 
exists as yet, however. Submarine detection is far 
from perfect. The research work now started at 
the NATO naval centre at La Spezia should the-
refore be given top priority. All naval countries 
should contn'bute and benefit from the results 
achieved. 
35. It is highly questionable whether the use 
of the present extremely costly but imperfect 
anti-submarine equipment against missile-launch-
ing Soviet submarines can be afforded. Even if 
Soviet submarines were detected near Western 
coasts in normal times, they could not be attacked 
before they launched their missiles. If such a 
blow must be received in any case, should money 
be spent in order to have a chance to destroy 
the submarines after they have discharged their 
missile? 
::!6. While it therefore seems logical to give 
priority in the allocation of anti-submarine 
equipment to those forces protecting the convoy 
routes (where enemy submarines would be con-
centrated and therefore more easily destroyed), 
this may not be the American attitude. If they 
prefer to see their anti-submarine forces patrol 
their own coasts, the already slight possibilities 
of protecting merchant shipping will be gravely 
affected. 
(b) Protection of Sea-Lanes 
37. All the European nations are dependent 
upon the heavy tonnage of seaborne traffic for 
their economic support. Not only the Atlantic 
communications, but also those across the North 
Sea, the Channel, the waters round the British 
Isles, the Baltic Sea and the Mediterranean are 
of vital importance. 
38. Two contingencies can be visualised: the 
first is that total war in the form of an exchange 
DEUXIEME P ARTIE 
FORCES NAV ALES 
I. R6le de la marine d l'cige nucleaire 
30. A la lumiere des remarques precedentes 
sur le double objectif de la strategie occiden-
tale, prevenir a la fois un conflit total et des 
conflits limites, examinons maintenant le role 
que peut jouer la marine. Ce role subit a l'heure 
presente une evolution rapide sous l'impact des 
progres techniques. Ce qui peut etre encore 
vrai en ce qui concerne aujourd'hui les acti-
vites de la marine, ne le sera plus, lorsqu'avec 
l'avenement du sous-marin a propulsion nucle-
aire, la situation sera completement transformee. 
Les repercussions impressionnantes de l'avene-
ment de la propulsion nucleaire, pour le sous-
marin en particulier, dans le domaine de la stra-
tegie navale et de la politique de defense sont de 
la plus grande importance. 
31. Sans meme faire surface, le sous-marin de 
l'avenir pourra, a peu de distance de la cote, 
lancer une fusee contre n'importe quel objec-
tif europeen ou americain. Grace a sa vitesse 
considerable, il representera pour les navires 
marchands un danger beaucoup plus grand 
que tous ceux qu'ils ont connus jusqu'a ce jour. 
Dans l'avenir, il se pourrait que toutes les 
taches navales doivent etre remplies au moyen 
de batiments submersibles. 
(a) Role d'intervention strategique 
32. La marine peut jouer un role d'interven-
tion conventionnel, mais peut jouer aussi un 
role d'intervention strategique nucleaire. Bien 
que le premier ait perdu beaucoup de son interet 
a l'age nucleaire (le bombardement des ports par 
cuirasse ou meme par croiseur lourd est depasse), 
le second prend aujourd 'hui une importance 
eroissante. La these de la substitution de la fusee 
lancee de bases marines a la fusee lancee de bases 
terrestres, gagne rapidement du terrain. 
33. Le Secretaire d'Etat americain a declare 
recemment que 'la marine americaine possedera 
des sous-marins « completement equipes » 
d'IRBM du type Polaris en septembre 1960. 
Cinq d'entre eux sont actuellement en construc-
tion 1• 
1. Pour plus de dlltails, voir Annexe A, VI. 
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34. Le Ministre de la Defense des Pays-Bas, 
dans sa recente communication sur le budgat 
declarait que la marine sovietique comprend 
un certain nombre de sous-marins a propulsion 
atomique, equipes pour le lancement de fusees 
contre les objectifs terrestres. Le nombre de ces 
sous-marins ne peut etre fixe avec precision. 
La defense contre les sous-marins sovietiques 
lance-fusees est consideree par de nombreux 
experts comme la tache primordiale. Cependant, 
aucune arme defensive efficace n'existe encore. 
Le systeme de detection des sous-marins est 
loin d'etre parfait. Les travaux de recherche que 
l'on vient d'entreprendre au centre naval de 
l'O.T.A.N. a La Spezia devraient par consequent 
avoir priorite absolue. Toutes les puissances 
navales devraient y participer et beneficier des 
resultats acquis. 
35. Il est extremement douteux que nous ayons 
les moyens de nous offrir le materiel de lutte 
antisous-marine actuel, extremement onereux 
et de plus imparfait, pour l'utiliser contre les 
sous-marins sovietiques lance-fusees. Meme si ces 
derniers pouvaient etre detectes en temps nor-
mal au large des cotes occidentales, ils ne pour-
raient etre attaques avant d'avoir lance leurs 
fusees. Si nous devons subir de toute fa~on les 
effets meurtriers de leurs armes, convient-il de 
consacrer de !'argent a essayer de detruire en-
suite les sous-marins? 
36. Bien qu'il paraisse par consequent logique, 
en ce qui concerne !'allocation d'equipement anti-
sous-marin, d'accorder 'la priorite aux forces 
chargees de la protection des routes maritimes 
(oil les sous-marins ennemis se concentreraient 
et pourraient de ce fait etre detruits plus aise-
ment), il est possible que les Etats-Unis ne 
partagent pas cette opinion. S'ils preferent voir 
leurs forces antisous-marines patrouiller le 
long de leurs propres cotes, les chances deja 
minimes de parvenir a assurer la protection des 
navires marchands en seront gravement com-
promises. 
(b) Protection des routes maritimes 
37. Toutes les nations europeennes dependent 
de l'enorme tonnage du trafic maritime pour le 
soutien de ~eur economie. Les communications 
a travers l'Atlantique, ainsi qu'a travers la Mer 
du Nord, les eaux britanniques, la Manche, la 
Baltique et la Mediterranee, sont done d'impor-
tance vitale. 
38. On peut envisager deux eventualites. La 
premiere est la guerre totale sous la forme d'un 
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of annihilating nuclear blows will take place. 
Naval headquarters assume that this phase will 
be followed by a long drawn-out phase of fight-
ing, the so-called "broken-back war". The Soviets 
also continue to regard future general war as 
likely to involve significant long campaigns 
which explains their interest in the interruption 
of Western sea communications. 
39. The second contingency is a Soviet blockade 
of Western sea-traffic without a nuclear war. 
Although it has been suggested in certain quar-
ters that the \Yest should immediately initiate 
nuclear war in reply to such a blockade, this does 
not seem to be a praticable or a credible solution 
- at least in the early stages - in view of the 
probabilities of nuclear retaliation. 
~0. Protection of shipping therefore is needed 
in both contingencies. It is a task of great mag-
nitude. In contrast to the situation on land, 
the attacker on the sea needs far less resources 
to achieve success, while the defender must have 
at its disposal proportionally much stronger 
forces to ensure effective defence. 
41. For example, in the last war, the German 
navy had less than 40 submarines available, and 
only an average of 12 on operational patrol in 
the Atlantir and North Sea, during the first 
21 months of the war. Nevertheless, these compa-
rative small forces caused a dislocation of mer-
chant shipping and considerable losses. Even at 
the height of the Battle of the Atlantic, the 
German submarines appear never to have reached 
200 in total and rarely were there more than 
50 on active operations at any one time in this 
theatre. 
42. The strength of the Soviet submarine fleet 
has been estimated by Admiral Barjot as 484\ 
more than ten times as big as the German sub-
marine fleet at the beginning of the last war. Of 
this number, for example, the Soviets might 
deploy a quarter in the Atlantic and in the 
North Sea. Of this hundred, one half might be 
expected to be in action, while the other half 
would be in home bases for supply and refitting. 
1. See particulars in Appendix A, VII. 
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Of the 50 thus crmsmg in the Atlantic, some 
might be off the American coasts, participating 
in the nuclear strategic strike, some might be 
used to ward off allied submarine attacks on 
the Russian coasts, some might be in the North 
Sea and some on the main Atlantic sea routes. 
It should be remembered that of the 12 million 
tons of allied ships destroyed in the last war, 
11 Yz were destroyed by submarines alone. The 
Western shipping tonnage has increased by 55 % 
sinre 1939 and amounted to 98 million tons in 
1955. It is probably still larger today in view of 
the new fleet of big tankers constructed since the 
Suez crisis. 
43. To afford protection against this threat, 
anti-submarine forces must be concentrated at 
the points where merchant shipping is particu-
larly dense and where enemy submarines would 
therefore be most numerous. The only present 
method of fighting submarines is by hunting 
them down by destroyers and anti-submarine 
submarines, as well as land and sea-based air-
craft. The development of atomic depth charges 
will favour the defence as they may be able to 
destroy a submarine at 600 yards distance. Anti-
submarine submarines present an effective de-
fence weapon provided they have the latest equip-
ment and, in particular, detection devices (long 
range Sonar) 1 • This is not at present the case 
with the submarines of most WEU member 
States. Merchant ships would also have to be 
escorted by a fleet equipped with anti-aircraft 
and anti-submarine weapons. Experience during 
the last war indicates that below a certain speed, 
ships are safer in convoys. Merchant ships today 
sail at speeds which compare unfavourably with 
those of conventional submarines, and are very 
much below the very high speeds of nuclear-
powered submarines. 
(c) Limited Warfare 
44. Is a limited naval war in Europe a possible 
contingency at the present time? The following 
1. See in Appendix A, VIII particulars of modem 
anti-aircraft and anti-submarine vessels. 
echange d'engins nucleaires avec aneantissement 
reciproque. Les quartiers generaux navals 
posent a priori que cette premiere phase sera 
suivie d'une longue phase de combats prolon-
ges, d'une guerre entre nations diminuees 
( « broken-back war »). Les Soviets continuant 
egalement a considerer que toute guerre generale 
entrainerait vraisemblablement, dans l'avenir, 
des campagnes longues et importantes, ce qui 
explique l'interet qu'ils portent a }'interdiction 
des communications maritimes de l'Occident. 
39. La seconde eventualite est celle d'un blocus 
sovietique des routes maritimes occidentales, 
sans guerre nucleaire. Bien qu'il ait ete suggere 
dans certains milieux que l'Occident devrait 
prendre immediatement !'initiative de !'utilisa-
tion des armes nucleaires a emploi strategique 
pour repondre a un tel blocus, cette solution 
ne parait pas etre, du point de vue pratique, 
tres satisfaisante ni tres convaincante (au debut 
de son application tout au moins), etant donne 
la probabilite de represailles nucleaires. 
40. La protection du trafic maritime s'impose 
done dans l'un et l'autre cas. C'est la une tache 
d'une ampleur extreme. Contrairement a ce qui 
se passe sur terre, l'agresseur s'accommodera, sur 
mer, de ressources bien moindres pour parvenir 
a ses fins, alors que le defenseur devra disposer, 
proportionnellement, de forces beaucoup plus im-
portantes pour assurer une protection efficace. 
41. Au cours de la derniere guerre, par exem-
ple, la marine allemande disposait de moins de 
40 sous-marins, une douzaine operant effective-
ment dans l'Atlantique et la Mer du Nord au 
cours des 21 premiers mois de la guerre. Nean-
moins, ces forces relativement reduites dislo-
querent le trafic marchand et causerent des 
pertes considerables. Meme au plus fort de la 
Bataille de l'Atlantique, le nombre des sous-
marins allemands ne semble jamais avoir depasse 
200, et rarement s'en est-il trouve plus de 50 
operant simultanement dans cette zone. 
42. La flotte sous-marine sovietique totalise, 
selon l'amiral Barjot, 484 unites t, ce qui repre-
sente plus de dix fois le volume de la flotte 
sous-marine allemande au debut de la derniere 
guerre. Les Soviets pourraient par exemple de-
ployer un quart de ces unites dans l'Atlantique 
et la Mer du Nord. De ces cent unites, cinquante 
seraient vraisemblablement en operation tandis 
que les cinquante autres se trouveraient a leurs 
1. Pour plus de details, voir Annexe A, VII. 
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bases pour ravitaillement et reparations. Parmi 
les cinquante croisant ainsi dans l'Atlantique, 
certaines participeraient, au large des cotes ame-
ricaines, a l'action d'intervention stratCgique 
nucleaire, d'autres s'emploieraient a repousser les 
attaques des sous-marins allies contre les cotes 
russes, d'autres enfin se trouveraient en Mer 
du Nord ou sur les principales routes maritimes 
transatlantiques. Il convient de se rappeler que, 
sur les 12 millions de tonnes de navires allies 
detruites au coUl's de la derniere guerre, 11 mil-
lions et demi furent detruites par les seuls sous-
marins. Le tonnage des navires occidentaux a 
augmente de 55 % depuis 1939 et s'elevait a 98 
millions de tonnes en 1955. Il est probablement 
plus important encore aujourd'hui, du fait de 
l'existence de la nouvelle flotte de gros petroliers 
construits depuis la crise de Suez. 
43. Pour assurer une protection contre cette 
menace, les forces antisous-marines doivent etre 
concentrees aux points ou le trafic marchand est 
le plus dense, et ou par consequent les sous-
marins ennemis seront les plus nombreux. La 
seule methode actuellement connue pour lutter 
contre les sous-marins consiste a les traquer a 
l'aide de destroyers, de sous-marins antisous-
marins, et d'appareils bases a terre ou embar-
ques. La mise au point de grenades sous-marines 
atomiques facilitera la defense, puisqu'elles 
peuvent detruire un sous-marin a 600 metres de 
distance. Les sous-marins antisous-marins consti-
tuent une arme efficace, a condition d'etre dotes 
de l'equipement le plus moderne, en particulier 
de dispositifs de detection (Sonar a longue por-
tee)t, ce qui n'est pas le cas a l'heure actuelle 
pour les sous-marins de la plupart des pays 
membres de l'U.E.O. Les navires marchands 
devront egalement etre escortes par une flotte 
dotee d'armes anti-aeriennes et antisous-marines. 
L'experience de la derniere guerre montre qu'au-
dessous d'une certaine vitesse, les navires en 
convoi jouissent d'une plus grande securite. Les 
vitesses des navires marchands actuels ne peuvent 
se comparer a celles des sous-marins convention-
nels, ni aux vitesses bien superieures des sous-
marins atomiques. 
(c) Guerre limitee 
44. Une guerre navale limitee doit-elle etre, a 
l'heure actuelle, consideree comme une eventualite 
I. Pour plus de details sur les dem.iers navires anti-
aeriens et antisous-marins, voir Annexe A, VIII. 
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circumstances in which the Navy would have to 
intervene can be envisaged: attacks on off-shore 
islands, like Bornholm, or even one of the large 
Danish Islands; amphibious localised operations 
against a coast-line (although defence from the 
]and might also be considered sufficient), blo-
ckade of a single sea-lane, like the Baltic Sea or 
even the Mediterranean. Also the possibility of 
hostilities in which the Soviet Union is not di-
rectly concerned, e. g. in the Near East, cannot 
be wholely discounted. As such attacks are un-
likely to justify strategic nuclear retaliation, the 
Navy would need limited war capabilities. 
45. Soviet naval writers have recently begun to 
investigate problems of seaborne landing ope-
rations. In case of war - total or limited - sea-
borne as well as airborne assaults on the Danish 
and Norwegian coasts and on the Turkish Straits 
might have to be faced. 
-t6. Although naval headquarters do not seem 
to be preparing for the possibility of a limited 
war, this does not raise particular difficulties 
from the point of view of equipment, as most of 
the units in the navies of WEU member States 
nre of the conventional type and therefore well 
suited for limited war operations. An integrated 
force for such a contingency might be created 
around light aircraft carriers and, for landing 
operations, the so-called commando-carriers, of 
which HMS Bulwark is the first model 1• Two 
groups of commando-carriers with the necessary 
smaller vessels such as light cruisers, destroyers, 
frigates equipped with surface-to-air, surface-
to-surface and anti-submarine missiles, one of 
which would be stationed in Northern and the 
other in Southern European waters, might be 
sufficient to meet such contingencies. 
47. These limited war capabilities might also be 
used in conflicts which might arise between the 
Western powers and countries not part of the 
Soviet bloc. 
1. See particulars in Appendix A, IX. 
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(d) Coastal defence 
4R This last task of the Navy in nuclear and 
non-nuclear warfare is not a responsibility of 
allied commands, but of national authorities 
only. Little is therefore known of how satisfac-
torily they discharge their duties, except for the 
warning given by SA CLANT that national 
authorities are not devoting sufficient attention 
to it. 
U. Availability of Forces 
49. The Committee had the opportunity of visit-
ing several of the naval headquarters of the 
North Atlantic Alliance located in Great Britain, 
thus obtaining first-hand impressions of the 
missions and structure of these headquarters. 
Visits were paid to the Channel Command 
under the joint command of the Allied Com-
mander-in-Chief, Channel, in Portsmouth and 
the Allied Maritime Air Commander-in-Chief, 
Channel in Northwood; the Command, Eastern 
Atlantic Area, under the joint command of 
the Commander-in-Chief and the Air Com-
mander-in-Chief, Eastern Atlantic Area, both in 
Northwood, as well as the subordinate Command, 
Submarine Forces, Eastern Atlantic Area, in 
Gosport. The Committee would like to express 
its thanks to the Commanders-in-Chief and their 
officers for the reception and the generous hospi-
tality it received. 
50. According to the unclassified information 
given, the following are the missions of these 
headquarters and of the forces available to them 
in case of war. 
(a) Channel Command 
51. The primary mission of Allied Command 
Channel is to protect merchant shipping in the 
area in the event of an outbreak of war, so that 
it will be capable of renewing supplies to Europe 
after the initial nuclear attack. The ships would 
first have to be conducted clear of the port areas 
and then dispersed and led to less dangerous 
areas. The Committee learned, much to its dis-
may, that after ten years of study, the question 
of providing alternative means and sites other 
possible en Europe ? Les cas suivants pourraient 
se presenter, ou la marine serait obligee d'inter-
venir : attaque des lles au large des cotes, telles 
que Bornholm ou meme l'une des grandes iles 
danoises ; operations amphibies localisees en un 
point de la cote (bien que les defenses terrestres 
puissent etre aussi considerees comme satisfai-
santes); blocus d'une seule voie de communication 
telle que la Baltique ou meme la Mediterranee. De 
plus, on ne peut completement eliminer la pos-
sibilite d'un conflit ne concernant pas directe-
ment l'Union Sovietique, le Proche-Orient, par 
exemple. Comme de telles attaques sont peu 
susceptibles de justifier des represailles nucle-
aires d'ordre strategique, la marine aurait besoin 
de moyens de lutte propres a une guerre limitee. 
45. Les specialistes sovietiques des questions 
navales ont entrepris recemment l'etude des pro-
blemes que posent les operations amphibies de 
debarquement. En cas de guerre, totale ou limi-
tee, on pourrait avoir a repousser des attaques 
Jancees au moyen d'unites amphibies et aero-
portees contre les cotes danoises et norvegiennes, 
et contre les Detroits. 
46. Bien que les quartiers generaux navals ne 
semblent pas se premunir contre la possibilite 
d'une guerre limitee, ce point ne souleve aucune 
difficulte particuliere du point de vue equipe-
ment, etant donne que la plupart des unites 
navales des Etats membres de l'U.E.O. sont du 
type conventionnel, et de ce fait conviennent 
parfaitement aux operations d'une guerre limitee. 
Pour faire face a une telle eventualite, une force 
integree pourrait s'organiser autour de porte-
avions legers et, pour les operations de debarque-
ment, autour de ce qu'on appelle les « transports 
de commandos » dont le HMS Bulwark 1 est le 
premier modele. Deux groupes de transports 
de commandos avec le nombre necessaire de 
navires de moindre tonnage, tels que croiseurs 
legers, destroyers, escorteurs equipes d'engins 
sol-air, sol-sol et antisous-marins, pourraient 
suffire pour parer a ces eventualites, l'un etant 
stationne dans les eaux de l'Europe septentrio-
nale, l'autre dans les eaux de !'Europe meri-
dionale. 
47. Ces moyens de lutte propres a une guerre 
limitee pourraient egalement etre utilises en cas 
de conflit entre les puissances occidentales et 
les pays qui ne font pas partie du bloc sovie-
tique. 
1. Pour plus de details, voir Annexe A, IX. 
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(d) Defense cotiere 
48. Cette derniere tache de la marine, en cas de 
guerre nucleaire ou non-nucleaire, n'est pas du 
ressort des commandements allies, mais des seules 
autorites nationales. L'on possede, en conse-
quence, peu de renseignements sur la fa<;on dont 
elles s'acquittent de leurs obligations, exception 
faite de l'avertissement donne par le SACLANT, 
selon lequelles autorites nationales n'y consacrent 
pas une attention suffisante. 
11. Disponibilite des forces 
49. La Commission a eu !'occasion de visiter 
plusieurs des quartiers generaux navals de 
!'Alliance de l'Atlantique Nord situes en Grande-
Bretagne, et elle a pu se faire ainsi, a la 
source meme, une opinion des missions et de 
la structure de ces quartiers generaux. Elle a 
rendu visite au Commandement de la Manche 
exerce conjointement par le Commandant en 
Chef Allie de la Manche a Portsmouth, et le 
Commandant en Chef Allie des forces aero-
navales de la Manche a Northwood ; au Com-
mandement du Secteur oriental de l'Atlantique 
exerce conjointement par le Commandant en 
Chef et le Commandant en Chef des forces 
aeriennes du Secteur oriental de l'Atlantique, 
tous deux a Northwood; ainsi qu'au Comman-
dement des forces sous-marines du Secteur orien-
tal de l'Atlantique, qui leur est subordonne, a 
Gosport. La Commission aimerait saisir cette 
occasion pour remercier les Commandants en 
Chef et leurs officiers de la reception qui leur 
a ete offerte et de l'hospitalite genereuse qu'ils 
ont r~ue. 
50. Selon des informations ne presentant aucun 
caractere secret, voici quelles seraient les missions 
de ces differents quartiers generaux, et quelles 
sont les forces dont ils disposeraient en cas de 
conflit. 
(a) Commandement de la Manche 
51. La mission du Commandement Allie de la 
Manche est essentiellement de proteger les 
flottes marchandes dans cette zone en cas de 
conflit, afin qu'elles soient en mesure de ravitail-
ler !'Europe apres l'attaque nucleaire initiale. 
Cette tache consisterait a eloigner d'rubord les 
navires des installations portuaires, puis a les 
disperser et a les diriger vers des zones moins 
dangereuses. La Commission a appris, a sa 
grande consternation, qu'apres dix annees de 
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than main ports for discharging merchant ships 
was still under consideration. The danger is that 
merchant ships might be caught at the moment 
of evacuation in the fallout of nuclear bombs, 
and nothing has yet been done to provide mer-
chant shipping with anti-fallout devices, as these 
are costly and not considered to be a good com-
mercial investment by shipowners. The provision 
of suitable anti-fallout equipment, should be re-
garded as useful defence expenditure and gov-
ernments should take steps to encourage mer-
chant ships to be so equipped by financial and 
other appropriate inducements. 
52. The forces available to the Channel Com-
mand are the smaller units of the four participat-
ing countries, the United Kingdom, France, Bel-
gium and the Netherlands, and are earmarked 
for assignment only after the declaration of an 
emergency. A few naval air squadrons are ear-
marked for assignment to the Command. Nuclear 
weapons do not appear to be available in the 
area and it is assumed that Soviet ships will not 
be ready to use nuclear torpedoes either before 
the end of 1960. 
(b) Eastern Atla-ntic Area 
53. In SACLANT's view, the primary task in 
this area is to participate in the strategic strike; 
the second task is to protect shipping from sub-
marines. In the initial phase, the main threat 
would be constituted by submarines which would 
already have reached their area of operation, 
such as the south-western access to the Channel. 
In view of this danger, it would have to be decid-
ed whether the ships removed from harbours 
should be taken across the Atlantic, or whether 
they should be dispersed in anchorages in 
\Vestern Europe. In the first case, the ships 
would have to be convoyed by escort destroyers 
under cover of long-range shore-based patrol 
planes. 
54. Forces available to the Atlantic Command 
include almost the entire Atlantic fleet of both 
the United States and the United Kingdom, as 
well as ships from Canada, Denmark, France, 
Netherlands, Norway and Portugal. Only Ame-
114 
rican, British and Dutch units make up the 
strike fleet, composed of aircraft carriers, crui-
sers, guided missile ships and submarines. This 
strike fleet comes under the direct command 
of SACLANT. The ships earmarked for the 
Eastern Atlantic Area are smaller surface units. 
The Submarine Command, Eastern Atlantic 
Area, will have at its disposal, in case of emer-
gency, US, UK, French and Dutch submarines 
for anti-submarine warfare. The Air Commander, 
Eastern Atlantic Area, will have under his com-
mand American, French, British and Portu-
guese air squadrons using bases from Norway 
to Portugal. Nuclear weapons appear to be avai-
lable and would be relied upon to deal with any 
threat from enemy cruisers. 
55. While anti-submarine forces are not as 
strong as might be hoped, the quality of the 
equipment and training is particularly high. 
Their strength should be sufficient to protect 
the strike fleet forces and they would be able 
to save a certain percentage of merchant ship-
ping. It appears that the main area of operations 
would be the area beginning at the south-western 
exit of the Channel. If the Eastern Atlantic 
Command has to concentrate the bulk of its 
units in this area and the Channel Command its 
units in the Channel itself, few Western forces 
would appear to be available for the North Sea. 
The North Sea waters are too restricted to allow 
for operations by the strike fleet. It is in this 
region that reinforcements are badly needed. 
(c) The Baltic Sea 
56. The Baltic Sea is under the control of 
SACEUR and on this occasion the Committee 
was not able to visit the headquarters for this 
area. In the course of its visits to the other head-
quarters the critical problem of the defence of 
the Baltic Sea and in particular its exit, was 
repeatedly stressed. Western forces in the Baltic 
Sea are weak. They include some units of the 
Danish Navy which consists of two coastal de-
stroyers, six frigates and four submarines; some 
units of the Norwegian Navy which consists of 
travail, la question de trouver d'autres moyens, 
et d'autres endroits que les principaux ports, 
pour le dechargement des navires marchands, 
etait toujours a l'etude. Le danger reside dans le 
fait que les navires, au moment de !'evacuation, 
pourraient etre atteints par les retombees radio-
actives des bombes nucleaires, mais aucune me-
sure n'a encore ete prise pour doter les navires 
marchands d'un equipement anti-radiations, pour 
la simple raison qu'un tel equipement est cou-
teux et ne constitue pas, du point de vue com-
mercial, un bon investissement pour les arma-
teurs. Un equipement de protection convenable 
contre les particules radio-actives devrait done 
etre prevu dans le cadre des depenses de defense 
utiles, et les gouvernements devraient prendre des 
mesures pour encourager les navires marchands 
ii s'equiper de la sorte, grace a une aide appro-
priee, financiere ou autre. 
52. Les forces qui se trouvent a la disposition 
du Commandement de la Manche sont consti-
tuees par les unites les moins importantes des 
quatre nations participantes (la Grande-Bre-
tagne, la France, la Belgique et les Pays-Bas), 
et sont reservees a ce Commandement seulement 
en cas de conflit. Quelques escadrilles de l'aero-
navale seraient affectees a ce Commandement. 
Les armes nucleaires ne semblent pas etre 
disponibles dans cette zone et l'on admet a priori 
que les navires sovietiques, d'autre part, ne seront 
pas equipes pour le lancement des torpilles ato-
miques avant la fin de 1960. 
(b) Le Secteur oriental de l' Atlantique 
53. Selon le SACLANT, la premiere tache, dans 
ce secteur, consiste a prendre part a l'action d'in-
tervention strategique ; la seconde, a proteger 
les navires contre les sous-marins. Au stade ini-
tial, la menace principale viendrait des sous-
marins ayant deja gagne leur zone d'operations, 
les approches sud-ouest de la Manche, par exem-
ple. Etant donne ce danger, il conviendrait de 
decider si les navires eloignes de leur port tra-
verseraient l'Atlantique ou seraient repartis entre 
differents mouillages d'Europe occidentale. Dans 
le premier cas, ces navires devraient etre accom-
pagnes par des escorteurs rapides sous la pro-
tection d'avions patrouilleurs a long rayon d'ac-
tion bases a terre. 
54. Les forces mises a la disposition du Com-
mandement Atlantique comprennent la presque 
totalite des flottes atlantiques des Etats-Unis et 
de la Grande-Bretagne ainsi que des unites cana· 
diennes, danoises, fran~aises, hollandaises, norve· 
114 
DOOVMEJNT 12S 
giennes et portugai&es. Seules des unites ameri· 
caines, anglaises et hollandaises constituent la 
flotte d'intervention composee de porte-avions, 
de croiseurs, de navires porte-engins et de sous-
marins. Cette flotte d'intervention se trouve di-
rectement sous le commandement du SACLANT. 
Les navires affectes au Secteur oriental de l'At-
lantique sont des unites de surface de moindre 
tonnage. Le Commandement des forces sous-
marines du Secteur oriental de l'Atlantique aura 
a sa disposition, en cas de conflit, des sous-
marins americains, anglais, fran~ais et hollandais 
pour la lutte antisous-marine. Le Commandant 
des forces aeriennes du Secteur oriental de 
l'Atlantique aura sous ses ordres des escadrilles 
americaines, fran~aises, anglaises et portugaises 
qui utilisent des bases reparties de la Norvege au 
Portugal. Des armes nucleaires paraissent dis-
ponibles et le Commandement compterait sur 
elles pour faire face a toute menace venant de 
croiseurs ennemis. 
55. Bien que les forces antisous-marines n'aient 
pas atteint le niveau que l'on aurait pu esperer, 
la qualite de leur equipement et de leur entraine-
ment est particulierement elevee. Elles devraient 
etre suffisamment importantes pour proteger la 
flotte d'intervention et permettraient d'epargner 
uncertain pourcentage de navires marchands. La 
principale zone d'operations commencerait, sem· 
ble-t-il, a la sortie sud-ouest de la Manche. Si 
le Commandement du Secteur oriental de l'Atlan-
tique doit concentrer la majeure partie de ses 
unites dans cette zone et le Commandement de 
la Manche la majeure partie des siennes dans la 
Manche elle-meme, peu de forces occidentales 
resteront, semble-t-il, disponibles en Mer Ju 
Nord. Cette mer est par trop exigue pour per-
mettre a la flotte d'intervention d'operer dans ses 
eaux. C'est dans cette zone que les renforts font 
le plus cruellement defaut. 
(c) La Baltique 
56. La Baltique est sous l'autorite du SACEUR, 
et a cette occasion la Commission n'a pas ete 
a meme de visiter le quartier general dont releve 
ce secteur. Au cours de ses visites aux autres 
quartiers generaux, le caractere crucial du pro-
bleme de la defense de la Baltique, et en parti-
culier de ses detroits, a ete a maintes reprises 
evoque. Les forces occidentales dans la Baltique 
sont tres peu importantes. Elles comprennent 
quelques unites de la marine danoise qui se com-
pose de deux destroyers cotiers, six fregates et 
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six destroyers, ten frigates and eight submarines, 
and some units of the German Navy which con-
sists of twelve destroyers, six frigates and twelve 
submarines as well as two minelayers and some 
coastal minesweepers. 
57. The Soviet Baltic Fleet is the largest Soviet 
sea force with about eight modern cruisers and 
a large share of all the other components of the 
Soviet Navy including submarines. Its objects 
would be to clear the Baltic Sea and, once hav-
ing gained superiority, to occupy the Danish 
Islands, Jutland and possibly Southern Norway, 
by airborne and seaborne assaults. Once the exit 
of the Baltic Sea had been freed, submarines 
would be sent into the North Sea and the Chan-
nel to interrupt communications. 
(d) The Mediterranean 
58. The Mediterranean forces also come under 
the control of SACEUR. The Committee has not 
yet been able to make a tour of inspection in this 
area. 
59. Western forces in the Mediterranean are 
composed of the US Sixth Fleet, by far the 
strongest unit in the area, the British Mediterra-
nean Fleet (one aircraft carrier, several cruisers, 
destroyers, and frigates as well as minesweepers 
and submarines), part of the French Mediterra-
nean Fleet (a total of 70,000 tons: three aircraft 
carriers, one anti-aircraft cruiser, 25 destroyers 
and fast frigates, minelayers and sweepers and 
about 15 submarines), the Italian Navy (one 
guided missile light cruiser in construction, four 
to five light cruisers, some 25 destroyers and 
frigates, eight submarines), and the Greek and 
Turkish naval forces. The recent French decision 
has retained under national command the part 
of the French Navy earmarked for N.A.T.O. in 
case of war. 
60. The enemy threat in the Mediterranean is 
constituted by the Soviet Black Sea Fleet, the 
Soviet forces stationed in Albanian ports (per-
haps four submarines) and the forces of any 
State which might support the Soviet bloc in 
case of war, such as for example the United Arab 
Republic which has already received about ten 
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Soviet submarines. The Black Sea Fleet consists 
of about ten modern cruisers, 30 destroyers and 
ten submarines. The objective at the outbreak 
of war would be to seize the Turkish Straits and 
to break through into the Mediterranean to 
support the action of the submarines already 
operating in these waters. The main Western 
goal would therefore be to close the Turkish 
Straits, destroy possible bases of Soviet sub-
marines in the Mediterranean and trace sub-
marines already operating there. 
(e) General observations 
61. One of the greatest weaknesses in naval 
defence is the fact that, in contrast to SACEUR, 
the naval headquarters have no forces assigned 
to them in peacetime. Forces are only earmarked 
for assignment in case of emergency. A time lag 
is to be feared between the first alert and the 
assignment of the different forces to each com-
mand. This delay may be up to 24 hours. During 
that time, the allied commanders could only 
command the forces of their own countries in 
the cases where they also occupy a national com-
mand, but the allied defence plans could not yet 
be implemented. Furthermore, the units might 
not be in the theatre of operations at the time 
of the emergency and in that case time would 
again be lost before they became available for 
their required task. The transfer of command 
from the national authorities to the allied autho-
rities at the outbreak of war likewise presents 
obvious drawbacks, since apart from occasional 
exercises, the allied commanders have no expe-
rience of the units assigned to them. It therefore 
seems expedient for the same principle of assign-
ment in peacetime to be applied to naval forces 
as to ground forces. 
62. The Committee was shocked to discover the 
lack of integration of the supply services of the 
various nations. Under present circumstances, 
ships of different nationality operating under 
an allied command in the event of war would 
depend on their own supply system and it would 
be difficult for a destroyer of x to be refuelled 
by a refuelling ship of y. Apart from financial 
considerations, the operation of this system leads 
to a duplication and waste of physical resources. 
In peacetime, it seems possible to avoid such 
waste by accounting procedures or bilateral 
quatre sous-marins ; quelques unites de la ma-
rine norvegienne qui se compose de six des-
troyers, dix fregates et huit sous-marins; et de 
quelques unites de la marine allemande qui se 
compose de douze destroyers, six fregates, douze 
sous-marins, ainsi que de deux mouilleurs de 
mines et de quelques dragueurs de mines cotiers. 
57. La Flotte de la Baltique est la plus grosse 
force navale sovietique et comporte environ huit 
croiseurs modernes et bon nombre de tous les 
autres types de batiments en service dans Ja 
marine sovietique, y compris les sous-marins. Ses 
objectifs seraient de nettoyer la Baltique, et, 
apres avoir obtenu la superiorite, d'occuper les 
iles danoises, le Jutland et peut-etre la Norvege 
meridionale, grace a des operations aeroportees 
et amphibies: Une fois la sortie de la Baltique 
degagee, des sous-marins seraient envoyes dans 
la Mer du Nord et dans la Manche pour couper 
les communications. 
(d) La Mediterranee 
58. Les forces de la Mediterranee sont egale-
ment placees sous l'autorite du SACEUR. La 
Commission n'a pas ete a meme de faire, jusqu 'a 
ce jour, une visite d'inspection dans cette zone. 
59. Les forces occidentales en Mediterranee 
comprennent la Sixieme Flotte americaine, de 
loin la plus forte des unites dans cette zone, la 
Flotte anglaise de la Mediterranee (un porte-
avions, plusieurs croiseurs, destroyers et fregates 
ainsi que des mouilleurs de mines et des sous-
marins), une partie de la Flotte fran«;aise de la 
:M:editerranee (au total 70.000 tonnes :trois porte-
avions, un croiseur ainti-aerien, 25 destroyers et 
fregates rapides, des mouilleurs et des dragueurs 
de mines, et environ 15 sous-marins), la marine 
italienne (un croiseur leger porte-engins guides 
en construction, quatre ou cinq croiseurs Iegers, 
quelque 25 destroyers et fregates, huit sous-
marins), enfin les forces navales grecques et 
turques. La recente decision fran«;aise a pour effet 
de maintenir sous commandement national la 
partie de la marine fran«;aise reservee a 
l'O.T.A.N. en cas de guerre. 
60. La menace ennemie en Mediterranee est 
constituee par la Flotte sovietique de la Mer 
Noire, les forces sovietiques basees en Albanie 
(probablement quatre sous-marins), ainsi que les 
forces de tout Etat qui pourrait soutenir le bloc 
sovietique en cas de guerre, comme la Republique 
.Arabe Unie, par exemple, qui a deja re«;u une 
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dizaine de sous-marins sovietiques. La Flotte 
de la Mer Noire comprend environ dix croiseurs 
modernes, 30 destroyers et dix sous-marins. Son 
objectif, des la declaration de guerre, serait 
de controler les Detroits et de penetrer en Me-
diterranee pour soutenir l'action des sous-marins 
operant deja dans ses eaux. La principale preoc-
cupation de l'Occident serait done de fermer les 
Detroits, de detruire toutes les bases possibles 
de sous-marins sovietiques en Mediterranee et de 
reperer ceux qui s'y trouvent deja. 
(e) Observations generales 
61. L'une des plus grandes faiblesses du disposi-
tif de defense navale reside dans le fait que, 
contrairement au SACEUR, les quartiers gene-
raux navals ne disposent pas de forces affectees 
a leur commandement en temps de paix. Les 
forces qui leur sont reservees leur sont affectees 
uniquement en cas de conflit. Un decalage est 
done a craindre entre la premiere alerte et !'af-
fectation des differentes forces a chaque com-
mandement. Ce retard pourrait atteindre vingt-
quatre heures. Dans l'intervalle, les commandants 
allies n'auront sous leurs ordres que les forces 
de leur propre pays, au cas oil ils occupent ega-
lement un poste de commandement national, mais 
les plans de defense allies ne pourront etre mis 
immediatement en amvre. Ces unites pourront 
d'autre part se trouver en dehors du theatre des 
operations a l'ouverture des hostilites, et dans 
ce cas, uncertain laps de temps s'ecoulera encore 
avant qu'elles ne soient effectivement disponibles. 
Le transfert de commandement des autorites na-
tionales aux autorites alliees a la declaration de 
guerre presente egalement des inconvenients 
evidents puisque, quelques manceuvres mises a 
part, les commandants allies n'ont aucune ex-
perience des unites qui leur sont affectees. fl 
paraU done judicieux d'appliquer aux forces 
navales le principe qui gouverne l'affectation des 
forces terrestres en temps de paix. 
62. La Commission a constate avec stupefaction 
le manque d'integration des services de ravitail-
lement des differentes nations. Dans les circons-
tances actuelles, les navires de differentes natio-
nalites operant sous commandement allie depen-
draient, en cas de guerre, de leurs systemes de 
ravitaillement respectifs, et il serait difficile pour 
un destroyer, par exemple, d'etre ravitaille en 
carburant par un ravitailleur battant un autre 
pavilion. Independamment des considerations 
financieres, un tel systeme a pour consequence 
des doubles emplois et des pertes d'energie qu'il 
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agreements. Within the whole NATO Alliance, 
logistics is a national responsibility. Within 
SACEUR's Command, however, an approach has 
been made towards a joint solution of logistic 
problems, but this is not the case within the area 
of SACLANT and Channel Command. Both 
operational requirements and the objective of 
obtaining the best return from available defence 
resources demand the surrender of sovereignty 
in this field and the establishment of a joint 
supply service. The Committee is strongly of the 
opinion that immediate steps should be taken to 
this end, thus applying the principle adopted for 
SACEUR's Command to SACLANT's and Chan-
nel Commands. 
63. Infrastructure has likewise made less pro-
gress in these two naval areas. It is nonsensical 
for the installation of common bases or airfields 
to be held up or even abandoned because of ar-
guments about the rent to be paid for the use 
of the land. It would not be unreasonable for the 
host country to provide the land required for 
such bases free of charge as part of its defence 
contribution. As the facilities are normally used 
by all the nations participating in the command, 
the usual NATO principle of sharing the cost 
of maintenance between the host country and 
the user country is not applicable. It seems 
necessary to set up a common pool to provide for 
these maintenance costs as well as to finance 
initial infrastructure costs. The Committee be-
lieves a re-examination of the finance and proce-
dure of infrastructure in these naval commands 
is urgently required to avoid delays in the pro-
vision of necessary infrastructure and to ensure 
an equitable sharing of the burden between the 
members of the Alliance. 
Ill. The Naval Command Structure 
64. The naval command structure in the Atlan-
tic Alliance is highly complicated. Three supreme 
commanders participate: SACEUR, Commander-
in-Chief Channel, SACLANT. 
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(a) SACEUR 
65. SACEUR and his naval deputy have naval 
responsibilities in all the four subordinate com-
mands: 
-the Northern Europe Command - HQ 
Oslo - has a Commander Allied Naval 
Forces, Northern Europe, responsible for 
the Norwegian and Danish naval forces as 
well as the German naval forces stationed 
in the Baltic Sea; 
- the Central Europe Command - HQ Fon-
tainebleau - has a Commander Allied 
Naval Forces, Central Europe, responsible 
for part of the Dutch and all the German 
naval forces stationed in the North Sea; 
- the Southern European Command - HQ 
Naples - has a Commander Naval Strik-
ing and Support Forces, Southern Europe, 
which consists of the US Sixth Fleet; 
- the Mediterranean Command - HQ Malta 
- is a purely maritime command with 
subordinate commanders of the Gibraltar-
Mediterranean, Western Mediterranean, 
Central Mediterranean, South-Eastern Me-
diterranean, Eastern Mediterranean and 
North-East Mediterranean areas. The 
Western Mediterranean area, with HQ at 
Algiers, consists of the French naval forces 
which were the subject of the recent de-
cision of the French Government not to 
assign them to N.A.T.O. in case of emer-
gency. 
(b) Commander-in-Chief Channel 
66. The Channel Command which was establish-
ed in February, 1952, is subject to the Channel 
Committee consisting of the naval Chiefs-of-Staff 
of Belgium, France, the Netherlands and the 
United Kingdom. Directly under the Channel 
Committee is the Command exercised jointly by 
the Allied Commander-in-Chief Channel, and 
the Allied Maritime Air Commander-in-Chief, 
Channel. Their command covers the English 
Channel and the southern North Sea up to half 
of Jutland. There are five subordinate com-
mands for various sub-areas of the Channel, 
two located in British ports, one in a Dutch 









~~mble possible d'eviter en temps de paix grace a 
une procedure comptable ou des accords bilate-
raux. Dans le cadre de !'Alliance atlantique, la 
logistique est essentiellement du ressort des auto-
rites nationales. Dans le cadre du Commandement 
du SACEUR cependant, la question a ete abordee 
sous l'angle d'une solution commune aux pro-
blemes de logistique ; ce n'est pas le cas en ce 
qui concerne la Zone du SACLANT et ~e Com-
mandement de la Manche. Les exigences opera-
tionnelles et le desir d'exploiter au maximum les 
ressources de defense disponibles rendent impe-
rieux un abandon de souverainete dans ce do-
maine ainsi que la creation d'un systeme com-
mun de ravitaillement. La Commission recom-
mande de fagon pressante que des mesures soient 
prises a cette fin, le principe adopte par le Com-
mandement du SACEUR etant ainsi applique 
aux Commandements du SACLANT et de la 
Manche. 
63. De meme, en matiere d'infrastructure, les 
progres accomplis ont ete moins importants dans 
ees deux zones navales. Il est absurde que la 
construction de bases ou d'aerodromes communs 
soit retardee ou meme abandonnee a la suite 
de desaccords concernant le loyer des terrains 
utilises. L'on pourrait admettre que la nation 
interessee, en fournissant gratuitement le terrain 
necessaire, s'acquitte en partie de sa contribution 
a la defense commune. Comme les installations 
sont normalement utilisees par toutes les nations 
relevant d'un meme commandement, le principe 
(en vigueur a l'O.T.A.N.) du partage des frais 
d'entretien entre la nation interessee et la nation 
utilisatrice ne serait pas applicable ici. Il parait 
indispensable de creer un « pool » commun qui 
se chargerait des frais d'entretien et du finance-
ment des projets d'infrastructure de base. La 
Commission estime qu'il est urgent de reexaminer 
le probleme de l'infrastructure dans ces deux 
commandements navals, en matiere de procedure 
et de financement, afin d'eviter tout retard et 
d'assurer une repartition equitable des charges 
parmi tous les membres de l' Alliance. 
Ill. La structure du commandement naval 
64. La structure du commandement naval de 
l'Alliance atlantique est extremement compliquee. 
Trois commandants supremes y participant : la 
SACEUR, le Commandant en Chef de la 
Manche, le SACLANT. 
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(a) Le SACEUR 
65. Le SACEUR et son Adjoint « Mer » as-
sument des responsabilites d'ordre naval dans 
les quatre commandements subordonnes : 
- le Commandement Nord-Europe, Q. G. Oslo, 
possede un Commandant des forces navales 
alliees Nord-Europe, responsable des forces 
navales norvegiennes et danoises, ainsi que 
des forces navales allemandes stationnees 
dans la Baltique ; 
- Le Commandement Centre-Europe, Q. G. 
Fontainebleau, possede un Commandant des 
forces navales alliees Centre-Europe, res-
ponsable d'une partie des forces navales 
hollandaises, et de !'ensemble des forces na-
vales allemandes stationnees dans la Mer 
du Nord; 
- le Commandement Sud-Europe, Q. G. 
Naples, possede un Commandant des forces 
navales d 'intervention et de soutien Sud-
Europe, dont releve la Sixieme Flotte 
americaine ; 
- le Commandement Mediterranee, Q. G. 
Malte, est un commandement purement 
naval dont relevent les Commandants 
subordonnes des zones de Gibraltar-Medi-
terranee, Mediterranee occidentale, Medi-
terranee centrale, Mediterranee Sud-Est, 
Mediterranee orientale et Mediterranea 
Nord-Est. La zone de Mediterranee occi-
dentale, dont le Q.G. est a Alger, dispose 
des forces navales fran~aises qui ont fait 
l'objet de la recente decision du gouverne-
ment fran~ais de les soustraire a l'autorita 
de l'O.T.A.N. en cas de conflit. 
tb) Le Commandant en Chef de la Manche 
66. Le Commandement de la Manche, qui a ete 
cree en fevrier 1952, est place sous la direction 
du Comite de la Manche, compose des chefs 
d'Etat-major navals de Belgique, de France, des 
Pays-Bas et du Royaume-Uni. Sous les ordres 
directs du Comite de la Manche se trouve le 
Commandement, exerce conjointement par la 
Commandant en Chef Allie de la Manche et le 
Commandant en Chef Allie des forces aero-
navales de la Manche. Leur commandement re-
couvre une zone comprenant la Manche et la 
partie meridionale de la Mer du Nord, jusqu'a 
mi-hauteur du Jutland. Il existe cinq comman-
dements subordonnes pour differents secteurs de 
la Manche, deux etant situes dans des ports 
(c) SACLANT 
67. SACLANT's Command extends from the 
coastal waters of North America to those of 
Europe and Africa except for the Channel, the 
British Isles and the southern North Sea. There 
are at present three subordinate commands: 
- the Western Atlantic Area- HQ Norfolk 
(U.S.A.); 
- the Eastern Atlantic Area under the joint 
command of the Commander-in-Chief, 
Eastern Atlantic Area - HQ Northwood 
- and the Air Commander-in-Chief, 
Eastern Atlantic Area - HQ Northwood, 
England (in practice the Air Commander-
in-Chief, Eastern Atlantic Area is the same 
person as the Allied Maritime Air Com-
mander-in-Chief, Channel). There are six 
sub-area commands including a Command 
Submarine Force, Eastern Atlantic Area, 
at Gosport; 
- the Strike Fleet- Atlantic Command-
HQ Norfolk (U.S.A.). 
A fourth command- IBERLANT- is pro-
jected which would cover the western approa-
ches to the Straits of Gibraltar from the Bay of 
Biscay in the North, west to the Azores and south 
to the region of Dakar. 
68. The command structure contains three 
weak points: 
(i) The Baltic Sea 
69. The defence of one of the most dangerous 
areas, the Baltic and the North Seas, is split up 
under three supreme commanders. The dividing 
line between SACEUR and SACLANT seems to 
be the Skagerrak, between SACLANT and Chan-
nel some line in the North Sea which creates for 
SACLANT the so-called "North-Sea pocket". 
The dividing line between the two regional com-
mands responsible to SACEUR is the following: 
German naval forces in the Baltic Sea and Ger-
man ground and air forces north of the Elbe 
line come under the Commander-in-Chief, North-
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ern Europe while the naval forces in the North 
Sea and the ground and air forces south of the 
Elbe come under the Commander-in-Chief, 
Central Europe. 
70. The suggestion of putting the German and 
the Danish naval forces as well as the ground 
and air forces north of the Elbe under Central 
Europe is unacceptable because it leaves Norway 
isolated; the problem recently raised by the 
German Federal Republic could only be solved 
within the framework of a general rationalisation 
of the command structure which would also 
affect the relationship between the three Supreme 
Commands. 
( ii) The Channel 
71. The second weak point is the delimitation 
between SACLANT and Channel Commander-
in-Chief. No military reasons justify the exi-
stence of two supreme commands with all the 
dangers inherent in such an organisation. In 
fact, the military authorities have succeeded in 
minimising risks as far as possible by entrusting 
a single commander with authority in several 
commands. A high degree of flexibility has thus 
been introduced in the command structure and 
commanders are able to use forces assigned to the 
various commands where the need arises and not 
according to the delimitation of areas. 
72. Under these circumstances, it appears point-
less to maintain a command structure which 
was set up mainly for political reasons. 
(iii) The Mediterranean 
73. The third weak point is the command struc-
ture in the Mediterranean where, for political 
reasons, it was found convenient to create a Me-
diterranean Command alongside the Southern 
European Command. A further difficulty has 
arisen with the new attitude taken by the French 
Government. Although the French Government 
does not exclude that its naval forces which 
were earmarked for assignment to N.A.T.O. in 
anglais, un dans un port hollandais, et deux 
dans des ports franc;ais. 
(c) Le SACLANT 
67. Ce Commandement s'etend des eaux terri-
toriales de l'Amerique du Nord aux cotes de 
!'Europe et de l'Afrique, a !'exclusion de la 
Manche, des Iles Britanniques et de la partie 
meridionale de la Mer du Nord. Il existe actuel-
lement trois commandements qui lui sont subor-
donnes: 
- le Secteur occidental de l'Atlantique, Q. G. 
Norfolk (E.U.); 
- le Secteur oriental de l'Atlantique, place 
sous le commandement conjoint du Com-
mandant en Chef du Secteur oriental de 
l'Atlantique, Q. G. Northwood (R.U.), et 
du Commandant en Chef des forces aeri-
ennes de ce secteur (dans la pratique, le 
Commandant en Chef des forces aeriennes 
du Secteur oriental de l'Atlantique et le 
Commandant en Chef Allie des forces aero-
navales de la Manche sont une seule et 
meme personne) j il existe six secteurs 
subordonnes, au nombre desquels un Com-
mandement des forces sous-marines du 
Secteur oriental de l'Atlantique, a Gosport; 
- le Commandement de la Flotte d'interven-
tion de l'Atlantique, Q. G. Norfolk (E.U.). 
Un quatrieme commandement, ffiERLANT, 
est prevu, qui couvrirait les approches occiden-
dentales du Detroit de GibraJltar, du Golfe de 
Gascogne au nord, aux Ac;ores a l'ouest et a la 
region de Dakar au sud. 
68. La structure du commandement presente 
trois points faibles : 
(i) La Baltique 
69. La defense de l'une des zones les plus dange-
reuses, celle de la Baltique et de la Mer du Nord, 
est confiee a trois commandants supremes dis-
tincts. La ligne de separation entre le SACEUR 
et le SACLANT, parait etre le Skagerrak; entre 
le SACLANT et le Commandant en Chef de la 
Manche, une ligne en mer du Nord, qui cree, 
pour le SACLANT, ce qu'on appelle « la poche 
de la Mer du Nord ». La ligne de separation 
entre les deux commandements regionaux respon-
sables devant le SACEUR est la suivante : les 
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forces navales allemandes de la Baltique et les 
forces terrestres et aeriennes allemandes situees 
au nord de l'Elbe sont sous les ordres du Com-
mandant en Chef Nord-Europe, tandis que les 
forces navales de la Mer du Nord et les forces 
terrestres et aeriennes au sud de l'Elbe sont 
sous les ordres du Commandant en Chef Centre-
Europe. 
70. La suggestion selon laquelle il serait pos-
llible de mettre les forces navales allemandes et 
danoises, ainsi que les forces terrestres et aeri-
ennes du nord de l'Elbe, sous les ordres du 
Commandant Centre-Europe, isole la Norvege et 
devient, de ce fait, inacceptable ; le probleme 
souleve recemment par la Republique Federale 
d'Allemagne ne pourrait etre resolu que dans le 
cadre d'une rationalisation generale de la struc-
ture du commandement, ce qui affecterait aussi 
les relations entre les trois commandements su-
premes. 
(ii) La Manche 
71. Le second point faible est la ligne de par-
tage entre le SACLANT et le Commandant en 
Chef de la Manche. Aucune raison d'ordre mili-
taire ne justifie !'existence de deux commande-
ments supremes distincts, avec tous les dangers 
que comporte une telle organisation. En fait, les 
autorites militaires sont parvenues a reduire les 
risques au minimum en confiant plusieurs com-
mandements a un meme commandant. Ceci a eu 
pour effet d'introduire un haut degre de flexi-
bilite dans la structure du commandement, et 
de permettre aux commandants d'utiliser, lors-
que le besoin s'en fera sentir, les forces affectees 
aux differents commandements, en evitant 
!'obstacle de la ligne de partage des zones. 
72. Dans ces conditions, il semble n 'y avoir 
aucune raison de conserver une structure de 
commandement qui a ete creee surtout pour des 
raisons politiques. 
(iii) La Mediterranee 
73. Le troisieme point faible est la structure 
du commandement en Mediterranee ou, pour des 
raisons politiques, l'on a juge expedient de creer 
1m Commandement Mediterranee aux cotes du 
Commandement Sud-Europe. Une nouvelle diffi-
culte a surgi depuis la recente prise de position 
du gouvernement franc;ais. Bien que le gouverne-
ment franc;ais n'exclue par que les forces navale.o; 
reservees pour affectation a l'O.T.A.N. en cas 
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case of war might be used for joint operations 
with the other NATO forces, it has renounced 
the agreement by which they would have been 
made subject to NATO command at the moment 
hostilities broke out. 
IV. Suggested Measures 
(a) Overall balanced naval forces 
74. While the Committee were satisfied that 
the forces earmarked for the naval commands 
in ease of emergency have attained a high degree 
of efficiency and training, their strength is not 
sufficient to meet their allotted tasks. There 
appears to be little attempt to produce an over-
all balanced force designed to provide the 
minimum naval strength needed by the Alliance. 
Tndeed while NATO naval forces consist only of 
units allotted by nations from navies, whose 
composition is largely determined by national 
and not NATO considerations, it is difficult to 
see how adequate naval forces can be built up. 
Arguments for collective as distinct from indi-
vidual defence efforts seem equally convincing 
on sea as on land or in the air. Specific tasks 
should be allotted to the various members of the 
Alliance, enabling them to concentrate on the 
development of specialised units. In this way, 
the maximum addition to total defence would be 
achieved for naval expenditure and the possi-
bilities of overlapping minimised. 
75. For similar reasons, and those set out in 
paragraph 61 above, it is very desirable for the 
principle of assignment of forces to N.A.T.O., as 
accepted for ground forces under SACEUR, to 
be applied to naval forces. In particular, it is 
especially important that the units of the stra-
tegic strike fleet should be placed permanently 
under the command structure that would operate 
in wartime. In the opinion of the Committee, the 
adoption by the Alliance of this principle, and 
its implementation, would be a substantial step 
towards strengthening our naval defences. The 
Council of lV.E.U. should exercise its power of 
initiative towards the attainment of this objective. 
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(b) Joint Political Control 
76. It follows that greater integration of naval 
forces would pose the problem of joint political 
control over nuclear weapons. The Committee 
·repeat the view expressed by the Assembly in 
Recommendations Nos. 23 and 28, concerning the 
strategic and tactical use of nuclear weapons, 
and discussed in paragraphs 27-29 above and 
consider that the same principles should be ap-
plied to the power of decision over nuclear 
weapons to be employed by the vessels participat-
ing in the naval strategic strike role. 
(c) The Command Structure 
77. The overall command structure calls for re-
vision with a view to rationalisation. Several 
alternatives exist: 
(i) a single command could be created for 
Northern and Central Europe with a com-
mand subordinate to it for naval forces 
embracing the Baltic Sea, the North Sea 
and the Channel; a command subordinate 
to it for ground forces between the Nor-
thern tip of Norway and the Alps, and a 
third command for air forces which would 
control aircraft over the whole area. A 
southern European Command, organised 
on the same lines, would be responsible 
for ground, air and naval forces from the 
Alps to the North-African coasts; 
(ii) SACEUR could be made responsible for 
the defence of the entire Western Euro-
pean land masses, including the two in-
land seas - the Baltic and the Mediter-
ranean- the subordinate commands being 
limited to two only, i.e. a Northern Com-
mand stretching from Northern Norway 
to the Alps and a Southern Command 
stretching from the Alps to French North 
Africa; SACLANT to be made responsible 
for the naval striking and sea-lane defence 
operations in the whole of the Atlantic, 
including the North Sea and the Channel. 
He might have several subordinate com-
mands, one for the polar region, one for 
the North Sea, one for the Channel, one 
for the Spanish-French waters and one 
for the North African waters; 
de conflit puissent etre utilisees pour des opera-
tions combinees avec les autres forces alliees, il a 
denonce les termes de !'accord qui les aurait 
placees sous commandement interallie des l'ouver-
ture des hostilites. 
IV. Suggestions 
(a) Ensemble equilibre de forces navales 
74. Bien que la Commission ait constate avec 
satisfaction que les forces reservees aux comman-
dements navals en cas de guerre etaient parvenues 
a un haut degre d'efficacite et d'entrainement, 
leur importance ne lui parait pas suffisante 
pour faire face aux missions qui leur sont assi-
gnees. On semble s'etre peu preoccupe de mettre 
sur pied un ensemble equilibre propre a fournir 
a !'Alliance le minimum de forces navales neces-
saire. En verite, aussi longtemps que les forces 
navales de l'O.T.A.N. seront composees d'unites 
en provenance de marines dont la composition 
est en grande partie dictee par des considerations 
nationa:les et non « atlantiques », il est difficile 
de voir comment il sera possible de mettre sur 
pied des forces navales satisfaisantes. Les argu-
ments en faveur d'un effort de defense collectif 
par opposition a un effort national, paraissent 
egalement convaincants, qu'il s'agisse des forces 
terrestres, aeriennes ou navales. Des taches 
determinees devraient etre attribuees aux dif-
ferents Etats membres de !'Alliance pour leur 
permettre de se consacrer a l'amenagement des 
unites specialisees correspondantes. De la sorte, 
on aboutirait a une contribution maximum a la 
defense globale, compte tenu du volume des de-
penses engagees, et l'on reduirait au minimum les 
risques de doubles emplois. 
75. Pour ces raisons et pour celles qui ont ete 
enumerees au paragraphe 61 ci-dessus, il est 
extremement souhaitable que le principe de 
!'affectation des forces a l'O.T.A.N., tel qu'il a 
ete accepte pour les forces terrestres relevant du 
SACEUR, puisse etre applique aux forces na-
vales. Il importe en particulier au plus haut 
point que les unites de la flotte d'intervention 
strategique puissent se trouver en permanence 
sous un commandement dont la structure serait 
celle du temps de guerre. L'adoption et la mise 
en muvre de ce principe par l' Alliance consti-
tuerait, de l'avis de la Commission, un pas appre-
ciable vers le renforcement de notre defense 
navale. Le Conseil de l'U.E.O. devrait exercer 




(b) Controle politique commun 
76. Il s'ensuit qu'une integration plus com-
plete des forces navales poserait le probleme du 
controle politique commun de l'emploi des armes 
nucleaires. La Commission rappelle les vues ex-
primees par l' Assemblee dans ses Recommanda-
tions n°" 23 et 28 concernant l'emploi strategiqv.e 
et tactique des armes nucleaires et examinees aux 
paragraphes 27 a 29 ci-dessus, et elle estime que 
les memes principes devraient regir le pouvoir 
de decider de l'utilisation des armes nucleaires 
par les unites composant la force navale d'inter-
vent1"on strategique. 
(c) Structure du commandement 
77. Une revision d'ensemble de la structure du 
commandement a des fins de rationalisation s'im-
pose done. Plusieurs possibilites existent : 
(i) un commandement unique pourrait etre 
cree pour le Nord et le Centre-Europe, 
dont dependrait, pour les forces navales, 
un commandement subordonne couvrant 
la mer Baltique, la Mer du Nord et la 
Manche ; pour les forces terrestres un 
commandement subordonne s'etendant de 
l'extremite nord de la Norvege aux Alpes ; 
pour les forces aeriennes un troisieme com-
mandement controlant les appareils dans 
!'ensemble de la zone; un Commandement 
Sud-Europe organise suivant les memes 
principes serait responsable des forces ter-
restres, aeriennes et navales depuis les 
Alpes jusqu'aux cotes nord-africaines ; 
(ii) le SACEUR pourrait se voir attribuer la 
responsabilite de la defense de tout le con-
tinent ouest-europeen, y compris les deux 
mers interieures, Baltique et Mediterranee, 
les commandements subordonnes etant au 
nombre de deux seulement: un Comman-
dement Noro s'etendant de la Norvege 
septentrionale aux Alpes, et un Comman-
dement Sud s'etendant des Alpes a 
l'Afrique du Nord fran~aise; le SACLANT 
ayant la responsabilite des operations na-
vales d'intervention et de defense des voies 
maritimes dans !'ensemble de l'Atlantique 
ainsi que dans la Mer du Nord et la 
Manche ; il pourrait avoir plusieurs com-
mandements subordonnes, un pour la re-
gion polaire, un pour la Mer du Nord, un 
pour la Manche, un pour les eaux franco-
espagnoles et un pour les eaux nord-
africaines ; 
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(iii) while maintaining the present organisation 
of SACEUR and SACLANT, Channel 
Command responsibility could be extended 
to embrace the whole of the North Sea and 
in particular the area between the Baltic 
Sea and the North Sea. 
78. While the Committee unanimously felt that 
the present structure is very unsatisfactory, it 
does not propose a detailed .<;olution to the pro-
blem in view of the many and complicated poli-
tical and military factors involved. It feels, how-
ever, that it would be neglecting its duty if it 
did not make the strongest possible recommend-
ation to member governments to review the whole 
command structure, as a matter of urgency, with 
the object of eliminating the grave weaknesses 
disclosed, particularly in the North Sea and the 
exits of the Baltic Sea. 
PART THREE 
STATE OF PREPAREDNESS IN THE 
COMBAT ZONE 
I. Availability of Modern Equipment 
for Tactical Use 
79. In the report on the state of European 
security submitted in December, 1958, the Com-
mittee pointed out that nuclear weapons for tact-
ical use by ground forces were only available on 
the central front to American units, all stationed 
in the American zone of Germany. The Commit-
tee has therefore learned with satisfaction that 
the first British unit equipped with the surface-
to-surface missile ' ' Corporal' ' has arrived in 
northern Germany. The second regiment should 
arrive in Germany in 1960. In general, it is ex-
pected that by early 1960, the equipment of 
forces of WEU countries stationed in northern 
Germany will have a substantial nuclear capa-
bility. 
80. In its last report, the Committee requested 
that the standard .300 inch rifle should be issued 
to British forces on the Continent in priority to 
those in other theatres. The Minister of Defence 
recently announced in the House of Commons 
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that all British troops will, in the coming 
months, be equipped with FN rifles 1• 
81. In the course of the last defence debate in 
the House of Commons, the government spokes-
man stated that the British forces in Germany 
were undergoing an extensive re-equipment 
which will increase their capabilities and in con-
sequence improve the quality of the Shield. 
D. Level of Troops and Length of Service 
82. The Committee has noted with great satis-
faction that the British Defence Minister has 
decided, according to the White Paper on De-
fence, 1959, to raise the ceiling of recruitment 
for the Army from the originally envisaged fi-
gure of 165,000 to 180,000. With the Cyprus 
problem happily solved, the Committee is con-
vinced that the strength of the British forces in 
Germany should not be reduced any more. 
83. The Belgian Defence Minister has confirmed 
the intention of his Government to reduce the 
length of military service from 15 to 12 months, 
and the new Luxembourg Government has an-
nounced that it will reduce its military service 
to even less than 12 months. 
84. There is no virtue in national service as 
such. If the necessary manpower (for both NATO 
troops and internal defence forces) can be ob-
tained by other means than by national service, 
no objection should be raised. 
85. Although SACEUR has up to now refused 
to indicate the ideal length of military service, 
his findings suggest, however, that a length of 
around 18 months is necessary for a country to 
get a return on its investment. At a time when 
the accent is being placed more and more on the 
ability to resist limited attacks, the tendency to 
reduce the length of military service, understand-
able only under the concept of ''all or nothing'' 
massive retaliation, must be reversed. Curiously 
enough, expert opinion to-day tends to expect 
that "more troops would be needed to supply 
1. See Official Report, 26th February, 1959, vol. 600, 
col. 1383. 
(iii) tout en conservant !'organisation actuelle 
d~ SACEUR et du SACLANT, on pour-
rait etendre les responsabilites du Com-
mandement de la Manche a l'ensemble 
de la Mer du Nord, et plus particuliere-
ment a la zone qui separe celle-ci de la 
Baltique. 
78. Bien que la Commission ait ete unanime 
pour estimer que la str·ucture actuelle du cont-
mandement Ctait loin d'etre satisfaisante, elle 
ne propose pas, pour ce probleme, de solution 
detaillee, etant donne les facteurs nombreux et 
complexes d'ordre a la fois politique et militaire 
qui entrent en feu. Elle estime cependant qu'elle 
faillirait a sa mission si elle ne recommandait 
J•as, de la fagon la plus pressante, aux gouverne-
ments membres de reexaminer d'extreme urgence 
la structure du commandement dans son en-
se~ble, dans le but d' eliminer les points faibles 
qu~ sont apparus, en particulier dans la. Mer d1t 
N ord et a la sortie de la Baltique. 
TROISIEME P ARTIE 
ETAT DE PREPARATION 
DANS LA ZONE DE COMBAT 
I. Disponibilite de l'equipement modeme 
d emploi tactique 
'i'9. Dans son rapport sur l'etat de la securite 
europeenne presente en decembre 1958, la Com-
mission signalait que des armes nucleaires a 
l'usage tactique des forces terrestres dans le 
Centre-Europe etaient mises a la disposition des 
seules unites americaines, toutes stationnees en 
zone americaine d'Allemagne. La Commission 
a done appris avec satisfaction que la premiere 
unite britannique equipee d'engins sol-sol Cor-
poral est arrivee en Allemagne du Nord. Le se-
cond regiment devrait arriver en Allemagne en 
1960. On s'attend en general a ce que des 1960 
l'equipement des forces des pays m~mbres d~ 
l'U.E.O. stationnees en Allemagne du Nord ap-
porte un complement nucleaire substantiel. 
80. Da~ son dernier rapport, la Commission 
dem~nda1t q~e toutes les troupes britanniques du 
contment s01ent dotees du fusil standard de 0 3 
pouce, en priorite sur les troupes des autr~ 
theatres d'operations. Le Ministre de la Defense 
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a recemment annonce a la Chambre des Corn· 
munes que toutes les troupes britanniques seront, 
au cours du mois prochain, equipees du fusil FN1• 
81. Au cours du dernier debat sur la defense 
a la Chambre des Communes, le porte-parole du 
Gouvernement a declare que les forces britan-
niques d'Allemagne faisaient actuellement l'objet 
d'un reequipement important qui allait ameliorer 
leur qualite, et par consequent, la qualite du 
« Bouclier ». 
n. Effectifs des troupes et duree du service 
82. La Commission a note avec beaucoup de 
satisfaction que le Ministre britannique de la 
Defense avait decide, conformement au Livre 
Blanc de 1959 sur la defense, de porter le pia-
fond de recrutement de l'armee de terre de 
165.000 (chiffre prevu a l'origine) a 180.000 
hommes. Le probleme de Chypre etant heureuse-
ment resolu, la Commission est convaincue que 
les forces britanniques d'Allemagne ne peuvent 
plus subir aucune reduction. 
83. Le Ministre de la Defense de Belgique a 
confirme !'intention de son gouvernement d'abais-
ser la duree du service militaire de 15 a 12 mois, 
et le nouveau gouvernement luxembourgeois 
vient d'annoncer qu'il va meme reduire la duree 
de son service militaire a moins de 12 mois. 
84. Le service militaire obligatoire ne possede 
aucune vertu en tant que tel. Si les effectifs 
necessaires (aux forces assignees a l'O.T.A.N. et 
aux forces de defense interieure) peuvent etre 
fournis par tout autre moyen, il convient done 
de ne soulever aucune objection. 
85. Bien que le SACEUR ait, jusqu'a mainte-
nant, refuse d'indiquer quelle etait la duree de 
service militaire ideale, la conclusion a laquelle 
il est arrive semble prouver cependant qu'en-
v:iron 18 mois sont necessaires pour que soient 
rentables les investissements qu'un tel service 
implique. Au moment ou l'accent est place de 
plus en plus sur les moyens de resister a des 
attaques limitees, il importe de renverser cette 
tendance a reduire la duree du service militaire 
comprehensible seulement dans le contexte de~ 
represailles massives. Chose curieuse, les e~perts 
1. Voir • Official Report •, 26 fevrier 1959 vol 600 
col. 1383. ' • ' 
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and operate a larger number of individual units 
than were needed to run an army on the old 
divisional system'' 1• 
86. It is true, as SACEUR maintains, that 
many factors affect the decision on the length of 
military service, and that in particular, condi-
tions differ between countries whose conscripts 
have no technical pre-education and others 
where many arrive with a basic technical train-
ing. Nevertheless, the situation in the seven WEU 
States is more or less identical. This could, there-
fore, be one of the fields in which WEU mem-
bers could accept commitments not immediately 
extensible to NATO members. For this reason, 
the Assembly in Recommendation No. 8, adopted 
in May 1957, requested member States to agree 
between themselves a minimum period of military 
service where it is compulsorily in force. 
Conclusions 
87. Statistics of defence expenditure in 1958 
(forecasts) are appended to this report 2 • These 
figures show the very significant fact that since 
1953 there has been a downward trend in almost 
all our countries in the percentage of the Gross 
National Product which they devoted to defence. 
In view of the shortcomings in the western de-
fence position and in particular in Western 
Europe, this is very disturbing. 
88. It is, nevertheless, a natural tendency in 
democratic governments and underlines the ne-
cessity of obtaining the maximum value in terms 
of collective defence for money spent on defence. 
This points to the obvious advantage of integra-
tion and the planning of collective measures 
which offer greater security for a given sum of 
defence expenditure than the equivalent sum, 
determined by solely national considerations, 
1. Army,tNavy-Air Force Register, 9th May, 1957. 
2. See Appendix B. 
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would provide. It also tends to avoid wastage and 
duplication of effort. 
89. In a democratic society, it is also desirable 
that the maximum information consistent with 
security should be made available to responsible 
bodies and persons who interest themselves in 
defence matters. Otherwise, it must not occasion 
surprise if there is not an informed public 
opinion in support of necessary defence policies 
and expenditure. In the opinion of the Commit-
tee, the Council of Western European Union, 
NATO commands and member governments could 
be rather less reticent without infringing proper 
security requirements. 
90. Since we cannot have everything that may 
be desired on military grounds and certainly not 
all we need at once, priorities are of vital im-
portance. While the difficulties of obtaining 
agreement within an alliance are appreciated, it 
is. nevertheless, essential that priorities are cor-
rectly set and agreed and clearly stated. In the 
past, the emphasis was placed too much on re-
liance on the strategic nuclear deterrent: the 
Sword. Nuclear parity and probable stalemate 
now indicate the prior claims of the Shield: the 
provision of sufficient land, sea and air forces 
in all theatres to deter a potential aggressor from 
the prospect of easy gains, in circumstances in 
which the strategic use of nuelear weapons would 
not be credible. 
91. The provision of overall balanced defence 
forces to achieve these objectives is not beyond 
the capacity of the West, given the political will 
to provide collective defence and not merely a 
collection of individual defence forces. Indeed, 
much has already been achieved. However, the 
continuing burden, and increasing costs as tech-
nology advances, must be stressed. If unavoid-
able, the necessary sacrifices will be made, but 
at the same time, the need to limit the dangers 
and cost of the mounting armaments race be-
tween East and West is clear. While effective 
defence forces must be maintained in the interim, 
every political initiative should be taken in an 
attempt to arrive at an international agreement 
on the limitation and reduction of armaments, 
subject to the necessary controls and other safe-
inclinent actuellement a penser que « des effec-
tifs plus eleves qu'au temps de l'ancien systeme 
divisionnaire seraient necessaires a l'approvi-
sionnement et au fonctionnement d'un plus 
grand nombre d'unites independantes »1 • 
86. Il est vrai, comme l'affirme le SACEUR, 
que de nombreux facteurs entrent en ligne de 
compte, en ce qui concerne la duree du service 
militaire et qu'en particulier les conditions va-
rient s'il s'agit de pays dont les conscrits n'ont 
re<_;u aucune formation technique preparatoire, 
ou de pays dont la majorite des recrues se pre-
sente avec des connaissances techniques de base. 
Neanmoins, la situation dans les sept pays mem-
bres de l'U.E.O. est sensiblement identique. Ceci 
pourrait done etre l'un des domaines dans lequel 
les Etats membres de l'U.E.O. seraient a meme 
d'accepter un engagement qui ne s'etendrait pas 
immediatement a tousles membres de l'O.T.A.N. 
C'est pourquoi l'Assemblee, dans sa Recomman-
dation n° 8, adoptee en mai 1957, demandait aux 
Etats membres de fixer d'un commun accord une 
periode minimum de service dans les pays oil 
le service militaire obligatoire est en vigueur. 
Conclusions 
87. Les statistiques des depenses de defense 
des pays membres pour 1958 (previsions) sont 
annexees au present rapport'· Ces chiffres te-
moignent du fait extremement significatif que 
depuis 1953, le pourcentage du revenu national 
brut que nos pays ont consacre a la defense 
a eu tendance a diminuer dans presque tous les 
cas. Etant donne les imperfections du dispositif 
de derense accidental, en particulier en Europe 
de l'Ouest, voila qui ne manque pas d'etre in-
quietant. 
88. C'est la, neanmoins, une tendance natu-
relle des gouvernements democratiques qui sou-
ligne la necessite de tirer le meilleur parti pos-
i'ible, en matiere de defense collective, des sommes 
affectees a la defense. D'oil les avantages evi-
dents que presentent !'integration ainsi que la 
preparation de mesures collectives offrant, pour 
une somme donnee, des garanties superieures a 
C'elles qu'offrirait la somme equivalente, deter.-
minee par des considerations purement natio-
1. "Army-Navy-Air Force Register", 9 mai 1957. 
2. Voir Annexe B. 
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1iales. D'oil la possibilite d'eviter egalement le 
gaspillage et ·les doubles emplois. 
89. Il est egalement souhaitable, dans une so-
ciete democratique, que le maximum d'informa-
tions compatible avec la securite puisse etre mis 
a la disposition des assemblees et des personnali-
tes responsables qui s'interessent aux questions 
de defense. S'il en etait autrement, l'absence d'une 
opinion publique informee, soutenant les plans 
et les depenses de defense indispensables, ne 
devrait surprendre personne. La Commission 
estime que le Conseil de l'Union de l'Europe 
Occidentale, les commandements de l'O.T.A.N. et 
les gouvernements membres pourraient etre un 
peu moins reticents, sans pour autant enfreindre 
les regles de securite appropriees. 
90. Il est essentiel d'etablir un ordre de prio-
rites puisque nous ne pouvons obtenir sur le 
champ tout ce qui serait souhaitable, ni 
meme tout ce dont nons avons besoin dans le 
domaine militaire. Bien que les difficultes, pour 
parvenir a un accord au sein d'une alliance, ne 
soient pas negligeables, il importe neanmoins 
que cet ordre de priorites soit correctement etabli, 
accepte et clairement defini. Dans le passe, l'ac-
eent a ete par trop place sur la confiance en nos 
moyens de prevention nucleaires strategiques : 
l'Epee. Le fait que nous soyons parvenus a un 
etat de parite nucleaire et vraisemblablement a 
une impasse indique maintenant que priorite doit 
&tre accordee au Bouclier : la mise sur pied de 
forces terrestres, navales et aeriennes sur les 
differents theatres d'operations, afin que l'agres-
seur eventuel abandonne toute idee de victoire 
facile dans le cas oil l'emploi strategique des 
armes nucleaires ne paraitrait pas vraisemblable. 
91. La mise sur pied d'un ensemble de forces 
de defense equilibre pour atteindre ces objectifs 
est a la mesure des moyens de l'Occident, a 
condition qu'il existe une volonte politique de 
mettre sur pied un systeme de defense collective 
et non un ensemble de forces de defense indivi-
duelles. En verite, les resultats deja acquis sont 
encourageants. Mais il faut insister sur le fait 
que le fardeau ne s'allege pas et que les frais 
augmentent avec les progres de la technique. 
Nons consentirons aux sacrifices necessaires s'ils 
paraissent inevitables, mais en meme temps appa-
rait clairement la necessite de limiter les dangers 
et les frais d'une course aux armements qui va 
s'accelerant entre l'Est et l'Ouest. Bien que, 
dans l'intervalle, le maintien s'impose de forces 
defensives efficaces, tous les efforts devraient 
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guards. Such questions are, of course, more poli-
tical than military and accordingly have not been 
examined in this report. Equally, while expert 
defence opinions should be taken at every point 
in any such negotiations, they are essentially 
matters for political and not military decision. 
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92. Your Rapporteur desires to record his ap-
preciation of the great assistance he has received 
from the Clerk to the Committee in preparing 
this report. 
tendre, dans le domaine politique, a la conclu-
sion d'un accord international sur la limitation 
et la reduction des armements, sous reserve des 
c>.ontroles et des garanties indispensables. Ces 
questions, qui sont naturellement d'ordre poli-
tique plutOt que militaire, n'ont pas ete, par 
consequent, abordees dans le present rapport. 
De plus, 'bien qu'au cours de telles negociations, 
il soit necessaire de faire constamment appel A 
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!'opinion d'experts en matiere de defense, les 
decisions a prendre seraient essentiellement 
d'ordre politique et non d'ordre militaire. 
92. Votre rapporteur tient a signaler l'aide 
precieuse que lui a apportee le Secretaire de la 





(Information derived from public sources) 
I. Nike-Ajax (US) - Range 10 to 25 miles 
(16-40 km) - Carries a powerful explo-
sive warhead and has a fairly primitive 
guidance system. 
Nike-Hercules (US) - Range 75 miles 
(120 km) - Carries a nuclear warhead. 
The guidance system is considerably more 
advanced and it is more manoeuvrable at 
height, enabling it to destroy any existing 
bomber before the latter could release a 
bomb against a target defended by this 
missile. 
II. Hawk (US) - Speed Mach 2.8; maximum 
range of about 22 miles (35 km). 
Ill. Blue Steel (British Avro stand-off bomb) 
- Intended to make possible accurate 
attacks on heavily defended targets with-
out requiring the launching aircraft to 
battle past the target's close defences. 
Flies at supersonic speed after release 
400 miles (640 km) from the target. The 
US Air Force also has a stand-off bomb. 
IV. Atlas ICBM (US) - Range 5,500 to 6,200 
miles (8,850-10,000 km). 
Thor-IRBM (US) - Range 1,500 miles 
(2,400 km); speed: mach 10-15. 
Jupiter-IRBM (US) - Range 1,500 miles 
(2,400 km); speed: mach 15. 
Blue Streak LRBM (UK) - Liquid pro-
pelled rocket; range 2,000 to 2,500 miles 
(3,200-4,000 km); 
V. Nike-Zeus (US) - Range 200 miles (320 
km). 
VI. Polaris and Regulus (US) - The Polaris 
is a solid fuel IRBM. Type 1, capable of 
carrying a one-megaton nuclear warhead 
over a range of 1,500 miles which requires 
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a submarine of at least 6,000 tons as a 
launching base; Type 2, with a kiloton 
warhead and a 700-800 miles range can be 
launched from much lighter submarines. 
The missiles will be fired while the sub-
marine is submerged. Thanks to the new 
''SINS'', a revolutionary new navigation-
al system, the crew will be able to fix 
exactly the position of the ship and there-
by direct the missile at the target. At the 
present time, the US Navy already has 
some submarines carrying the '' Regulus 
I" (range: 575 miles- 925 km), and "Re-
gulus II'' missiles (range: about 1,150 
miles- 1,850 km). "Regulus I" has been 
in service since 1955. 
Sea-based missiles can likewise be station-
ed on carriers, and the US aircraft car-
riers of the '' Forrestal'' class are already 
equipped with the "Regulus". 
VII. The Soviet submarine fleet - "Jane's 
Fighting Ships" lists, apart from three 
atom-powered types in construction, 60 of 
the large ocean-going type '' Z '' class 
(1,850-2,250 tons), 100 of the sea-going Pa-
trol type "W" class (1,050-1,300 tons), 40 
of the medium range type (650-750 tons), 
13 of the "K" class (1,457 tons) and about 
200 lighter submarines. 
VIII. Modern anti-aircraft and anti-submarine 
vessels - The United States already have 
in service several converted guided missile 
cruisers and are building a nuclear-pow-
ered guided missile cruiser of the '' Long 
Beach'' class. She is designed to operate 
against aircraft, guided missiles, surface 
and under-water opposition in both nu-
clear and non-nuclear war. In addition 
to equipment and weapons for detecting 
and destroying enemy submarines, she 
will carry most of the US Navy's guided 
missiles, such as the "Regulus II", "Ta-
los", and "Terrier". Likewise under con-
struction are a guided missile destroyer 
leader and guided missile frigates design-
ed to destroy air-targets ("Terrier" mis-




(Informations tirees de documents rendus 
publics) 
I. Nike-Ajax (E.U.) - Portae de 10 a 25 
miles (16-40 km ) - Transporte une ogi ve 
explosive a grande puissance et possede 
un dispositif de guidage assez primitif. 
Nike-Hercules (E. U.).- Portae : 75 miles 
(120 km). - Transporte une ogive nu-
cleaire. Le dispositif de guidage est beau-
coup plus perfectionne et l'engin est plus 
maniable a haute altitude, ce qui lui per-
met de detruire n'importe quel type de 
bombardier avant que celui-ci puisse la-
cher une bombe sur l'objectif que defend 
cet engin. 
II. Hawk (E. U.). - Vitesse: Mach 2,8. 
Portae maximum d'environ 22 miles 
(35 km). 
Ill. Blue Steel (bombe anglaise Avro pour 
attaque a distance). - Con~ue pour per-
mettre une attaque precise d'objectifs 
fortement defendus, sans exiger que l'ap-
pareil porteur franchisse les defenses 
avancees de l'objectif. Vole a une vitesse 
supersonique apres largage a 400 miles 
(640 km) de l'objectif. L'armee de l'air 
americaine possede aussi une bombe pour 
attaque a distance. 
IV. ICBM Atlas (E. U.). - Portae: 5.500 a 
6.200 miles (8.850-10.000 km). 
IRBM Thor (E. U.). - Portee : 1.500 
miles (2.400 km). - Vitesse :Mach 10-15. 
IRBM Jupiter (E. U.). - Portae : 1.500 
miles (2.400 km). - Vitesse: Mach 15. 
LRBM Blue Streak (R. U.). - Fusee a 
carburant liquide. - Portee : 2.000 a 
2.500 miles (3.200-4.000 km). 
V. Nike-Zeus (E. U.). - Portae: 200 miles 
(320 km). 
VI. Polaris et Regulus (E. U.). - Le Polaris 
est un ffiBM a carburant solide. Type I, 
capable de transporter une ogive nucle-
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aire d'une megatonne sur une distance 
de 1.500 miles (2.400 km), ce qui exige 
un sous-marin d'au moins 6.000 tonnes 
comme base de lancement ; type II, dote 
d'une ogive d'un kilotonne, d'une portee 
de 700-800 miles (1.100-1.300 km) et qui 
peut etre lance d'un sous-marin beaucoup 
plus leger. Ces engins seront lances alors 
que le sous-marin est en plongee. Grace 
au dernier « SINS », nouveau systeme de 
navigation revolutionnaire, !'equipage 
pourra etablir exactement la position du 
navire et diriger ainsi l'engin vers son 
objectif. A l'heure actuelle, la marine ame-
ricaine possede deja quelques sous-marins 
dotes du Regulus I (portae 575 miles = 
925 km) et du Regulus II (portae : 1.150 
miles environ = 1.850 km). Le Regulus I 
est en service depuis 1955. 
Les engins lances de bases marines 
peuvent equiper egalement des navires 
porteurs, et plusieurs porte-avions ameri-
cains de la classe « Forrestal » sont deja 
dotes du Regulus. 
VII. La flotte sous-marine sovietique. 
« J ane's Fighting Ships » compte, excep-
tion faite de trois types a propulsion 
nucleaire en construction, 60 grands sous-
marins de haute mer de la classe « Z » 
(1.850-2.250 tonnes), 100 sous-marins pa-
trouilleurs de haute mer de la classe « W » 
(1.050-1.300 tonnes), 40 sous-marins a 
rayon d'action moyen (650-750 tonnes), 
13 sous-marins de la classe « K » (1.457 
tonnes) et approximativement 200 sous-
marins lagers. 
VIII. N avires anti-aeriens et antisous-marins 
modernes. - Les Etats-Unis ont deja en 
service plusieurs croiseurs amenages pour 
le lancement d'engins guides, et sont en 
train de construire un croiseur du meme 
genre, de la classe «Long Beach», a 
propulsion nucleaire. Il est con~u pour 
riposter a toute attaque venant d'avion~, 
d'engins guides, de navires de surface 
et de sous-marins, en cas de guerre nu-
cleaire ou non nucleaire. En plus de 
l'equipement et des armes destines a la 
detection et a la destruction des sous-
marins ennemis, il possedera la plupart 
des engins guides de la marine americaine, 
tels que le « Regulus II », le « Talos » et 
le «Terrier». Sont egalement en construe-
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marine weapons. Eight guided missile 
destroyers were provided for under the 
Fiscal 1957 Appropriation, equipped to 
launch the "Tartar" surface-to-air mis-
sile and anti-submarine weapons. Finally 
the nuclear-powered "Hunter-Killer" sub-
marine (2,000 tons) of the "Tullibee" 
type is in construction. 
According to the White Paper on Defence, 
1959, Great Britain has begun work on 
:four guided missile ships of the " County" 
class, and two will be laid down in the 
near :future (4,000 tons). They will be 
propelled by novel combined steam and 
gas turbine machinery and equipped with 
the "Seaslug", long-range surface-to-air 
missile, and the "Seacat", short-range 
surface-to-air missile. Another new type is 
the general purpose :frigate of the '' Tri-
bal'' class (2,000 tons) capable of :fulfilling 
the main escort :functions of anti-sub-
marine and anti-aircraft protection and 
aircraft direction. The new '' Wessex'' 
all-weather helicopter will become the 




The :first of the three ''Tiger'' class crui-
sers has just been commissioned (9,550 
tons). Although conventionally armed, 
they are designed to cope with nuclear 
attacks. The ''Tiger'' is equipped with 
four six-inch and six three-inch automatic-
ally controlled guns of advanced design, 
which are capable of :firing at more than 
twice the speed of manned armaments. 
France has built 18 destroyers of the 
'' Surcou:f'' class, which are equipped 
either as aircraft direction and command 
ships or as anti-aircraft vessels. New fri-
gates are under construction equipped for 
anti-aircraft operations. 
IX. HMS Bulwark - After conversion she 
will, according to '' J ane's Fighting 
Ships" be able to transport and land a :full 
strength commando with equipment. The 
helicopters of the commando carriers will 
be able to disembark the vehicles. She will 
have on board sufficient stores and :fuel 
to support the commando in active oper-
ations ashore and could re-embark the unit 
speedily when required. She will be able, 
entirely with her own resources, to adapt 




tion, un destroyer de commandement 
porte-engins guides, et des fregates porte-
engins guides con<_;us pour la destruction 
d'objectifs aeriens (le « Terrier »), mais 
dotes egalement d'armes pour la lutte 
antisous-marine. Huit destroyers porte-
engins guides etaient prevus au budget 
de 1957, equipes pour le lancement rlc 
l'engin sol-air « Tartar» et d'armes de 
lutte antisous-marine. Enfin, le sous-
marin «Hunter-Killer» a propulsion ato-
mique (2.000 tonnes), du type « Tullibee », 
est egalement en construction. 
Selon le Livre Blanc de 1959 sur la de-
fense, la Grande-Bretagne travaille, en 
ce moment, a quatre navires porte-en-
gins guides de la classe « County », et 
deux seront mis en chantier dans un 
proche avenir (4.000 tonnes). Ils seront 
propulses par de nouvelles machines com-
binant la vapeur et la turbine a gaz, et 
equipes de l'engin sol-air a longue pOl·tee 
« Sea Slug», et de l'engin sol-air a 
courte portee « Sea Cat ». Un autre type 
nouveau est la fregate a utilisations mul-
tiples de la classe « Tribal» (2.000 tonnes) 
capable de remplir les fonctions d'escorte 
essentielles : la protection anti-aerienne 
et antisous-marine et le radio-guidage des 
avions. Le nouvel helicoptere tous-temps 
« Wessex » va devenir le principal appa-




Le premier des trois croiseurs de la classe 
«Tiger» vient d'etre arme (9.950 tonnes). 
Bien que dotes d'equipement convention-
ne!, ils sont con<_;us pour faire face aux 
attaques nucleaires. Le « Tiger » possede 
quatre canons de 150 mm et six canons 
de 75 mm a controle automatique de 
conception nouvelle, dont la cadence de 
tir est plus de deux fois superieure a 
celle des armes a controle humain. 
La France a construit 18 escorteurs d'es-
cadre de la classe « Surcouf », qui sont 
amenages en navires de commandement 
et de radio-guidage des avions ou en na-
vires anti-aeriens. De nouvealL'C escor-
teurs sont en construction, qui seront do-
tes d'equipement pour la lutte anti-
aerienne. 
IX. HJJ!S « Bulwm·k ». - Apres amenage-
ment, il pourra transporter et debarquer, 
selon « J ane's Fighting Ships », une 
unite entiere de commandos avec son 
equipement. Les helicopteres des « com-
mando carriers » pourront debarquer les 
vehicules. Il y aura, a bord, des appro-
visionnements et du carburant en quan-
tites suffisantes pour soutenir l'action 
des commandos a terre, et l'unite pour-
rait etre rembarquee rapidement en cas 
de besoin. Il pourra, en n'utilisant que 
ses seules ressources, adapter ses heli-
copteres a la lutte antisous-marine. 
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APPENDIX B STATISTICS OF DEFENCE EXPENDITURI 
Country 
Pays 
I Belgium ........................... . 
Belgique .............••••..••...... 
2 France ............................ . 
3 Germany ....•........••............ 
Allemagne ...•...................... 
4 Italy ............................. . 
Italie ............................. . 
5 Luxembourg ....................... . 
6 Netherlands ......................•. 
Pays-Bas .......................... . 
7 United Kingdom ................... . 
Royaume-Uni ........•.............. 
8 TOTAL WEU ....................•.. 
TOTAL UEO ....................... . 
9 Canada ........................... . 
10 Denmark .........••................ 
Danemark ....•.............••...... 
11 Greece .............................• 
Grece .......•..•................... 
12 Norway .................•.......... 
Norvege .•..........••.............. 
13 Portugal .......................... . 
14 Turkey ........................... . 
Turquie ........................... . 
15 United States ..•................... 
Etats-Unis ........................ . 
16 ToTAL NON WEU ........•.........• 
TOTAL NON UEO ..................• 
17 TOTAL NATO ............•......... 
ToTAL OTAN ..................... . 
Defence expenditure 
$million 
1957 1958 f 
Depenses de defense 
en millions de $ 





































GNP 1957 at 
factor cost 
$million 
PNB 1957 au 
coiit du 
facteur en 



















e = estimate 
f = forecast 
Iceland has no armed forces and does not appear in the table. 

























GNP = Gross National 
Product at factor 
cost 
Note that defence expenditure under the same NATO definition is calculated in national currenc~ 
as is the GNP. The resulting figures for defence expenditures as % of GNP are thereforE 
comparable from one country to another. Absolute defence expenditure and defence expend. 
itures per head of population are converted to dollars at the official rate which may no1 
represent the true value of national currencies. The rate used for converting French franc! 
is that which was in force in the month of December 1958. Figures for different countrie1 
in columns 1, 2, 11, 12, 13, and 14 are not therefore always comparable. 
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Defence expenditure 
Defence expenditure Defence expenditure 
per head of as% 
as %of GNP (f. c.) population - $ - of total WEU 
1953 54 55 56 57 58 f 1957 1958 f 1957 1958 f 
Depenses de defense Depenses de defense Depenses de defense 
en % du PNB au cout du facteur par tete en% du 
d'habitant - $ -1953 

















e = estimation 





N"B = Produit national 
brut au cout du 
facteur 
55 56 57 58 p 
1957 1958 p 
(7) I (8) I (9) I (10) (11) I (12) 
4.0 3.8 3.7 3.8 e 40.8 42.1 
7.6 9.3 9.0 9.3 e 84.2 87.5 
4.9 4.4 5.0 4.2 e 42.2 37.1 
4.6 4.6 4.5 4.4 e 20.1 20.6 
3.5 2.1 2.2 2.1 e 29.0 25.8 
6.5 6.6 5.9 5.7 e 44.3 41.9 
9.3 8.9 8.0 8.2 e 84.9 87.1 
r 55.4 55.5 
7.7 7.3 6.6 6.5 e ll2.2 lll.7 
3.6 3.5 3.5 3.3 e 32.4 31.3 
6.5 6.8 6.2 6.1 e 17.8 18.3 
4.5 4.1 4.1 4.1 e 42. 0 41.4 
4.6 4.5 4.5 4.7 e 9.4 10.1 
5.8 5.2 4.8 5.2 e 18.8 20.3 
11.2 10.9 10.9 11.5 e 260.0 262.8 
198.6 200.7 
130.3 131.4 
I..'Islande n'a pas de forces armees et n'apparait pas au tableau. 
Depenses de defense : Definition OTAN d'apres sources OTAN. 
total U.E.O. 
1957 1958 p 
(13) I (1') 
3.0 3.1 I 
30.7 31.9 2 
17.7 15.5 3 
8.1 8.3 4 
0.07 0.07 5 
4.0 3.8 6 
36.3 37.2 7 
100.0 100.0 8 
15.4 15.3 9 
1.2 1.2 10 
1.2 1.3 ll 
1.2 1.2 12 
0.7 0.7 13 
4.0 4.3 14 
368.8 372.2 15 
16 
17 
N. B. Les depenses de defense aux termes de la meme definition OTAN sont calculees en mon-
naie nationale, de meme que le PNB. Les chiffres en resultant pour les depenses de de-
fense en % du PNB sont done comparables entre pays. Les depenses de defense absolues 
et les depenses de defense par tete d'habitant sont converties en dollars au taux ofticieJ 
qui peut ne pas representer la valeur reelle des monnaies nationales. Le taux utilise pour 
la conversion des francs fran9ais est celui qui etait en vigueur au mois de decembre 1958. 
Les chiffres cites aux colonnes 1, 2, 11, 12, 13 et .14 ne sont done pas toujours comparables. 
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Amendment No. 1 
State of European Security 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Pisani 
Read as follows the end of paragraph 3 of the draft Recommendation : 
17th June, 1959 
"and that reliance, which was preponderant up to now, on the ultimate strategic nuclear 
deterrent be reassessed to accord with the consequences of nuclear paritynow being reached." 
Signed : Pisani. 
1. See 4th Sitting, 17th June, 1959 (Amendment withdrawn). 
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Amendement n° I 
Etat de la securite europeenne 
AMENDEMENT N° 1 1 
presente par M. Pisani 
Rediger comme suit la fin du paragraphe 3 du projet de recommandation : 
17 juin 1959 
<< et que soit remise en cause la confiance preponderante jusqu'ici accordee aux moyens de 
prevention nucleaires ultimes et ce, compte tenu de l'etat de parite nucleaire desormais realisee. >> 
Signe : Pisani. 
1. Voir 4e seance, 17 juin 1959 (Retrait de l'amendement). 
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Document 129 20th May, 1959 
Activities of the Agency for the Control of Armaments 
and the Standing Armaments Committee 1 
REPORT 2 
submitted on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 3 
by Admiral Hughea Hallett, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RESOLUTION 
on the activities of the Agency for the Control of Armaments and the 
Standing Armaments Committee 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Admiral Hughes Hallett, Rapporteur 
I. Agency for the Control of Armaments 
II. Armaments production 
Conclusion 
Draft Resolution 
on Che activities of Che Agency for Che Control of 
Armaments and Che Standing Armaments Committee 
The Assembly, 
Having debated the contents of Chapters I, 
III and IV of the Fourth Annual Report of the 
Council; 
Reaffirming its determination to work for 
closer unity in Western Europe; 
Confident that the faithful observance of the 
modified Brussels Treaty would be conducive to 
that end, 
1. Regretfully records its impression that 
neither the control of armaments as provided 
for in the Treaty, nor the common production 
of armaments as subsequently agreed, is being 
pursued with vigour; 
1. Cf. Document 106 (1958), Recommendation No. 29 
and Document 119 (1959). 
2. Adopted unanimously by the Committee. 
3. Members of the Committee: Marcheae Lucifero 
d'Aprigliano (Chairman); MM. Fena, Steele (Vice-Chair· 
men); MM. Bech, Blachatein, Boggiano Pico (Substitute: 
Badmi Confalonieri), Bonham Carter, Bourgoin, de la 
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2. Requests its President, in consultation with 
the Chairman and the Rapporteur of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments 
to endeavour to reach an agreement with the 
Council for the establishment of a liaison sub-
committee in the field of the common pro-
duction of armaments. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Admiral Hughes Hallett, Rapporteur) 
1. This report comments on Chapters III and 
IV of the Fourth Annual Report of the Council 
(Document 119) on the activities of the Agency 
for the Control of Armaments and the Standing 
Armaments Committee for the period 1st Ja-
nuary to 31st December, 1958. It also comments 
on the Council's reply to Recommendation 
Vallee Poussin, Galletto, Gems, Goedhart (Substitute: 
Patijn), Guitton, Heye, Huyhea Halktt, Jaeger (Substi-
tute : Klieaing), Jannuzzi (Substitute : Cerulli lrelli), 
Lefevre, Liquard, Mahias, Maitland, Moutet, Mulley, 
van Riel (Substitute: Mme Stoffela-van Haaften), Van 
Remoortel, W ienand. 
N. B. The namea of Repreaentativea who took part in the 
vote are printed in italics. 
Document 129 20 mai 1959 
Activites de l'Agence de Contr6le des Armements 
et du Comite Permanent des Armements 1 
RAPPORT 2 
presente au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Armements 3 
par l'amiral Hughes Hallett, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
PROJET DE RESOLUTION 
sur les aetivites de 1' Agence de Controle des Armaments et du Comite 
Permanent des Armaments 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par l'amiral Hughes Hallett, rapporteur 
I. L'Agence de Controle des Armaments 
II. Production des armaments 
Conclusion 
Projet de resolution 
sur les activites de l'Agence de Controle des 
Armements et du Comite Permanent des Armements 
L'Assemblee, 
Ayant examine les chapitres I, Ill et IV du 
Quatrieme rapport annuel du Conseil ; 
Reaffirmant sa volonte de travailler pour une 
unite plus etroite de l'Europe occidentale ; 
Convaincue que !'application fidele du Traite 
de Bruxelles modifie doit conduire a ce but, 
1. A le regret de noter son impression que ni 
le controle des armements tel qu'il etait prevu 
dans le Traite, ni la production commune des 
armements, qui a fait l'objet d'un accord ulte-
rieur, ne sont conduits avec vigueur ; 
I. Cf. Document 106 (1958), Recommandation n° 29 
et Document 119 (1959). 
2. Adopte par la Commission a l'unanimite. 
3. Membrea de la Oommi8sion: Marcheae Lucifero 
d'Aprigliano (president), MM. Fens, Steele (vice-presi-
dents) ; MM. Becb, Blachstein, Boggiano Pico (suppleant : 
Badini Oonfalonieri), Bonham Carter, Bourgoin, de la 
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2. Demande a son President, en consultation 
avec le president et le rapporteur de la Com-
mission des Questions de Defense et des Arme-
ments, de s'efforcer d'aboutir a un accord avec 
le Conseil pour la creation d'une sous-commis-
sion de liaison dans le domaine de la production 
commune des armements. 
Expose des motifs 
(presente par l'amiral Hughes Hallett, rapporteur) 
1. Ce rapport commente les chapitres Ill et IV 
du Quatrieme rapport annuel du Conseil a l'As-
semblee (Document 119) concernant l'activite de 
l'Agence de Controle des Armements et du Co-
mite Permanent des Armements pendant la pe-
riode s'etendant du r· janvier au 31 decembre 
1958. Il commente egalement la reponse du 
Vallee Poussin, Galletto, Gerns, Goedbart (suppleant: 
Patijn), Guitton, Heye, Hughea Hallett, Jaeger (suppleant: 
Kliesing), Jannuzzi (suppleant : Oerulli lrelli), Lefevre, 
Liquard, Mahias, Maitland, Moutet, Mulley, van Riel 
(suppleant: Mme Stoffels-van Haaften), Van Remoortel, 
Wienand. 
N. B. Lea noms dea Repruentants ayant pris part au 
vote sont imprimfi8 en italiquea. 
DOCUMENT 129 
No. 29 of the Assembly contained in Chapter I 
of the Fourth Annual Report. 
2. The report is brief since the activities of the 
two subsidiary bodies of the Council were 
somewhat limited over the past year, and it does 
not appear to be necessary for the Assembly to 
devote much time to the matter. 
I. AGENCY FOR THE CONTROL 
OF ARMAMENTS 
3. In 1958, as from its creation in 1955, the 
Agency for the Control of Armaments has not 
been able to operate as well as might be wished, 
since the two legal instruments signed by the 
Council on 14th December, 1957, have not yet 
entered into force. 
4. The first is concerned with the strengths 
and armaments of internal defence and police 
forces of member States and lays down the pro-
cedure to be practised by the Council in the 
future for fixing the levels of these forces. Until 
these levels are fixed, the Agency has to consider 
as appropriate levels of armaments for such 
forces ''quantities not exceeding those reported 
by the member States". A control exercised in 
this way, apart from its interest as publicity, 
does not fulfil the provisions of the Treaty. 
5. From the information obtained by the Com-
mittee at a joint meeting it appears that, to 
date, the Agreement has been ratified by Italy, 
Belgium, Great Britain and the Netherlands. 
There remain the Federal Republic of Germany, 
France and Luxembourg. The Council holds 
that the complicated parliamentary procedure in 
these countries is responsible for the delay in 
ratification. However complicated it may be, the 
parliamentarians themselves think a delay of 
eighteen months is somewhat excessive. From 
information it has received, the Committee notes 
that France, which had valid reasons for delay-
ing ratification in 1958, will proceed with this 
ratification in the near future. 
6. The Committee proposes that the Assembly 
request those of its members who are nationals 
of the three countries in question to make every 
possible effort within their national parliaments 
to ensure ratification with all possible speed. 
7. This agreement, however, will only be a first 
step. The Council will not yet be able to fix the 
maximum levels of internal defence and 
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police forces. N.A.T.O. will first have to reach 
agreement on the definition of ''common de-
fence forces which are not under NATO com-
mand'' before internal defence forces can be 
placed in one category or the other. In its report, 
the Council did not reply to the request made 
by the Committee in its last report to be 
enlightened on this point. 
8. The second legal instrument which must 
come into force before the Agency can effec-
tively operate makes legal provision for the 
protection of private interests against abuses to 
which armaments control might give rise. Pend-
ing its entry into force, the field controls which 
the Agency must carry out take the form of 
exercises which considerably limit their range, 
if not their effectiveness. As yet, no ratification 
has been recorded. It is believed that the pro-
cedure for ratification has still not even been 
initiated in most of the member countries. This 
gives rise to doubts as to the governments' in-
tentions concerning this matter. 
9. The Committee proposes that the Assembly 
request all its members to press for ratification 
by their respective nations with all possible 
speed. 
10. Subject to the limitations imposed upon its 
action mentioned in the preceding paragraphs, 
the activities of the Agency over the last year 
were satisfactory. It is not necessary to comment 
on controls from documentary sources except 
that in 1958 the Council transmitted to the 
Agency information on military aid supplied by 
the United States and Canada. This was not 
done in 1957. There were many field controls 
and no discrepancies were found between actual 
stocks and production on the one hand, and the 
statements previously submitted by governments 
on the other. 
11. The Committee has paid particular attention 
to the preparatory work for the control of new 
weapons. It notes with satisfaction that the 
Agency has begun a study of control methods 
for chemical and biological weapons and that 
practical tests have already been carried out. 
12. On the other hand the Committee notes 
with regret that no preparatory work has yet 
been started in the field of atomic weapons. 
Considerable time is required for developing 
control methods. Preparatory work should be 
begun now so that the Agency may be in a po-
Conseil a la Recommandation no 29 de l'Assem-
blee contenue dans le chapitre I du Quatrieme 
rapport annuel. 
2. Le rapport presente est succinct ; l'activite 
des deux organes subsidiaires du Conseil ayant 
ete mediocre au cours de l'annee ecoulee, il ne 
semble pas que l'on puisse retenir longuement 
!'attention de l'Assemblee sur le sujet de cette 
activite. 
I. L'AGENCE DE CONTROLE 
DES ARMEMENTS 
3. L'Agence de Controle n'a, en 1958 pas da-
vantage que depuis sa creation en 1955, pu fonc-
tionner de la maniere desirable, les deux instru-
ments juridiques signes le 14 decembre 1957 par 
le Conseil n'etant pas encore entres en vigueur. 
4. Le premier concerne les effectifs et les ar-
mements des forces de derense interieure et de 
police des Etats membres, et il fixe la procedure 
de determination des niveaux de ces forces par 
le Conseil a l'avenir. En attendant que ces ni-
veau.."!( soient fixes, l'Agence est tenue de consi-
derer comme niveau approprie des armements 
de ces forces « des quantites ne depassant pas 
celles indiquees par les pays membres ». Un 
controle exerce dans de telles circonstances, mal-
gre son interet qui est celui de la publicite, n'est 
pas conforme aux dispositions du Traite. 
5. Il ressort des informations recueillies par la 
Commission au cours d'une reunion commune 
que !'accord a jusqu'ici ete ratifie par l'Italie, 
la Belgique, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas. 
Manquent la Republique Federale d'Allemagne, 
la France et le Luxembourg. Le Conseil explique 
le retard de ratification par !'existence dans ces 
pays d'une procedure parlementaire compliquee. 
Quelle que soit sa complication, le delai de 18 
mois semble aux parlementaires eux-memes reel-
lement exagere. Il a ete indique a la Commission, 
qui en prend acte, que la France qui a eu des 
raisons valables de delai en 1958 procedera a la 
ratification tout prochainement. 
6. La Commission propose a l'Assemblee de de-
mander a ceux de ses membres qui sont ressor-
tissants des trois pays en question de tout mettre 
en reuvre au sein de leur parlement national 
pour faire en sorte que cette procedure abou-
tisse a bref delai. 
7. Cet accord ne sera d'ailleurs qu'une pre-
miere etape. Il ne permettra pas encore au 
Conseil de fixer les niveaux maxima des forces 
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de derense interieure et de police. Il faudra que 
l'O.T.A.N. s'entende d'abord sur une definition 
des « forces de dMense commune qui ne sont pas 
placees sous commandement O.T.A.N. », defini-
tion indispensable pour circonscrire la categoric 
des forces de defensc interieure. Or, le Conseil 
neglige dans son rapport de repondre a la de-
mande d'eclaircissement formulee sur ce point 
par la Commission dans son dernier rapport. 
8. Le deuxieme instrument juridique dont la 
mise en vigueur est indispensable au travail ef-
fectif de l'Agence concerne la garantie d'ordre 
juridictionnel pour la protection des interets pri-
ves contre les abus auxquels pourrait donner lieu 
le controle des armements. Les controles sur pla-
ce que doit effectuer l'Agence revetent la forme 
d'exercices en attendant sa mise en vigueur, ce 
qui en reduit singulierement la portee, sinon 
l'efficacite. Aucune ratification n'a encore ete 
enregistree. On doit savoir que la procedure de 
ratification n'a pas meme encore ete entamee 
dans la plupart des pays membres, ce qui fait 
peser un doute sur la volonte des gouvernements 
en cette matiere. 
9. La Commission propose a l'Assemblee de de-
mander a tous ses membres de hater la ratifica-
tion de leurs Etats respectifs dans le plus bref 
delai. 
10. Dans la limite des conditions d'action rap-
pelees dans les paragraphes precedents, l'activite 
de l'Agence a ete satisfaisante au cours de l'an-
nee ecoulee. Les controles sur piece n'appellent 
d'autre commentaire que celui relatif a la trans-
mission a l'Agence en 1958 par l'entremise du 
Conseil des renseignements sur l'aide militaire 
fournie par les Etats-Unis et le Canada, ce qui 
n 'avait pas ete le cas au cours de 1957. Les 
controles sur place ont ete nombreux et n'ont pas 
fait apparaitre de discordances entre la produc-
tion et les stocks effectifs d'une part et les de-
clarations faites anterieurement par les gouver-
nements d'autre part. 
11. Les travaux preparatoires au controle des 
armes nouvelles ont tout particulierement rete-
nu !'attention de la Commission. Elle constate 
avec satisfaction que l'Agence a entame l'etude 
des methodes de controle des armes chimiques et 
biologiques et a deja effectue des experimenta-
tions pratiques. 
12. D'un autre cote, la Commission regrette de 
constater que dans le domaine des armes atomi-
ques aucun travail preparatoire n'a encore ete 
ebauche. De longs delais sont necessaires pour la 
mise au point des methodes de controle. Le tra-
vail de preparation devrait commencer des main-
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sition to control the production of nuclear wea-
pons as soon as any continental State reaches 
this stage. Failing this, neither the letter nor the 
spirit of the Treaty would have been observed. 
13. In this regard, a first requirement is to 
provide the Agency with staff qualified for the 
control of nuclear weapons. The recruitment of 
these officers should be carried out without 
delay. 
14. The Council has already been made aware 
of the importance the Assembly attaches to the 
activities of the Agency and of its potential use 
within the framework of an East-West agreement 
on the limitation and control of armaments. The 
Assembly realises that the work of the Agency 
is facilitated by the degree of mutual confidence 
existing between the States concerned. Nonethe-
less, in the event of an East-West control agree-
ment, the weapons to be controlled would be the 
same. The methods to be applied would be ident-
ical even if they had to be applied with greater 
formality than is at present necessary. 
15. No progress has been made in establishing 
links between the Agency and Euratom. Politi-
cal considerations may account for this. The 
European Atomic Energy Community's justi-
fiable concern for its independence should not 
go as far as to set up two distinct inspection 
systems in all fields. Since fissile material may 
be used either for peaceful or military ends, an 
overlapping field of control exists where the 
powers o.f each of the two organisations need 
to be defined. The Committee requests that ne-
gotiations be commenced between the Agency and 
the Euratom Commission with a view to reach-
ing agreement on the practical division of res-
ponsibilities before the end of 1959. 
II. ARMAMENTS PRODUCTION 
16. Paragraph 29 of Part II of the Report on 
the Control and Production of Armaments which 
was submitted to the Assembly in December 
1958, contained a review of the basic factors 
which govern the production of arms for 
Western Europe at the present time. Your Rap-
porteur believes them to be unchallengeable, and 
certainly they have not been challenged in the 
reply of the Council of Ministers. 
17. The Report went on to make a number of 
tentative suggestions, all without prejudice to 
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the findings of a Committee of Investigation 
which had been asked for in Resolution No. 11 
of July 1958. These recommendations were 
embodied in Part II of Recommendation No. 29 
which was unanimously adopted by the As-
sembly. They may be summarised as follows: 
(i) that the organisation of the Standing 
Armaments Committee should be reor-
ganised and its membership strengthened, 
and that it should work under the di-
rection of a committee of the seven De-
fence Ministers; 
(ii) that a distinction should be drawn 
between those weapons which can be pro-
duced within the framework of N.A.T.O., 
those which can better be handled by the 
Standing Armaments Committee, and 
those which can best be left to national 
resources; 
(iii) that member nations should inform the 
Standing Armaments Committee of offers 
of arms from other nations. 
18. The Council has rejected the proposals for 
the reform of the Standing Armaments Com-
mittee on the ground that the present informal 
and ad hoc organisation is best. If we could be 
satisfied that the Committee was effectively or-
ganising the common production of arms by 
Western Europe, there would be nothing more 
to be said. This however is not the impression 
derived from a study of Chapter IV of the 
Council's Report. While it is easy for parliamen-
tarians, without specialist knowledge and denied 
access to confidential information, to become 
confused by a mass of technical detail, it would 
seem that the Standing Armaments Committee 
has little real achievement to its credit. It is true 
that progress has been made in drawing up 
agreed Staff Requirements for army equipment. 
It is also true that the Committee took a va-
luable initiative in the field of naval equipment, 
only to find this activity transferred to N.A.T.O. 
Apart from that there is little to record, and 
disappointment was forcibly expressed by the 
British Minister of Defence, who said recently 
in the House of Commons: "I will be quite frank 
with the House. The reason why no progress is 
reported on our co-operation with Europe in 
joint arms development is that the progress has 
been very disappointing indeed and there is 
little to report." 
tenant si l'on veut etre en mesure de controler 
la production des armes nucleaires des qu'un 
Etat du continent en sera arrive a ce stade. Si-
non, ni la lettre, ni l'esprit du Traite ne seraient 
respectes. 
13. A cet egard, la premiere exigence est de 
doter l'Agence d'agents qualifies pour le controle 
des armes nucleaires. Le recrutement de ces 
agents parait devoir etre assure sans delai. 
14. Le Conseil a deja eu !'occasion de savoir 
quel prix l'Assemblee attache aux activites de 
l'Agence susceptibles de servir dans le cadre 
d'un accord Est-Ouest de limitation et de contro-
le des armements. L'Assemblee n'ignore pas que 
l'activite de l'Agence est facilitee par le degre 
de confiance mutuelle qui regne entre les Etats 
participants. Neanmoins, dans le cas d'un accord 
Est-Ouest de controle, les armes soumises au con-
trole seraient les memes. Les methodes appli-
quees seraient identiques meme si elles doivent 
etre appliquees plus formellement dans cette hy-
pothese que dans le cas actuel. 
15. Aucun progres n'a ete realise en ce qui con-
cerne les liens a etablir entre l'Agence et !'Eu-
ratom. Il semblerait que la raison doive en etre 
cherchee dans les mobiles politiques. Le legitime 
souci d'independance de la Communaute Euro-
peenne de l'Energie Atomique ne devrait pas 
aller jusqu'a l'etablissement de deux systemes 
d'inspection distincts dans tous les domaines. Les 
matieres fissiles se pretant indistinctement a 
!'usage pacifique et a l'usage militaire, un champ 
commun de controle existe ou une delimitation 
doit etre tracee entre les deux organismes. La 
Commission demande que des negociations soient 
entreprises entre l'Agence et la Commission 
d'Euratom pour aboutir a un accord de delimi-
tation pratique avant la fin de l'annee 1959. 
II. PRODUCTION DES ARMEl\IENTS 
16. Le paragraphe 29 de la deuxieme partie du 
rapport sur la production et le controle des arme-
ments qui a ete presente a l'Assemblee en de-
cembre 1958, contenait une liste des facteurs de 
base qui gouvernent la production des armc-
ments en Europe occidentale a l'lwure actuelle. 
Votre rapporteur estime qu'ils ne sont pas contes-
tables et certainement ils n'ont pas ete contestes 
clans la reponse du Conseil des Ministres. 
17. Le rapport faisait un certain nombre de 
suggestions, sans prejudice de ce qu'une Corn-
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mission d'investigatim .. pourrait decouvrir en ce 
domaine, conrmission d'investigation dont la 
creation avait ete demandee dans la Resolution 
no 11 de juillet 1958. Ces propositions avaient 
ete formulees dans la deuxieme partie de la 
Recommandation n° 29 qui a ete adoptee unani-
mement par l'Assemblee. Elles peuvent etre re-
sumees de la fa«lOn suivante : 
(i) que !'organisation du Comite Permanent 
des Armements soit reorganisee, sa com-
position renforcee, et qu'il travaille sous 
la direction d'un comite des sept minis-
tres de la Defense ; 
(ii) qu'une distinction soit faite entre les ar-
mes qui peuvent etre produites dans le 
cadre de l'O.T.A.N., celles qui peuvent 
etre plus commodement confiees au Co-
mite Permanent des Armements et celles 
qui peuvent etre laissees en instance na-
tionale; 
(iii) que les pays membres informent le Co-
mite Permanent des Armements des of-
fres d'armes en provenance d'autres 
pays. 
18. Le Conseil a rejete les propositions de re-
forme du Comite Permanent des Armements sur 
!'allegation que l'actuelle organisation officieuse 
et pragmatique est la meilleurc. Si nous avions 
la certitude que le Comite organise effective-
ment la production commune d'armes en Europe 
Occidentale, il n'y aurait rien de plus a ajouter. 
Toutefois, ce n'est pas !'impression qui ressort de 
l'examen du chapitre IV du rapport du Conseil. 
Alors qu'il est facile, pour des parlementaires 
sans connaissances specialisees et prives d'infor-
mations confidentielles, d'etre perdus dans une 
foule de details techniques, il semblerait que le 
Comite Permanent des Armements a peu de 
realisations concretes a son credit. Il est vrai que 
des progres ont ete faits dans la definition des 
caracteristiques pour des equipements de l'armee 
de terre. Il est vrai egalement que le Comite a 
pris une initiative valable dans le domaine des 
equipements navals pour transferer ensuite cette 
activite a l'O.T.A.N. Mais en dehors de cela, i1 
y a pen de choses a signaler et la deception a ete 
exprimee d'une fa«lon vigoureuse par le Ministre 
de la Defense britannique qui a dit recemment 
a la Chambre des Communes : « Je serai tout a 
fait franc avec la Chambre. La raison pour la-
quelle aucun progres n'a ete mentionne dans le 
domaine de notre cooperation avec !'Europe pour 
le developpement en commun des armements est 
que les progres ont ete veritablement tres decc-
vants et qu'il y a tres peu a signaler. » 
DOCUMENT 129 
19. That part o£ the Assembly's Recommen-
dation which proposed drawing a distinction 
between weapons which can best be developed 
within N.A.T.O. as opposed to W.E.U. has been 
misunderstood by the Council. In their reply 
they go to some length to establish the self-
evident fact that weapons cannot be segregated 
into different lists on these lines. But this was 
never proposed. Indeed the word 'list' does not 
appear in the Recommendation. What was in-
tended was that whenever any particular wea-
pon or piece o£ equipment was first conceived, 
a decision should then be made in respect o£ that 
specific weapon, on whether to proceed with its 
development and production on a N.A.T.O. basis, 
on a W.E.U. basis, or on a national basis. In the 
opinion o£ your Committee that is at once a 
workable and indeed a necessary procedure. 
20. The final sub-paragraph o£ the Recommen-
dation, which proposed that the Standing Ar-
maments Committee should be informed o£ 
offers o£ arms from other nations, was inspired 
by the extent to which American commercial in-
terests are at present influencing the rearmament 
o£ Western Europe by offers o£ fairly modern 
weapons at attractive prices. The Council reject 
this proposal on the curious ground that com-
mercial transactions must remain private '' i£ 
only to maintain or create the necessary atmos-
phere o£ confidence". Confidence between 
whom? Surely not be1Jween the member nations 
o£ W.E.U. which in the opinion o£ your Com-
mittee is what matters most. The Committee 
fully realised that the United States Government 
might dislike this particular recommendation. 
Indeed the Netherlands Defence Minister has 
stated that the American Government do not 
intend to negotiate with European States collec-
tively on armaments problems save through 
N.A.T.0. 1 • 
21. The lack o£ progress in the field o£ common 
production o£ arms by Western Europe, coupled 
with the Council's reply to Recommendation 
No. 29, Part 11, show how justified was 
Mr. Teitgen to move for a committee o£ enquiry 
and how right was the Assembly to support hi~ 
demand by unanimously adopting Resolution 
No. 11 in July 1958. Unfortunately the Council 
1. A/WEU /DA (59) 6, Part 3. 
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are unable to agree to this proposal. Their deci-
sion .is to be found on page 11 o£ their Report, 
but 1s not supported by detailed arguments. On 
the other hand the Council have responded fa-
vourably to a suggestion that a sub-committee o£ 
the Committee on Defence Questions and Arma-
ments might act as a liaison between the full 
Committee and the Council. The Council invite 
the Assembly to develop this proposal, on the 
assumption that the sub-committee shall continue 
to use the existing procedures for obtaining in-
formation. 
22. There are two disadvantages in relying 
solely on the present system o£ periodic joint 
meetings between the Committee on Defence 
Questions and Armaments and the representa-
tives o£ the Council, under the chairmanship o£ 
the Chairman o£ the Council o£ Ministers. In the 
first place, the gathering is too large to permit 
o£ any serious or prolonged discussion o£ the 
points at issue. In the second place, the Coun-
cil's representatives do not as a rule include men 
who possess personal knowledge or hold national 
responsibilities in the field o£ arms production. 
A sub-committee would overcome the first disad-
vantage, but not necessarily the second. In the 
opinion o£ your Rapporteur the value o£ the 
proposed sub-committee will depend upon a flex-
ible interpretation o£ the phrase "the existing 
procedures for obtaining information''. In order 
that this matter should be dealt with expedi-
tiously, your Rapporteur proposes that the As-
sembly should be asked to empower its Presi-
dent, in consultation with the Chairman and a 
Rapporteur o£ the Committee on Defence 
Questions and Armaments, to reach the best pos-
sible agreement with the Council £or the establish-
ment o£ a liaison sub-committee in the field of 
armaments production. 
Conclusion 
23. After examining the Fourth Annual Report 
o£ the Council, the Committee is left with the 
impression that neither the control o£ arma-
ments, as provided for in the Treaty, nor the 
common production o£ armaments as subse-
quently agreed, are being pursued with vigour. 
The Committee views this with some concern 
because there is always danger that i£ one part 
o£ an International Treaty is allowed to £all into 
abeyance, sooner or later the other parts will 
follow. 
19. La partie de la Recommandation de l'As-
semblt~e qui proposait d'etablir une distinction 
entre les armes qui peuvent mieux etre develop-
pees dans le cadre de l'O.T.A.N. qu'a l'U.E.O. 
n 'a pas ete comprise par le Conseil. Dans leur 
reponse, les ministres insistent pour etablir le 
fait tout a fait evident que les armes ne peuvent 
pas etre separees en des listes differentes, cor-
respondant a cette distinction. Cela n 'a jamais 
ete propose. Bien mieux, le mot « liste » n'appa-
rait pas dans la Recommandation. Il ctait envi-
sage que chaque fois qu'une arme quelconque ou 
une piece d'equipement devrait etre con<;ue pour 
la premiere fois, une decision devrait alors etre 
prise sur le point de savoir si l'on devrait pro-
ceder a son developpement et a sa production 
sur une base O.T.A.N., sur une base U.E.O. ou 
sur une base nationale. De l'avis de votre Com-
mission c'est, en meme temps, une procedure pos-
sible et necessaire. 
20. L'alinea de la Recommandation qui propo-
sait que le Comite Permanent des Armements 
soit informe des offres d'armes en provenance 
des autres Etats etait explique par !'influence 
que les interets commerciaux americains ont a 
1 'heure actuelle sur le rearmement de !'Europe 
occidentale en offrant des armes relativement 
modernes a des prix interessants. Le Conseil re-
jette cette proposition pour la raison curieuse 
que les transactions commerciales doivent rester 
confidentielles « ne serait-ce que pour creer ou 
maintenir le climat de confiance necessaire a 
cette cooperation». Confiance entre qui~ Sure-
ment pas entre les Etats membres de l'U.E.O., cc 
qui, de l'avis de votre Commission, est ce qui 
compte le plus. La Commission comprend par-
faitement que le gouvernement des Etats-Unis 
n'apprecie pas cette recommandation. A la verite, 
le Ministre de la Defense neerlandais a declare 
que le gouvernement americain n'a pas !'inten-
tion de negocier avec les Etats europeens collec-
tivement sur des problemes d'armement, sauf par 
l'intermediaire de l'O.T.A.N. 1 • 
21. L'absence de progres dans le domaine de la 
production commune des armements en Europe 
occidentale et la reponse du Conseil a la deu-
xieme partie de la Recommandation n° 29 mon-
trent combien M. Teitgen etait justifie de pro-
poser une commission d'enquete et combien l'As-
sembiee avait raison d'endosser sa demande en 
adoptant unanimement la Resolution n° 11 en 
1. A/UEO /DA (59) 6, pa.rtie 3. 
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juillet 1958. Malheureusement, le Conseil n'a pas 
pu accepter cette proposition. Sa decision se 
trouve consignee page 11 de son rapport, mais 
n'est pas explicitee par des arguments detailles. 
D'un autre cote, le Conseil a repondu favorable-
ment a la suggestion qu'une sous-commission de 
la Commission des Questions de Defense et des 
Armements puisse agir comme organe de liaison 
entre la Commission complete et le Conseil. Le 
Conseil invite l'Assemblee a preciser cette propo-
sition dans l'hypothese que la sous-commission 
continuera a utiliser les moyens courants d'infor-
mation. 
22. Il y a deux desavantages a ne compter que 
sur l'actuel systeme de reunions communes pe-
riodiques entre la Commission des Questions de 
Defense et des Armements et les representants 
du Conseil sous la presidence du President du 
Conseil. En premier lieu, la reunion est trop 
large pour permettre toute discussion serieuse ou 
prolongee des points en cause. En second lieu, 
parmi les representants du Conseil ne siegent 
pas en regie generale les hommes qui ont des 
connaissances personnelles ou qui ont des respon-
sabilites nationales dans le domaine de la pro-
duction des armements. Une sous-commission 
permettrait de surmonter la premiere difficulte, 
mais pas necessairement la seconde. De l'avis de 
votre rapporteur, l'interet de la sous-commission 
proposee dependra d'une interpretation souple 
de la phrase « les moyens courants d'informa-
tion ». Afin que cette affaire puisse etre reglee 
rapidement, votre rapporteur propose qu'il soit 
demande a l'Assemblee de charger son President, 
en consultation avec le President et le rappor-
teur de la Commission des Questions de Defense 
et des Armements, d'aboutir au meilleur accord 
possible avec le Conseil pour la creation d'une 
sous-commission de liaison dans le domaine de la 
production d'armements. 
Conclusion 
23. Apres avoir examine le Quatrieme rapport 
annuel du Conseil, la Commission garde !'im-
pression que ni le controle des armements, tel 
qu'il est prevu par le Traite, ni la production en 
commun des armements qui a fait l'objet d'un 
accord ulterieur, ne sont menes avec vigueur. La 
Commission s'en inquiete parce qu'il y a tou-
jours danger que si on laisse tomber partie d'un 
traite international en desuetude, les autres par-
ties suivent tot ou tard la meme voie. 
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. REPORT SUBMITTED BY Mr. PATIJN 
The nature of the Belgian plan 4 
1. On 6th February the Foreign Minister of 
Belgium, Mr. Wigny, submitted far-reaching 
proposals for the rationalisation of European 
institutions. To study these proposals a Special 
Committee was set up in March, consisting of de-
legations from the member States of O.E.E.C., 
together with delegations from the U.S.A. and 
Canada in the capacity of observers .. The Secre-
taries-General of N.A.T.O., O.E.E.C., W.E.U., and 
the Council of Europe were also invited to at-
tend. No attempt was made, however, to consult 
the Assembly, or even to invite the Clerk to at-
tend in a consultative capacity, although the Bel-
I. Cf. Recommendations No. 17 (1957), No. 20 (1957), 
No. 24 (1958), and Documents 41 (1957) and 102 (1958). 
2. Adopted unanimously by the Committee. 
3. Members of the Committee: Sir James Hutchison 
(President); MM. Pezet (Substitute: Radius), Schmid, 
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gian proposals envisage far-reaching changes in 
the Assembly's activity. In these circmnstances 
the Presidential Committee decided that it was 
essential that the WEU Assembly itself should 
look into the matter, and study to what extent 
the proposals under consideration by the Special 
Committee might affect the present role of 
W.E.U. in European co-operation. 
2. There is no doubt that Mr. Wigny is correct 
in his criticism of the multiplicity of European 
institutions. It is true that a number of organisa-
tions find themselves going over the same ground 
and even working at cross-purposes. It is equally 
Bohy, Fens, Linden, Bettiol, Edwards (Substitute : 
Zimmer), Patijn, Lucifero d'Aprigliano, Van Cauwelaert. 
N.B. The names of Representatives who took part in the 
vote are printed in italics. 
4. For text, see Appendix I. 
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I. RAPPORT SOUMIS PAR M. PATIJN 
Nature du plan belge 4 
J. Le 6 fevrier, M. Wigny, 1\Iinistre des Affaires 
etrangeres de Belgique, a presente d'importantes 
propositions concernant la rationalisation des 
institutions europeennes. Pour l'etude de ces pro-
positions un Comite special a ete cree en mars, 
qui comprend les representants des Etats mem-
bres de l'O.E.C.E., ainsi que des representants 
des Etats-Unis et du Canada ayant qualite d'ob-
servateurs. Les Secretaires generaux de l'O.T. 
A.N., de l'O.E.C.E., de l'U.E.O. et du Conseil de 
!'Europe ont ete invites a suivre ses travaux. 
Il n'a pas ete considere opportun, cependant, de 
consulter l'Assemblee ou meme d'inviter son 
1. Cf. Recommandations no 17 (1957), no 20 (1957), 
n° 24 (1958), et Documents 41 (1957) et 102 (1958). 
2. Adopte par le Comite a l'unanimite. 
3. MembreB du Oomite: Sir JameB HutchiBon (pre· 
sident); MM. Pezet (suppleant: RadiuB), Schmid, Bohy, 
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Flecretaire general a suivre ces memes travaux 
avec voix consultative, bien que les propositions 
du gouvernement beige envisagent d'apporter des 
modifications importantes aux activites de l'As-
semblee. Dans ces conditions, le Comite des Pre-
sidents a decide qu'il etait essentiel que l'Assem-
hlee de l'U.E.O. puisse elle-meme examiner la 
question et considerer dans queUe mesure les pro-
positions a l'etude au sein du Comite special 
pouvaient affecter le role actuel de l'U.E.O. en 
matiere de cooperation europeenne. 
2. Il ne fait aucun doute que M. Wigny ait 
raison quand il critique la multiplicite des insti-
tutions europeennes. Il est vrai que nombre de 
ces organisations se voient traiter les memes ques-
tions ou meme poursuivre des buts opposes. Il 
Fens, Linden, Bettiol, Edwards (suppleant : Zimmer), 
Patijn, Lucijero d'Aprigliano. Van Oauwelaert. 
N. B. LeB nomB deB RepriBentantB ayant priB part au 
vote Bont imprimeB en italique. 
4. Pour le texte, voir Annexe I, 
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true that this multiplicity of institutions is most 
detrimental to the prestige and efficiency of these 
organisations. All these arguments have been 
gone over on previous occasions (especially the 
" Grand Design" and the Italian proposals for 
the rationalisation of European institutions) and 
have been dealt with amply in the reports of 
Mr. van der Goes van Naters on the unification 
of European Assemblies of 21st September, 1957, 
and of Mr. Struye on the rationalisation of Eu-
ropean parliamentary institutions of 13th June, 
1958. It is not necessary to repeat general aspects 
of the problem which have been discussed fully 
and aptly in those reports. 
3. The new Belgian proposals differ in one im-
portant respect from previous proposals. Mr. 
Wigny's plan for co-ordination does not apply 
to the six-power communities. They have been 
left aside as being too different in character from 
the other institutions. Accordingly his plan refers 
only to the rationalisation of N.A.T.O., the Coun-
cil of Europe, O.E.E.C. and W.E.U. 
The main theme of his proposals is the need 
of a new division of labour between those organ-
isations through specialisation. Thus Mr. Wigny 
holds that developments should be along the fol-
lowing lines: 
- the NATO Conference should specialise in 
military and general political questions; 
- the Consultative Assembly should continue 
to deal with cultural, scientific, social, legal 
and administrative matters; but take up 
political questions of concern only to Eu-
rope, for example, problems of European 
integration; 
- the OEEC Conference (i.e. ad hoc meetings 
of the Consultative Assembly) should con-
cern itself with all economic matters; 
- as a result the WEU Assembly would find 
itself with very little to do. 
4. A principle of the Belgian plan was that no 
proposals should be made which would involve 
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the modification of existing treaties, nor the sig-
nature and ratification of new protocols. Each 
Assembly was to retain its de jure or de facto 
individuality; no specific merger was proposed. 
Since the parliamentary supervision exercised by 
the WEU Assembly was to be assumed either by 
the Consultative Assembly of the Council of Eu-
rope, or by the NATO Conference, the WEU As-
sembly was to meet only to satisfy the require-
ments of Article IX of the amended Brussels 
Treaty, while the WEU Council was to deal with 
questions of concern solely to the Seven. 
Although the plan was not designed to imp]~· 
that the Brussels Treaty should be placed in 
abeyance, and cease to he binding on the Con-
tracting Parties, the division of labour proposed 
by Mr. Wigny would in practice liquidate most 
of the present activities of Western European 
Union. 
The timing of the Belgian plan 
5. Before discussing the proposals in detail, a 
few general questions should be raised. It is not 
possible to propose drastic measures of streamlin-
ing the execution of existing treaties only for 
reasons of tidiness and efficiency. Plans which 
would change completely the character of 
W.E.U. should be judged first in the light of the 
political function of the organisation. The WEU 
Treaty has been concluded in order to present a 
framework for military co-operation with Ger-
many, including guarantees for Western security, 
and limitation and control of armaments. Our 
present situation is different from the year 1954, 
but in a year of a serious German crisis, and, 
possibly, summit negotiations on the future of 
Germany, it would seem unwise to make drastic 
changes for non-political reasons in the appli-
cation of a treaty which bears upon the position 
of Germany in Europe. The Belgian proposala 
were therefore unfortunate in their timing. 
6. The same applies to another aspect of the 
Treaty. W.E.U. is the only agency in which the 
six members of the European communities and 
the United Kingdom are co-operating under the 
est egalement vrai que cette multiplicite d'insti-
tutions est des plus nuisibles a leur prestige ou 
a leur efficacite. Tous ces arguments ont ete pas-
ses en revue lors des seances precedentes (en 
particulier le «Grand dessein » et les proposi-
tions italiennes pour la rationalisation des insti-
tutions europeennes) et ils ont ete etudies en 
detail dans les rapports de M. van der Goes van 
Naters sur !'unification des assemblees euro-
peennes (21 septembre 1957) et de M. Struye 
sur la rationalisation des institutions parlemen-
taires europeennes (13 juin 1958). Il n'est done 
pas necessai:re de rappeler les aspects generaux 
de ce probleme dont ces rapports ont traite d'une 
maniere fort complete et fort competente. 
3. Les nouvelles propositions beiges different, 
sur un point important, des propositions prece-
dentes. Le plan de coordination de M. Wigny 
ne s'applique pas aux Communautes des Six. 
Elles en ont ete exclues car elles presentent un 
caractere tres different de celui des autres insti-
tutions. En consequence, ce plan ne concerne que 
la rationalisation de l'O.T.A.N., du Conseil de 
l'Europe, de l'O.E.C.E. et de l'U.E.O. 
Le theme principal de ces propositions est la 
necessite d'une nouvelle repartition des taches 
entre ces organisations grace a la specialisation. 
Ainsi, M. Wigny pense que des modifications 
devraient etre apportees en s'inspirant du schema 
suivant : 
- la Conference de l'O.T.A.N. se specialise-
rait dans les questions d'ordre militaire et 
de politique generale ; 
- l'Assemblee Consultatiye continuerait a 
s'occuper des questions culturelles, scienti-
fiques, sociales, juridiques et administrn-
tives, mais ne prendrait en consideration 
que les questions politiques concernant 
l'Europe, les problemes de !'integration 
europeenne par exemple; 
- la Conference de l'O.E.C.E. (c'oot-a-dire les 
reunions ad hoc de l'Assemblee Consulta-
tive) s'occuperait de toutes les questions 
economiques ; 
- l'Assemblee de l'U.E.O. s'apercevrait en 
consequence qu'il lui reste bien peu de 
a faire. 
4.. L'un des principes du plan belge etait qu'au-




pliquerait la modification des traites existants, 
ou la signature et ratification de nouveaux pro-
tocoles. Chaque assemblee devrait conserver son 
individualite de jure ou de facto ; aucune fusion 
particuliere n'etait recommandee. Du fait que le 
controle parlementaire exerce par l'Assemblee 
de l'U.E.O. devait etre transfere soit a l'Assem-
blee ConsultatiYe du Conseil de !'Europe, soit 
a la Conference de l'O.T.A.N., l'Assemblee de 
l'U.E.O. devait se reunir dans le seul but de 
satisfaire aux exigences de !'Article IX du Traite 
de Bruxelles modifie, tandis que le Conseil de 
l'U.E.O. devait s'occuper des questions ne concer-
Eant que les Sept. 
Bien que ce plan, par sa conception meme, 
n'implique pas que le Traite de Bruxelles doive 
etre suspendu, et doive cesser d'engager les Par-
1ies Contractantes, la repartition des taches pro-
posee par M. Wigny aboutirait dans la pratique 
a mettre un terme a la plupart des activites 
actuelles de l'Union de l'Europe Occidentale. 
Opportunite du plan belge 
5. A vant d'aborder la discussion detaillee de ces 
propositions, il convient de poser quelques ques-
tions d'ordre general. ll n'est pas possible de 
proposer de reviser radicalement les modalites 
d'application des traites existants, pour les seules 
1.·aisons d'ordre et d'efficacite. Des plans qui 
changeraient completement le caractere de 
l'U.E.O. devraient etre examines tout d'abord 
a la lumiere de la fonction politique de cette or-
ganisation. Le 'l'raite de l'U.E.O. a ete conclu 
afin de fournir un cadre de cooperation militaire 
a.Yec l'Allemagne, ainsi que des garanties concer-
nant la securite occidentale, la limitation et ie 
controle des armements. Notre situation actuelle 
n'est plus celle de 1954 ; mais a une epoque de 
crise oil l'Allemagne est l'enjeu, et peut-etre de 
negociations au sommet sur l'avenir de cette 
meme Allemagne, il paraitrait inopportun J.e 
reviser radicalement, pour des raisons non poli-
t.iques, les modalites d'application d'un traite 
qui interesse la situation de l'Allemagne en 
:BJurope. Les propositions du gouvernement belge 
furent par consequent presentees a un moment 
peu favorable. 
G. Les memes remarques s'appliquent a un autre 
aspect du Traite. L'U.E.O. est la seule organisa-
tion au sein de laquelle les six membres des Com-
munautes europeennes et le Royaume-Uni eo-
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obligation of promoting their unity and "en-
couraging the progressive integration of Eu-
rope". In the year following the breakdown of 
the free trade area negotiations, in which the 
relations between Great Britain and her contin-
ental neighbours need special care, the liquida-
tion of W.E.U. would seem ill-considered. It is 
not necessary to harbour great illusions about the 
possibilities of W.E.U. as a special link between 
quarrelling allies; but equally it is not nec~ssar.v 
to suspend their instruments of co-operatiOn at 
this very moment. 
7. The present political climate is not very 
favourable for radical changes in the function-
ing of European institutions. The difficulties 
which have been met with in the negotiations 
between the Six and the non-Six make it advis-
able to wait and see how co-operation will develop 
in the following years. Will the future organi-
sation of Europe spring from an expansion of 
the Six and their institutions, or from rationa 
lisation of all existing agencies? It is too ear~y 
to say with certainty what the devel?pment w1ll 
be. In the meantime it may be unw1se to enter 
deeply into the merits of rationalisation of the 
European institutions. There is every reason for 
greater efficiency and the avoidance of ove_r · 
lapping; but it should be no more than a certam 
streamlining of activities. The time for more 
ambitious changes has not yet come. 
Some consequences of the Belgian plan 
8. The Wigny plan is aware of these fa~ts. in 
that it does not propose any changes in ex1stmg 
treaties. It rightly speaks of administrat~ve mea-
sures within the framework of the treaties only. 
of division of labour, of better specialisation. But 
its proposals would nevertheless affect profound-
ly the character of the present institutions. 
The Council of Europe would no longer be a 
tribune for the discussion of the great Europea11 
problems, since all matters related to peace and 
security would come only before N.A.T.O. The 
NATO Parliamentary Conference would be "in-
stitutionalised'' and given formal status (~h!ch 
probably could not be done without negot1at1~g 
an additional Protocol to the North Atlantic 
Treaty). O.E.E.C. would be connected with the 
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Council of Europe in close co-ordination. W.E.U. 
would for all practical purposes disappear. 
The proposal regarding the relations between 
O.E.E.C. and the Council of Europe has been 
discussed amply on previous occasions and could 
be taken into consideration. But the other pro-
posals, which would concentrate all military a~d 
political affairs in N.A.T.O. and all e~onom1c 
affairs in O.E.E.C., are more substantial and 
also more eontroversial. 
9. A division of labour and a narrowing of the 
powers of the different assemblies is necessary. 
But any proposal to this effect should realise the 
political function of present institutions. In Mr. 
Wigny's proposals it would seem that at lea~t two 
useful functions would be lost: the functiOn of 
the Consultative Assembly as a political forum 
for European public opinion; and the function 
of the W.E.U. Assembly and some of its com-
mittees as a parliamentary assembly for matters 
of defence. The NATO Parliamentary Con-
ference could not take oYer these functions, since 
the American parliamentarians are not prepared 
to institutionalise the Conference. It has the 
character of a Club, but could not be transform-
ed into a real parliament. Even more important 
is that N.A.T.O. is only a military alliance for 
the duration of the cold war. It was not intended 
to be an instrument for permanent political 
construction and therefore cannot be the perm-
anent political forum of the Western world. 
10. The Belgian proposals make it necessary for 
the members of the Assembly of W.E.U. to ask 
themselves in what respect their organisation has 
a specific function in present affairs. The ans-
wer is: in military affairs. All other work could 
be handed over to other institutions without 
great harm, but there is a major task for W.E.U. 
in the present state of affairs in Europe in the 
field of defence. When talking of rationalisation, 
streamlining and narrowing of functions, it 
would therefore seem right that W.E.U. should 
c>oncentrate on defence matters. 
operent, et sont tenus de promouvoir leur unite 
et d' « encourager !'integration progressive de 
1'Europe ». Suivant de pres la rupture des nego-
ciations sur la Zone de libre echange, a une heure 
ou les relations entre la Grande-Bretagne et '3es 
voisins du continent doivent etre l'objet de tous 
nos soins, la liquidation de l'U.E.O. paraitrait 
inopportune. Il n'est pas necessaire de conserver 
beaucoup d'illusions sur les possibilites de 
!'U.E.O. en tant que lien particulier entre des 
allies en desaccord ; mais il n'est pas necessaire 
non plus de suspendre a ce moment precis leurs 
instruments de cooperation. 
7. Le climat politique actuel n'est pas favorable 
[! des changements radicaux dans le fonctionne-
ment des institutions europeennes. Les diffi-
cultes rencontrees au cours des negociations entre 
les « Six » et les « non-Six » font qu'il est oppor-
tun d'attendre, et de voir ce qu'il adviendra de 
la cooperation dans les annees a venir. La future 
organisation de l'Europe naitra-t-elle d'une t~x­
pansion des Six et de leurs institutions, ou de 
Ja rationalisation de tous les organisme.s exis-
tants? ll est trop tot pour dire avec certitude 
dans quel sens elle se developpera. Dans l'inter-
valle il pourrait etre imprudent d'aller trop 
avant dans l'examen de la rationalisation des 
institutions europeennes. Tout milite en faveur 
d'une plus grande efficacite et de la disparition 
d€ tout double emploi ; mais il ne conviendrait 
pas d'aller au dela d'une certaine redistribution 
des activites. L'heure de modifications plus am-
bitieuses n'a pas encore sonne. 
De quelques consequences du plan belge 
8. Le plan Wigny a pleine conscience de ces 
faits, c'est pourquoi il ne propose aucune modi-
fication des traites existants. A juste titre, il 
mentionne des mesures administratives dans le 
seul cadre des traites, une repartition des taches 
et une meilleure specialisation. Mais ces proposi-
tions n'en affecteraient pas moins profondement 
le caractere des institutions actuelles. 
Le Conseil de l'Europe ne serait plus une tri-
bune pour la discussion des grands problemes 
europeens, puisque toutes les questions relatives 
a la paix et a la securite ressortiraient seulement 
i1. l'O.T.A.N. La Conference des Parlementaires 
de l'O.T.A.N. serait « institutionalisee » et dotee 
d'un statut (ce qui vraisemblablement ne pour-
rait se faire sans negociation d'un protocole addi-
tionnel du Traite de l'Atlantique Nord). 
L'O.E.C.E. serait unie au Conseil de l'Europe 
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par des liens d'etroite coordination. D'un point 
de vue strictement pratique, l'U.E.O. n'existerait 
plus. 
La proposition concernant les relations entre 
l'O.E.C.E. et le Conseil de l'Europe a fait l'ob-
jet de maintes discussions lors de precedentes 
seances, et pourrait etre prise en consideration. 
Mais les autres propositions qui attribueraient 
:'ensemble des questions militaires et politiques 
A l'O.T.A.N. et des questions economiques a 
l'O.E.C.E., sont beaucoup plus substantielles et 
pretent davantage a la controverse. 
9. Une repartition des taches et une restriction 
des pouvoirs des differentes assemblees est neces-
saire, mais toute proposition a cet effet devrait 
twir compte de la fonction politique des institu-
tions actuelles. D'apres les propositions de 
M. Wigny, il semble que deux fonctions utiles, 
au moins, disparaitraient : celle de l'Assemblee 
Consultative en tant qu'enceinte politique de 
l'opinion publique europeenne, et celle de 1' As-
~emblee de l'U.E.O. et de certaines de ses Com-
missions en tant qu'assemblee parlementaire com-
petente en matiere de defense. La Conference 
des Parlementaires de l'O.T.A.N. ne pourrait 
reprendre ces fonctions a son compte puisque 
les parlementaires americains ne sont pas dis-
poses a institutionaliser cette Conference. Elle 
presente les caracteristiques d'un club mais ne 
pourrait etre transformee en un veritable parle-
ment. Chose plus importante encore, l'O.T.A.N. 
n'est qu'une alliance militaire mise sur pied pour 
la duree de la guerre froide. Elle n'a pas ete 
eon~ue comme instrument d'organisation poli-
tique permanente et ne peut par consequent 
constituer un cadre politique permanent pour le 
monde occidental. 
10. Les propositions beiges font qu'il est done 
necessaire que le.s membres de l'Assemblee de 
l'U.E.O. se demandent queUe tache incombe a 
leur organisation dans les circonstances actuelles. 
Ils constateront qu'elle a pour fonction d'exa-
IIliner les questions militaires. Toute autre tache 
pourrait etre transferee sans grand dommage 
1! d'autres institutions, mais il en est une que 
l'U.E.O. doit conserver dans l'etat actuel de 
l'Europe, l'examen des questions de defenile. 
Au moment ou l'on parle de rationaliisation, de 
1·eorganisation et de restriction de fonctions, il 
conviendrait done que l'U.E.O. porte toute son 
attention sur les questions de defense. 
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The present function of the WEU Assembly in 
matters of defence 
11. When the "\Vestern European Union Assent·· 
bly came into being four years ago, it created 
a precedent in that never before had an inter-
national assembly been called upon to deal with 
problems of defence. This involved serious study 
of issues of security. It involved the necessity of 
providing sufficient inf·)rmation to make the 
debates worthwhile. It involved questions of vi-
sits to headquarters and briefing by general of-
ficers. The governments have been the first to 
recognise how considerable has been the achieve-
ment in this unmapped field and the economy 
with which it has been achieved in terms oi 
finance and a permanent staff. 
The reports of the Assembly on the state of 
European defence have been widely remarked 
and have presented a r,ommon point of view. 
Indeed, had the reports of Mr. Fens been gener-
ally discussed among the NATO powers, it is 
likely that much of the difficulty concerning the 
IRB missiles would have been avoided. Here was 
a clear example of the value of the parliamentary 
contribution to the NATO Alliance, especially 
when the problems give rise to difficult domestic 
political issues. 
The weakness of the Assembly of Western 
European Union is that it consists only of Euro-
pean Members of Parliament. This inevitably 
has tended to give a '' Eurocentric'' emphasis to 
its debates on Western security which, of course, 
form part of the world-wide problem of contain-
ing the Communist threat. It has long been clear 
that there is no security either for Europe or for 
America unless both parts of the NATO Alliance 
are indissolubly knit together. It is important, 
therefore, that the parliamentary discussion on 
Western defence should be in terms of the same 
composition as it is within the Ministerial Coun-
cils. To do otherwise is to ignore the material 
facts of the Alliance, and that of the current 
NATO budget 4/5ths are provided by the tax-
payers of the United States. The obvious con-
clusion, therefore, is that in all matters of de-
fence, American and Canadian Congressmen 
should sit with European Deputies for the dis-
cussion of common problE.ms. 
1:13 
Defence and public opinion 
12. There is no doubt that confidence in the 
value of our present conceptions of defence has 
been badly shaken. This is partly unavoidable, 
since technological developments have profound-
ly affected all traditional notions of security. 
But to a certain extent the sense of insecurit\r 
is due to lack of information and lack of dem~­
cratic contact with defence policies. One of the 
vital weaknesses in the present Western defence 
structure is the increasing gap between NATO 
policies and informed public opinion, evidence 
of which is given by the way in which even ir-
responsible plans for disrngagement are taken as 
serious proposals. This above all affects the poli-
tical resolve to use the deterrent upon which our 
security depends. It is therefore essential that 
governments can count upon a (small) body of 
informed opinion in each parliament, whieh 
knows the facts of the Alliance and will support 
it in a firm attitude concerning vital matters of 
defence. This undergirding of the Alliance could 
be achieved best by Members of Parliament 
drawn from the defence and armed forces com-
mittees of their national assemblies. 
Immediate steps 
13. One of the most useful proposals tabled by 
the Belgian Government is that there should be 
- at least partially - identity of membership 
in respect of the seven powers of W.E.U. both in 
the WEU Assembly and in the Conference of 
NATO Parliamentarians, in order to ensure that 
there are no difficulties arising from different 
people discussing the same problems. This is an 
excellent suggestion and should certainly be put 
into practice. It corresponds very closely in spirit 
to the proposals already put forward by the Pre-
sident of the WEU Assembly at the third Con-
ference of NATO Parliamentarians held in Paris 
last November. The President proposed a joint 
meeting, but if there were identity of member-
ship, this would become unnecessary. 
It follows from what has been already said 
that it would be of great value if American and 
Canadian representatives could be associated with 
Fonction actuelle de l'Assernblee de l'U.E.O. en 
matiere de defense 
11. Lorsque l'Assemblee de l'Union de l'Europe 
Occidentale vit le jour il y a quatre ans, un pre-
cedent fut cree, car jamais auparavant une 
assemblee internationale n'ayait ete appelee ?t 
traiter des problemes de defense. Cela impliquait 
une etude serieuse des questions de securite. Cela 
impliquait la necessite de fournir suffisamment 
d'informations pour rendre les debats interes-
sants. Cela impliquait des questions de visites 
aux quartiers generaux et d'exposes par des 
officiers superieurs. Les gouvernements ont ete 
les premiers a reconnaitre l'ceuvre considerable 
accomplie dans ce domaine inexplore et la remar-
quable economie des moyens mis en ceuvre en 
ce qui concerne les finances et le personnel per-
manent. 
L·es rapports de l'Assemblee sur l'etat de la 
securite europeenne ont ete tres remarques, et ils 
ont presente un point de vue commun. En ve-
rite, si les rapports de M. Fens avaient fait l'ob-
jet d'une discussion generale par les puissances 
de l'O.T.A.N., il est vraisemblable que nombre 
des diffieult.es soulevees par les I.R.B.M., par 
exemple, auraient ete evitees. C'est la un exem-
ple eloquent de la valeur de la contribution 
parlementaire a !'Alliance atlantique, surtout 
lorsqu'il s'agit de problemes qui soulevent de 
delicates questions de politique interieure. 
La faiblesse de l'Assemblee de !'Union de 
1 'Europe Occidentale reside dans le fait qu'elle 
ne comprend que des parlementaires europeens. 
Oeci l'a inevitablement conduite a donner un 
tour « eurocentrique » a ses debats sur la securite 
occidentale, laquelle n'est naturellement qu'un 
aRpect du probleme mondial de l'arret de !'ex-
pansion communiste. Il est apparu depuis long-
temps qu'il n'est aucune securite possible ni pour 
!'Europe, ni pour l'Amerique si les deux parties 
de !'Alliance atlantique ne sont pas indissoluble-
ment liees. Il importe done que la discussion des 
problemes de defense occidentale dans un cadre 
parlementaire ait lieu sur la meme base qu'au 
sein des Conseils ministeriels. Partir de toute 
autre base serait ignorer les realites materielles 
de !'Alliance et oublier que les quatre cinquiemes 
du budget de l'O.T.A.N. sont actuellement four-
nis par les contribuables des Etats-Unis. IJa 
conclusion s'impose done qu'en matiere de de-
fense, les parlementaires americains et canadiens 
devraient sieger a cote des deputes europeens 
pour discuter des problemes communs. 
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Defense et opinion publique 
12. Il ne fait aucun doute que la confiance en la 
valeur de notre conception actuelle de la defense 
a ete dangereusement ebranlee. Cela etait en par-
tie inevitable en raison des progres techniques 
qui ont profondement affecte toutes les notions 
traditionnelles de securite. Mais le sentiment d'in-
securite est du, dans une certaine mesure, au 
manque d'informations et au manque de contacts 
democratiques avec la politique de defense. L'une 
des faiblesses essentielles du systeme actuel de 
defense occidentale est la coupure qui va s'accen-
tuant entre la politique atlantique et !'opinion 
publique informee, coupure dont !'importance e'lt 
revelee par la maniere dont meme les plans f]e 
desengagement irreflechis sont etudies comme 
autant de propositions serieuses. Cela affeete 
particulierement la decision prise sur le plan 
politique d'utiliser la force de prevention nu-
cleaire dont depend notre securite. Il est par 
consequent essentiel que les gouvernements 
puissent compter dans chaque parlement sur 
un noyau d'opinion informee qui soit au courant 
des realites de !'Alliance et qui lui apportera 
son appui par une attitude ferme en ce qui 
concerne les questions vitales de la defense. 
Cette ceuvre de soutenement de l'Alliance, des 
parlementaires issus des commissions de la de-
fense nationale et des forces armees de leurs 
propres assemblees nationales seraient mieux a 
meme de l'accomplir. 
Jf esures immediates 
13. L'une de.~ propositions les plus utiles pre-
sentee par Ie gouvernement beige est d'etablir 
au moins partiellement une identite de represen-
tation en ce qui concerne les sept puissances de 
l'U.E.O., a l'Assemblee de l'U.E.O. et a la Confe-
rence des Parlementaires de l'O.T.A.N., afin 
qu'aucune difficult€ ne surgisse du fait que des 
personnes differentes discutent des memes pro-
blemes. Voila une excellente suggestion qui 
devrait certainement etre appliquee. Elle se rap-
proche beaucoup, par son esprit, des propositions 
deja presentees par le President de l'Assemblee 
de l'U.E.O. a la troisieme Conference des Parle-
mentaires de l'O.T.A.N. qui s'est tenue a Paris 
en novembre dernier. Le President avait propose 
une reunion commune qui, dans l'hypothese d'une 
identite de representation, deviendrait superflue. 
Il s'ensuit done qu'il serait extremement pre-
cieux que des observateurs americains et cana-
diens puissent prendre part aux discussions de 
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the defence discussions in the Assembly of 
W.E.U. Therefore it may be worthwhile to pro-
pose that three observers from the Armed Ser-
vices Committee of the US Senate and three 
observers from the Armed Services Committee 
of the House of Representatives, together with 
three Canadian observers, should attend meetings 
of the WEU Assembly's Defence Committee. 1 
venture to suggest that the President should 
make exploratory contacts to see what practical 
steps can be taken in this sense. A useful initial 
move would be to invite such observers to attend 
the Autumn Session of our Assembly. 
Cultural and social work of W.E.U. 
14. Under the Brussels Treaty in the years 
from 1948 to 1954 much valuable work was done 
in the cultural and social fields by expert com-
mittees consisting of civil servants drawn direct-
ly from the national ministries concerned. When 
W.E.U. was created in 1955, the question was 
raised as to whether these activities should not 
be transferred to the Council of Europe. This 
matter was examined by our Assembly on the 
basis of a report tabled by Mr. Senghor 1• On the 
basis of this report, the Assembly came to the 
conclusion that, far from harming European 
unity, the existence of an inner core of seven 
countries was a positive help, on the grounds 
that they could act as a laboratory in working 
out proposals which could then be extended to 
the wider grouping if that grouping saw fit. It 
was pointed out that the conditions within the 
Seven were more homogeneous than those within 
the Fifteen, and greater progress might be looked 
for in this sense. As against this, the protagonists 
of the "Council of Europe" point of view main-
tained that if a proposal was not practical on the 
level of the Fifteen, then a partial agreement 
could be concluded within the framework of the 
Council of Europe. The difficulty about this is 
that the partial agreement procedure within the 
Council of Europe has only been applied with 
success in one case in the past ten years. 
Nevertheless, there is no fundamental objec-
tion against the transfer of the cultural and so-
1. Document 41 (1957). 
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cial activities of W.E.U. to the Council of Eu-
rope. At the same time we should remind the 
Council of Europe that they would become the 
inheritors of a worthwhile and practical piece of 
European co-operation. It would therefore be 
normal for the Council of Europe to submit a 
report to the WEU Assembly on their stewaril.-
ship, and in particular to outline the results 
achieved over a period of time. Obviously noth-
ing useful can be reported upon in the immediate 
future since time must be allowed for making the 
necessary arrangements. It is therefore suggesterl 
that a report should be submitted covering the 
results achieved for the period 1959/62. 
Some Practical Conclusions 
Tn spite of the difficulties in face of immed-
iate and radical change in the status and func-
tions of existing organisations, a certain measure 
of specialisation and streamlining could be 
achieved along the lines of the following six 
practical proposals which are tentative in nature. 
First proposal: Composition of the Assembly of 
W.E.U. 
In view of the fact that the principal role of 
the Assembly lies in the field of defence, but that 
in 1958 only seven members of the Assembly who 
were not members of the Defence Committee 
spoke in the debates on the state of European 
security, in the opinion of your Rapporteur i.t 
could be of value if other delegations were to 
adopt the measure now put into practice by the 
Delegation of the German Federal Republic, so 
that part of each delegation to the WEU Assem-
hlv should be drawn from the defence and armed 
fo~ces committees, or equivalent party committees, 
of our national parliaments. 
In view of the provisions of Article IX of the 
amended Brussels Treaty, which establishes 
identity of membership between the WEU As-
sembly and the Consultative Assembly, this 
might in some cases require the appointment of 
the full number of Substitutes. This would make 
possible a division of labour between the Repre-
sentatives and Substitutes devoting their prin-
cipal attention to the Consultative Assembly, and 
l'Assemblee de l'U.E.O. sur les questions de de-
:i'ense. Il pent en consequence etre utile de pro-
poser que trois observateurs issus de la Com-
mission des Forces armees du Senat americain 
et trois observateurs issus de la Commission des 
]j'orces armees de la Chambre des Representants, 
ainsi que trois observateurs canadiens, puissent 
ao;;sister aux reunions de la Commission des Ques-
tions de Defense de l'Assemhlee de l'U.E.O. -Je 
me permets de suggerer que le President prenne 
les premiers contacts afin de voir queUes mesures 
pratiques l'on peut envisager pour realiser ce 
projet. Une premiere mesure serait d'inviter ces 
observateurs a suivre les travaux de la session 
ri'automne de notre Assemblee. 
Activites de l'TT.E.O. en rnatiere culturelle et 
sociale 
14. Aux termes du Traite de Bruxelles un tra-
vail extremement precieux a ete accompli de 
1948 a 1954 dans les domaines culture! et social 
par les comites d'experts composes de fonction-
twires choisis directement au sein des ministeres 
des nations interessees. Quand l'U.E.O. fut creee 
en 1955, la question fnt evoquee, de savoir si 
ces activites ne devraient pas s'exercer dans le 
cadre du Conseil de l'Europe. Sur la base du 
rapport, presente par M. Senghor 1 cette ques-
tion fut examinee par notre Assemblee qui 
ronclut alors que, loin d'etre nefaste a l'Unite 
europeenne, !'existence d'un noyau de sept na-
tions etait en fait fort utile, puisqu'elles pou-
vaient jouer le role d'un laboratoire ou seraient 
etudiees des propositions eventuellement appli-
cables a un groupe plus vaste, si ce groupe le 
rlesirait. Uon fit remarquer que les conditions 
a l'interieur des Sept etaient plus homogenes 
qu'a l'interieur des Quinze, et que l'on pouvait 
de ce fait s'attendre a des progres plus reels. Par 
c.mtre, les partisans de la these « Conseil de 
l 'Europe » soutenaient que, si une proposition 
n'etait pas pratique au niveau des Quinze, un 
r.ccord partiel pouvait etre conclu dans le cadre 
du Conseil de l'Europe. La difficulte reside 
dans le fait que la procedure d'accord partiel 
au sein du Conseil de l'Europe n'a ete uti1isee 
avec succes que dans un seul cas au cours des 
dix dernieres annees. 
Cependant, on ne peut opposer d'objection 
fondamentale a la these du transfert des activites 
l. Document 41 (1957). 
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culturelles et sociales de l'U.E.O. au Conseil de 
l'Europe. D'autre part, nous devrions rappeler 
au Conseil de l'Europe que celui-ci deviendrait le 
legataire d'un instrument utile et pratique de 
cooperation europeenne. Il serait done normal 
que le Conseil de l'Europe soumette a l'Assem-
blee de l'U.E.O. un rapport rendant compte 
de sa gestion et indiquant en particulier les re-
sultats acquis au cours d'une certaine periode. 
Jl est evident que du point de vue rapport, rien 
rl'utile ne pourra se faire dans un avenir imme-
diat, car il faut un certain temps pour prendre 
les dispositions necessaires. Il est done suggere 
qu'un rapport soit soumis, qui couvrira les resul-
tats acquis pendant la periode 1959-1962. 
Quelques conclusions pratiques 
En depit des difficultes que presente un chan-
gement immooiat et radical du statut et des 
fonctions des organisations existantes, il serait 
possible d'effectuer un certain degre de spe-
<'ialisation et de simplification grace a des me-
sures comme celles que preconisent les six pro-
positions pratiques suivantes, emises a titre de 
suggestions. 
Premiere proposition·: Composition de l'Assem-
bUe de l'U.E.O. 
Etant donne que le role principal de l'Assem-
blee s'exerce dans le domaine de la defense, mais 
qu'en 1958, sept membres de l'A~mblee seule-
ment qui n'etaient pas membres de la Commission 
d<' Defense ont pris la parole dans les debats sur 
l'etat de la securite europeenne, il pourrait y 
avoir interet, de l'avis de votre rapporteur, a ce 
que d'autres delegations adoptent la procedure 
appliquee par la delegation de la Republique 
Federale d'Allemagne, consistant a choisir une 
partie de chaque delegation a l'Assemblee de 
l'U.E.O. parmi les membres des commissions de 
defense nationale ou des forces armees de leurs 
assemblees nationales. 
En vertu des dispositions de !'article IX du 
'l'raite de Bruxelles modifie, qui etablit tme iden-
tite de composition entre l'Assemblee de l'U.E.O. 
et l'Assemblee Consultative, cela pourrait dans 
certains cas necessiter la designation de la tota-
lite des Suppleants. Il serait ainsi possible de 
prevoir une division du travail entre les Repre-
sentants et les Suppleants, certains consacrant 
leur attention principale aux questions de l'As-
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those devoting their principal attention to de-
fence matters. 
Second proposal: An increase in the membership 
of the Committee on Defenn 
Questions and Armaments 
With the present composition of the Defence 
Committee, 27 of the 89 members of the Assem-
bly may take part in the essential preparatory 
work in Committee. At the same time, the De-
fence Committee is considering a far wider range 
of issues than when it was set up. It would there-
fore seem appropriate that the chief working 
Committee of the Assembly should have its mem-
bership increased. Thirty-eight members would 
allow the four larger countries 7 Representa-
tives; Belgium and the Netherlands 4 Represent-
atives; and Luxembourg 2. This would have the 
added advantage of allowing for wider party 
representation. 
The other proposal concerning the Defence:> 
Committee is that the diversification of its tasks 
should be recognised by setting up certain sub-
committees (on strategic questions; on the level 
of forces; on the production of standardised ar-
maments; on the control of armaments and di'i-
armament; on civil defence). 
Third proposal: Partial identity of membership 
between the WEU Assembly 
and the NATO Parliamentar-
ians' Conference 
Although the Conference of NATO Parlia-
mentarians is an lmofficial body, and is concern-
ed more with Article 2 than with Article 5 of the 
North Atlantic Treaty, it remains true that: 
·-- it is composed of an important number of 
Members of Parliament from both sides of 
the Atlantic; 
- it debates defence matters; 
- it has set up a Military Committee. 
Although the fact that the present President 
of the Conference of NATO Parliamentarians is 
also a Vice-President of the WEU Assembly has 
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prevented overlapping in defence matters in the 
past, there is a potential danger of overlapping 
in the future unless some identity of membership 
is established, in particular in respect of the 
Committees dealing with defence questions. 
As the delegations to the Confrrence of NATO 
Parliamentarians are usually larger than those 
to the WEU Assembly, your Rapporteur pro-
poses for consideration that the national dele-
gations to the WEU Assembly be included as 
part of the national delegations to the Conference 
of NATO Parliamentarians. 
This measure would not ensure more than 
partial identity of membership, but it would be 
a step in the right direction of avoiding over-
lapping. 
Fourth proposal: American and Canadian parti-
cipation as observers in meet-
ings of the Committee on De-
! ence Questions and A rma-
ments 
It is difficult to examine the state of Western 
defence realistically without taking American 
and Canadian opinion into account. This has 
been recognised, and American and Canadian 
observers have already attended meetings of the 
WEU Standing Armaments Committee. Your 
Rapporteur considers it "\vould be helpful to have 
observers present on the parliamentary level 
al.:;o. Their precise status and other arrangements 
could be established by joint agreement. As a 
first step, the President of the Assembly should 
sound the opinion of the appropriate American 
and Canadian authorities to see if observers 
(perhaps three) from the Armed Services Com-
mittee of the American Congress and from the 
Parliament of Canada, might attend certain 
meetings of our Defence Committee. These ob-
servers might come for the first time to the Au-
tumn Session of our Assembly. In this context, 
the President might also explore the possibilities 
of appointing a research consultant to help the 
Defence Committee. 
semblee Consultative, les autres aux questions de 
dlifense. 
Deuxieme proposition: Accroissement de la com-
position de la Commission 
des Questions de Defense 
et des Armements 
Etant donne la composition actuelle de la 
Commission des Questions de DMense, 27 mem-
bres de l'Assemblee sur 89 peuvent prendre part 
aux travaux preliminaires essentiels. D'autre 
part, la Commission des Questions de Defense 
traite maintenant une gamme de questions beau-
coup plus vaste qu'au moment de sa creation. 
Il paraitrait done opportun de fixer a plus de 
27 le nombre des membres de cette principale 
commission de travail de l'Assemblee. Si elle en 
comptait 38, les quatre pays les plus importants 
pourraient avoir 7 representants chacun, la Bel-
gique et les Pays-Bas 4, et le Luxembourg 2. Ce 
systeme aurait en outre l'avantage de permettre 
une meilleure representation des partis. 
L'autre proposition concernant la Commission 
des Questions de Defense est que l'on pourrait 
reconnaitre de fa<;on appropriee la diversifica-
tion de ses taches en creant certaines sous-com-
missions (pour les questions strategiques ; pour 
le niveau des forces ; pour la production d'ar-
mements standardises ; pour le eontrole des ar-
mements et le desarmement ; pour la protection 
civile). 
Troisieme proposition: ldentite partieUe de 
composition entre l' As-
sembzee de l'U.E.O. et la 
Conf6rence des Parlemen-
taires de l'O.T.A.N. 
Bien que la Conference des Parlementaires 
de l'O.T.A.N. soit une organisation privee et 
traite des questions relevant plutot de l'article 2 
que de l'·article 5 du T·raite de l'Atlantique Nord, 
il n'en est pas moins vrai : 
- qu'elle est composee d'un nombre important 
de parlementaires venus des deux cotes de 
l'Atlantique ; 
- qu'elle discute des questions de defense ; 
- qu'elle a cree un Comite militaire. 
Bien que le fait que le President actuel de la 
Conference des Parlementaires de l'O.T.A.N. est 
en meme temps Vice-President de l'Assemblee 
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de l'U.E.O. ait empeche des chevauchements en 
matiere de defense dans le passe, il y aura dan-
ger de chev·auchement a l'avenir, si une identite 
de composition n'est pas etablie, particulierement 
en ce qui concerne les Commissions chargees des 
questions de defense. 
Comme les delegations a la Conference des 
Parlementaires de 1'0. T.A.N. sont, en general, 
plus importantes que celles a l'Assemblee de 
l'U.E.O., votre rapporteur propose que soit exa-
minee 1a possibilite pour les delegations a l'As-
semblee de l'U.E.O. de faire partie des deleg·a-
tions nationales a la Conference des Parlemen-
taires de l'O.T.A.N. 
Sans doute cette mesure n'assurera-t-elle qu'une 
identite partielle de composition, mais elle sera 
nn pas dans 1a bonne direction en contribuant 
J eliminer les chevauchements. 
Quatrieme proposition: Participation d'observa-
teurs americains et cana-
diens aux reunions de la 
Commission des Ques-
tions de Defense et des 
Armements 
Il est difficile d'examiner de fa<;on realiste 
l'etat de la defense occidentale sans tenir compte 
des opinions americaine et canadienne. Ce fait a 
ete reconnu et des observateurs americains et 
canadiens ont deja assiste a des reunions du 
Comite Perm·ancnt des Armements de l'U.E.O. 
Votre rapporteur estime qu'il serait utile que des 
observateurs suivent egalement les travaux a 
!'echelon parlementaire. Leur statut precis ainsi 
que d'autres dispositions a prendre pourraient 
etre fixes d'un commun accord. Il conviendrait 
clone qu'a titre de mesure preliminaire, le Pre-
sident de l'Assemblee sonde l'opinion des auto-
rites ·americaines et canadiennes competentes sur 
la possibilite que des observateurs (trois par 
exemple) de la Commission des Forces armees 
du Congres des Etats-Unis et du Parlement 
canadien assistent a certaines reunions de notre 
Commission des Questions de Defense. Ces ob-
servateurs pourraient venir pour la premiere 
fois a la session d'automne de notre Assemblee. 
Dans cet ordre d'idees, le President pourrait 
&galement examiner la possibilite de faire appel, 
en matiere de recherche pour la Commission des 
Questions de Defense et des Armements, a un 
« conseil » technique. 
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Fifth proposal: The drawing together of 
O.E.E.C. and the Council of 
Europe 
It is proposed that our Assembly support tlw 
attempts of the Consultative Assembly to achieve 
this eminently necessary reform, and that, fol-
lowing a discussion of this matter in the WElT 
Council, at least the WEU member States agree 
to support it. 
Sixth proposal: Conditions for the transfer of 
the cultttral and social activities 
of W.E.U. to the Council of 
Europe for an experimental 
period 1 
This decision is in the first instance one for 
the Council. If the Council no longer communi-
cate to us cultural and social chapters in their 
Annual Report, the Assembly's chief work in 
this field ceases. As Members of Parliament, our 
first concern must be that there is no danger of 
technocracy and that the work of the expert 
committees be subject to parliamentary scrutiny 
in at least one place. It matters less, whether we 
examine these questions in our capacity as 
,V.E.U. or as Council of Europe. If necessary, 
we can always meet as seven-power sub-commit-
tees to discuss matters interesting only the 
Seven. 
There is quite anothee issue if it is proposed 
to break up the very efficient and experienced 
expert sub-committees in London. This the Co~n­
cil must look into with great care before commg 
to any decision. In any event, they should take 
measures of safeguard to ensure that the effi-
cacity of the methods of the seven-power expert 
sub-committees be in no way diminished, and se· 
condly that the conclusion of partia~ agreeme~ts 
within the Fifteen be no longer subJect to pnor 
unanimous agreement. 
Lastly, it would seem reasonable to follow the 
idea of the originator of the proposal for trans-
fer, Mr. Wigny, that it should be for a trial 
1 See Reports tabled on behalf of the General Affairs Co~ittee by Mr. Kopf (Document 121) and Mr. Montini 
(Document 122), and Appendix 11. 
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period, and if it does not prove satisfactory, 
could be revoked. A fair period of time should 
be allowed, and it is suggested that the Council 
of Europe submit a report to W.E.U. at the 
beginning of 1962 on the practical results it has 
achieved since the transfer in the cultural and 
social spheres, insofar as they affect WEU mem-
ber States. 
Future Outlook 
For the time being, a fundamental rationali-
sation of European institutions is not possible. 
Meanwhile, a specialisation and a more effective 
parliamentary supervision by the Assemb~y ~f 
W.E.U. in matters of defence would seem JUStl-
fied in view of the fact that a body of informed 
opinion is essential to fill the gap between the 
governments and public opinion at large. No 
security is possible unless there is confidence in 
the wisdom of those who are responsible for 
defence policies. In the long run, it may be 
necessary to establish a Western Defence As-
sembly as a permanent instrument of the Ame-
rican-European Alliance. This could be the ulti-
mate aim. For the present, the WEU Assembly 
should proceed with its limited work and speci-
fic responsibilities, since it has a distinct politi-
cal function which no other agency in the 
Western world can fulfil. 
11. OPINIONS OF THE COMPETENT 
COMMITTEES 
(a) Committee on Defence Questions 
and Armaments 
(Rapporteur: Mr. Kliesing) 
The Committee on Defence Questions and Ar-
maments has considered the report submitted to 
the Presidential Committee by Mr. Patijn, Rap-
porteur, on the rationalisation of E~ropean 
institutions other than those of the SIX. The 
Committee has unanimously defined the general 
principles it wishes to see applied, and these are 
contained in the first part of this Opinion. The 
Committee was also unanimous in its views con-
cerning the six concrete proposals submitted by 
Cinquieme p1·oposition: Rapprochement de l'O.E. 
C.E. et du Conseil de 
l'E1trope 
Il est propose que notre Assemblee soutienne 
les tentatives faites par l'Assemblee Consultative 
pour realiser cette reforme eminemment neces-
saire et que, a la suite d'une discussion de cette 
question au Conseil de l'U.E.O., les Et·ats mem-
bres de l'U.E.O., tout au moins, s'engagent a 
l'appuyer. 
&ixieme proposition : Conditions du transfert 
des activites culturelles et 
sociales de l'U.E.O. au 
Conseil de l'Europe pen-
dant une periode experi-
mentale 1 
La decision, en l'espece, appartient en premier 
lieu au Conseil. Si le Conseil cesse de nous com-
muniquer les chapitres culture! et social de son 
rapport annuel, la tache principale de l'Assemblee 
clans ce domaine prendra fin. En notre qualite de 
parlementaires, notre premier souci doit etre 
d'ecarter tout danger de technocratie et de faire 
en sorte que les travaux des comites d'experts 
soient soumis a un controle parlementaire au 
moins en un endroit. Que nous examinions ces 
questions au sein de l'U.E.O. ou du Conseil tie 
1'Europe, c'est la une consideration de moindre 
importance. S'il y a lieu, nous pourrons toujours 
nous reunir en sous-commissions des Sept pour 
ci.iscuter de questions qui n'interessent que les 
8ept. 
Le probleme serait tout autre si l'on envi-
sageait de dissoudre les sous-comites d'experts a 
Londres, qui sont a la fois tres efficaces et tres 
experimentes. Le Conseil doit se pencher sur 
c·e point avec un soin particulier avant de se 
prononcer. En tout cas, il devra prendre des 
mesures de sauvegarde afin que l'efficacite des 
methodes de" sous-comites d'experts a Sept ne 
s0it en aucune maniere diminuee et, en second 
lieu, que la conclusion d'accords partiels dans le 
cadre des Quinze ne soit plus soumise a un ac-
cord prealable unanime. 
Enfin, il paraitrait raisonnable de suivre l'idee 
de l'auteur de la proposition de transfert, 
M. W"igny, selon laquelle ce transfert devrait se 
1. Voir rapports presentes au nom de la Commission 
des Affaires Glmerales par M. Kopf (Document 121) et 
M. Montini (Document 122), et Annexe II. 
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faire pour une periode d'essai et s'il ne se revelait 
pas satisfaisant, pourrait etre annule. Il convien-
drait de prevoir un delai raisonnable, et il est 
suggere qu'au debut de 1962, le Conseil de l'Eu-
rope soumette a l'U.E.O. un rapport sur les re-
sultats pratiques obtenus par lui depuis le trans-
fert d'activites dans les domaines culture! et 
social, dans la mesure ou ces resultats interessent 
les pays membres de l'U.E.O. 
Perspectives d 'avenir 
A l'heure actuelle, une rationalisation totale 
des institutions europeennes est impossible. Dans 
l'intervalle, une specialisation et un controle 
parlementaire plus efficace en matiere de defense 
par l'Assemblee de l'U.E.O. paraitraient plus jus-
tifies, compte tenu du fait que !'existence d'un 
noyau d'opinion informee est essentielle pour 
1Ctablir le contact entre les gouvernements et 
l'opinion publique en general. Aucune securite 
11'est possible si l'on n'a pas confiance en la 
sRgesse de ceux qui sont respon.sables de la poli-
tique de defense. A la longue, il peut apparaitre 
neCCE!Saire de creer une Assemblee de Defense 
occidentale, en tant qu'instrument permanent de 
!'Alliance Amerique-Europe. Ceci pourrait cons-
tituer le but ultime. Pour !'instant, l'Assemblee 
de l'U.E.O. devrait poursuivre sa tache limitee 
et s'acquitter de ses responsabilites particulieres, 
puisqu'elle a une fonction politique distincte 
qu'aucun autre organisme du monde occidental 
ne peut remplir. 
11. AVIS DES COMMISSIONS 
COMPETENTES 
(a) Commission des Questions de Defense 
et des Armements 
(rapporteur: M. Kliesing) 
La Commission des Questions de Defense et 
des Armements a examine le rapport presente 
au Comite des Presidents par M. Patijn, rap-
porteur, sur la rationalisation des institutions 
europeennes autres que celleq des Six. La Com-
mission, a l'unanimite, a defini les principes 
generaux qu'elle desire voir appliquer et qui sont 
contenus dans la premiere partie de cet Avis. 
La Commission, egalement a l'unanimite, a pris 
position sur les six propositions concretes pre-
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Mr. Patijn in his report; the Committee's con-
clusions are contained in the second part of this 
Opinion. 
PART ONE 
1. The Committee is in agreement with the 
principle of rationalising European institutions. 
The Committee considers that everything that 
can be done in this respect serves the cause of 
European unity which is the aim of Western 
European Union. 
2. The responsibilities of the Assembly are laid 
down by Treaty. The Assembly cannot renounce 
any of its powers without the prior amendment 
of the Treaty. Consideration might be given, 
however, to a private arrangement between the 
Assemblies which would have to be prepared by 
the Bureaux for subsequent ratification by the 
Assemblies. 
3. The Committee generally agreed that in cer-
tain circumstances the Assembly of W.E.U. and 
the ministerial organs might temporarily give 
up the exercise of part of their powers in a 
particular field, in order to avoid what has been 
called overlapping. 
4. The Committee does not wish Western 
European Union to become a European insti-
tution devoted to the consideration of defence 
questions only. Whilst concurring that these 
questions have primary importance, it wishes to 
maintain the political role of the Organisation 
and of the Assembly, insofar as W.E.U. is the 
only institution uniting the Six with Great Bri-
tain, and because its very composition makes it 
the most suitable body for defining a joint 
policy. 
5. The Committee also thought it important to 
show its disapproval of the procedure followed 
on this occasion by the governmental authorities. 
It does not wish to be confronted by a fait ac-
compli. It was the unanimous opinion in Com-
mittee that it is undesirable for the Ministers 
for Foreign Affairs of member governments to 
be able to decide unilaterally on the functions of 
an organisation of which the Assembly is the 
guardian. By acting in this way the ~finisters 
would fail to respect the spirit of the treaties, 
and particularly the Treaty setting up Western 
European Union as ratified by the parliaments 
of the seven member States. 
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PART TWO 
1. The Committee has no comment to make on 
the problem of including parliamentarians who 
are experts in defence questions in national de-
legations. The Committee believes, however, that 
although the principle is sound, the implemen-
tation of the proposal may prove difficult in the 
case of some national parliaments. 
2. The Committee discussed the question of an 
increase in its membership at a previous meeting, 
and after careful consideration, decided that this 
was not desirable. There would be danger of the 
Committee becoming unwieldy, to the detriment 
of the part it plays in preparing the work of the 
Assembly. On several occasions the Committee 
has created sub-committees charged with speci-
fic tasks. It will continue to do so each time the 
need arises. 
3. Concerning partial identity of membership 
between the Assembly of W.E.U. and the Con-
ference of NATO Parliamentarians, the Com-
mittee was of the opinion that the Conference 
of NATO Parliamentarians is a private body, 
which should not be considered in the plans for 
rationalising European institutions. 
4. With regard to the participation of obser-
vers, the Committee requests the Assembly to 
authorise it to extend invitations to observers 
from the member countries of N.A.T.O. which 
are not members of W.E.U. when this is deemed 
necessary. The Committee would avail itself of 
this authorisation when defence questions are 
discussed which affect the interests of the States 
in question, or when the Committee wishes to 
know the opinion of observers from other 
States on the matters under discussion. 
5. Although the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments does not hold itself 
competent to discuss the question of drawing 
together the O.E.E.C. and the Council of Europe, 
it wishes to recall the votes cast in favour of this 
measure by its members at previous debates in 
the Council of Europe. 
6. Concerning the conditions in which the cul-
tural and social activities of W.E.U. might 
eventually be taken over by the Council of 
Europe for an experimental period, the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments 
sentees par M. Patijn dans son rapport, et ses 
conclusions sont consignees dans la deuxieme 
partie. 
PREMIERE PARTIE 
1. La Commission est favorable -au principe de 
la rationalisation des institutions europeennes tt 
considere que tout ce qui peut etre fait dans 
cette voie sert la cause de l'unite europeenne qui 
est le but fixe a l'Union de l'Europe Occidtmtale. 
2. Le Traite a fixe les responsabilites de l'As-
semblee qui ne peut consentir a aucun abandon 
de ses competences tant que le Traite n'est pas 
modifie. Tout ce qui peut etre envisage serait un 
arrangement a !'amiable entre les Assemblees qui, 
prepare par les Bureaux, devrait etre ratifie par 
les Assemblees. 
3. La Commission a generalement admis qu'en 
certains cas l'Assemblee de l'U.E.O. et les or-
ganes ministeriels pourraient ceder temporaire-
ment l'exercice d'une partie de telle ou telle com-
petence, afin d'eviter ce que l'on a appele les 
doubles emplois. 
4. La Commission ne souhaite pas que l'Union 
de l'Europe Occidentale devienne une institution 
europeenne consacree uniquement a l'examen des 
questions de defense. Tout en reconnaissant !'im-
portance primordiale de ces questions, elle reste 
attachee au maintien de la vocation politique de 
l'Organisation et de l'Assemblee, dans la mesure 
ou l'U.E.O. est la seule institution ou se re-
trouvent les Six et la Grande-Bretagne ; du fait 
de sa composition, elle est l'organisme le :rilleux 
adapte a la definition d'une politique commune. 
5. Il a semble egalement important a la Com-
mission de critiquer la procedure suivie en cette 
occasion par les autorites gouvernementales. Elle 
ne voudrait pas etre mise en presence d'un fait 
accompli. Son avis unanime a ete qu'il n'est pas 
souhaitable que les Ministres des Affaires etran-
geres des gouvernements membres puissent de-
cider unilateralement des fonctions d'une organi-
sation dont l'Assemblee est la gardienne ; qu'en 
agissant ainsi, les Ministres manqueraient a l'es-
prit des traites et notamment au Traite instituant 
!'Union de l'Europe Occidentale, ratifie par les 




1. La Commission n'a pas de commentaires a 
faire sur le probleme de la designation de parle-
mentaires, experts en matiere de defense, comme 
membres des representations nationales. Toute-
fois, bien que le principe lui en paraisse bon, 
il lui semble que la realisation pourrait en etre 
difficile dans certains parlements nationaux. 
~. Au sujet de l'accroissement du nombre des 
membres de la Commission des Questions de De-
fense et des Armements, la Commission indique 
qu'elle a examine cette question lors d'une pre-
cedente session et apres etude approfondie, a 
decide que cet accroissement n'etait pas souhai-
t&.ble. Le danger serait que la Commission de-
vienne plethorique et perde ·ainsi son role de 
preparatrice du travail de l'Assemblee. La Com-
mission a procede, a differentes reprises, a la 
creation de sous-commissions qui ont ete char-
gees de taches definies. Elle continuera cette pra-
tique chaque fois que le besoin s'en fera sentir. 
3. En ce qui concerne l'identite partielle de 
composition entre l'Assemblee de l'U.E.O. et !a 
Conference des Parlementaires de l'O.T.A.N., 
la Commission a estime que la Conference des 
Parlementaires de l'O.T.A.N. etait un organisme 
prive qui n'a pas sa place dans le plan de ratio-
nalisation des institutions europeennes. 
4. En ce qui concerne la question de la parti-
cipation d'observateurs, la Commission demande 
a l'Assemblee d'etre autorisee, lorsqu'elle le juge 
opportun, a inviter des observateurs des pays 
membres de l'O.T.A.N. non membres de l'U.E.O. 
La Commission userait de cette autorisation lors-
que des questions de defense sont discutees qui 
affectent les interets de ces autres Etats, ou lor.3-
que la Commission desire connaitre l'avis d'ob-
servateurs d'autres Etats sur les questions qu'elle 
discute. 
5. La Commission, tout en estimant ne pas etre 
competente sur la question du rapprochement 
de l'O.E.C.E. et du Conseil de l'Europe, rappelle 
le votes favorables exprimes par ses membres 
clans les precedents debats du Conseil de !'Eu-
rope. 
6. En ce qui concerne les conditions dans les-
quelles les activites culturelles et sociales de 
l'U.E.O. pourraient, le cas echeant, etre reprises 
par le Conseil de l'Europe pendant une periode 
experimentale, la Commission des Questions de 
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considers that the procedure to be applied should 
be that mentioned in paragraph 2 of Part One, 
i.e. by means of a private arrangement to be pre-
pared by the Bureaux for subsequent ratification 
by the Assemblies. 
(b) General Affairs Committee 
(Rapporteur: Mr. Kirk) 
The General Affairs Committee has examined 
the draft report submitted by Mr. Patijn to the 
Presidential Committee on the rationalisation of 
European institutions other than those of the 
Six. 
••• 
The view of the Committee concerning the 
importance of the political role of western 
European Union is expressed in the report and 
draft Recommendation tabled on its behalf by 
Mr. Michaud (Document 127). The Committee 
wishes to stress in particular the first paragraph 
of the Recommendation. 
With regard to the cultural and social activi-
ties of W.E.U., the Committee has already ex-
pressed its view, in the reports tabled on it!< 
behalf by Mr. Kopf (Document 121) and 
Mr. Montini (Document 122), that the transfer 
of these activities is acceptable, subject to the 
precautionary measures contained in the draft 
Recommendations being fully implemented. The 
transfer should be on a temporary basis and 
for a fixed period, at the end of which the 
results achieved should be reviewed, and con-
tinued only if the system has worked well in 
practice. The Committee shares the opinion of 
the Rapporteur of the Presidential Committee 
that the Committee of Ministers of the Council 
of Europe should be asked to submit reports 
during the interim period on the way in which 
it has discharged the duties taken over from 
\Vestern European Union. 
This transfer raises the problem of the func-
tion of the General Affairs Committee, which in 
the past has devoted part of its time to pre-
paring reports on the non-military activities of 
the Council. The Committee retains its task of 
replying to the Chapters of the Council's Annual 
Report devoted to the latters non-military poli-
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tical activities, insofar as the Council makes u\S'e 
of the instrument which Western European 
Union represents for the co-ordination of the 
policies of the seven member States. 
1'he Committee examined in detail the pro-
posals at the conclusion of the report, dealing 
with questions other than the transfer of the 
cultural and social activities of W.E.U. to the 
Council o:f Europe for an experimental period. 
With regard to the first proposal concerning 
the composition of the WEU Assembly, the Com-
mittee expressed reservations, insofar as this 
would become a formal Recommendation to the 
governments of all member States. The Commit-
tee wished to stress that, although there is a ten-
dency towards some specialisation in the As-
sembly on defence matters, this must not result 
in defence issues being examined out o:f their 
political context. It will remain essential :for the 
Assembly to be able to debate political issues 
whenever it sees :fit. 
With regard to the second proposal, it was 
understood that no reduction was envisaged in 
the numbers of the General Affairs Committee. 
With regard to the third proposal, the Com-
mittee made no specific observation. 
With regard to the fourth p1'0posal, the Com-
mittee considered that observers might be in-
vited to participate in meetings of the Commit-
tee on Defence Questions and Armaments, but 
that they might be invited from any NATO 
member State, and that their status should con-
fer on them the right to speak but not to vote. 
With regard to the fifth proposal, the Com-
mittee did not wish to add to what had already 
been stated in the report before the Presidential 
Committee. 
The sixth proposal, concerning cultural and 
social matters, has been considered in the third 
and fourth paragraphs of this Opinion. 
••• 
Defense et des Armements considere que la pro-
cedure devrait etre prevue conformement au 
paragraphe 2 de la premiere partie, c'est-a-dire 
par le biais d'un arrangement a l'amiable pre-
pare par les Bureaux des Assemblees, ratifie par 
la suite par les Assemblees. 
(b) Commission des Affaires Generales 
(rapporteur: M. Kirk) 
La Commission des Affaires Generales a exa-
mine le projet de rapport soumis au Comite des 
Presidents par M. Patijn, sur la 11ationalisation 
des institutions europeennes autres que celles 
des Six. 
L'opinion de 1a Commission sur !'importance 
du role politique de l'Union de l'Europe Occi-
dentale se trom·e exprimee dans le rapport et 
le projet de recommandation presentes en son 
r.om par M. l\Iichaud (Document 127). La Com-
mission souligne plus particulierement !'impor-
tance du premier paragraphe de la recomman-
dation. 
Quand aux activites eulturelles et sociales 
de l'U.E.O., la Commission a deja exprime son 
point de vue dans les rapports presentes en son 
nom par M. Kopf (Document 121) et M. Montini 
(Document 122): le transfert de ces activites 
est acceptable sous reserve de la mise en reuvre 
complete des mesures de sauvegarde prevues dans 
le projet de recommandation. Le transfert de-
vrait etre opere a titre temporaire pour une 
periode determinee a l'issue de laquelle les resul-
tats obtenus seraient examines, et il serait pro-
roge seulement s'il avait porte des fruits. La 
Commission partage l'·avis du rapporteur du 
Comite des Presidents que le Comite des Mi-
Histres du Conseil de l'Europe devrait etre in-
vite a soumettre des rapports, pendant la periode 
transitoire, sur la fac;on dont il s'est acquitte des 
taches qui ont precedemment ete celles de l'Union 
de l'Europe Occidentale. 
Ce transfert pose le probleme de la fonction 
de la Commission des Affaires Generales qui, 
clans le passe, a consacre une partie de son temps 
8 la preparation des rapports sur les activites 
civiles du Conseil. La Commission conserve sa 
ta.che de faire reponse aux chapitres du rapport 
annuel du Conseil consacres aux activites poli-
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tiques non militaires de celui-ci, dans la mesure 
ou le Conseil se sert de !'instrument constitue 
par l'U.E.O. pour la coordination des politiques 
des sept Etats membres. 
La Commission a examine en detail les propo-
positions contenues dans la derniere partie du 
rapport concernant les questions autres que celles 
du transfert des activites soeiales et culturelles 
de l'U.E.O. au Conseil de !'Europe pour une 
periode experimentale. 
En ce qui concerne 1a premiere proposition 
1·elative a la composition de l'Assemblee de 
l'U.E.O., la Commission a exprime des reserves 
sur le point que ceci pourrait devenir une recom-
mandation en bonne et due forme aux gouverne-
ments de tous les Etats membres. La Commission 
souhaite insister sur le fait que bien qu'il y ait 
une tendanee vers une certaine specialisation de 
l'Assemblee en matiere de defense, il ne doit pas 
en resulter que les questions de defense soient 
txaminees en dehors de leur contexte politique. 
I1 reste essentiel que l'Assemblee soit en mesure 
de debattre des questions politiques chaque fois 
que cela lui semble opportun. 
En ce qui concerne la deuxieme proposition, 
il a ete considere comme allant de soi qu'aucune 
rfduction n'etait envisagee dans le nombre des 
membres de la Commission des Affaires Gene-
l'ales. 
En ce qui concerne la troisieme proposition, la 
Commission n'a pas fait d'observations parti-
culieres. 
En ce qui concerne la quatrieme proposition, 
la Commission a considere que des observateurs 
pourraient etre invites a participer aux reunions 
de la Commission des Questions de Defense et 
des Armements, mais que les invitations pour-
raient etre adressees a l'un quelconque des Etats 
membres de l'O.T.A.N., et que leur statut leur 
(·onfererait le droit de parler mais non de pret1-
clre part aux votes. 
En ce qui conce:rme la cinquieme proposition, 
la Commission n'a pas souhaite ajouter quoi que 
ee soit a ce qui a ete deja expose dans le rapport 
presente au Comite des Presidents. 
La sixieme proposition, relative aux questions 
t:ociales et culturelles, a ete examinee dans les 
troisieme et quatrieme paragraphes de cet avis. 
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In considering the proposals put forward by 
the Belgian Government, the Committee wished 
to stress that it was not admissible that in such 
an important matter the Assembly had not only 
not been associated with the rationalisation 
moves, but further, had not even been informed 
of the plans prepared by the experts, nor con-
sulted before the Ministers had taken a decision 
of principle concerning the transfer of the cul-
tural and social activities of ·western European 
Union. 
The Committee would emphasise, therefore, 
that, while the practical details of the transfer 
of the social and cultural functions are being 
worked out, the Assembly and its Committees 
should be kept fully informed of the detail of 
the proposals made, and should be given full 
opportunity of expressing its views on them 
before any decisions are taken. 
The Special Committee on the rationalisation 
of European institutions is to continue its work. 
The Committee requests that the Secretary-
General (Clerk) of the Assembly take part in this 
work in an advisory capacity, this status having 
already been granted by the Special Committee 
at its previous sessions to the Secretary-General 
of the ministerial organs of W.E.U. 
Ill. TEXTS FOR ADOPTION 
Draft Recommendation 
on the proposals for the rationalisation of European 
institutions other than those of the Six 
The Assembly, 
Having considered the proposals tabled by the 
Belgian Government for the rationalisation of 
European institutions other than those of the 
Six; 
Taking note of the analysis made in the Bel-
gian proposals of the dangers of overlapping 
and duplication between European organisa-
tions; 
Regretting the timing of these proposals and 
the insufficient appreciation shown of the role 
of Western European Union as the link between 
the Six and Great Britain, 
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REcOMMENDS TO THE CouNCIL 
l. that it emphasise to non-member govern-
ments the special contribution made by the 
WEU Assembly to the defence of the West in 
building up a body of specially informed opinion 
within each national parliament, and in acting 
as a link between defence policy and public 
opinion; 
2. that it attempt to establish an agreed po-
licy between WEU member States with a view 
to linking the Council of Europe and the 
O.E.E.C.; 
3. that, if governments consider plans for ra-
tionalisation, the European Assemblies be both 
informed and consulted at an early stage. 
••• 
Draft Resolution 
on the participation of observers in certain meetings 
of the Committee on Defence Questions 
and Armaments 1 
The Assembly, 
Considering the interests of member States of 
NATO which are not members of W.E.U., 
DECIDES 
1. That the Committee on Defence Questions 
and Armaments may invite observers to attend 
its meetings from member States of N.A.T.O. 
which are not members of W.E.U.; 
2. That such observers shall have the right to 
speak. 
1. The Presidential Committee proposes to the Assem-
bly that the question of the transfer of the cultural and 
social activities of W.E.U. to the Council of Europe be 
considered at the same time as the Reports tabled on 
behalf of the General Affairs Committee by Mr. Kopf 
(Document 121) and Mr. Montini (Document 122). 
En examinant les propositions presentees par 
le gouvernement belge, la Commission a souhaite 
insister sur le fait qu'il n'etait pas admissible que 
dans une affaire de cette importance l'Assemblee 
n'ait, non seulement pas ete associee aux mesures 
de rationalisation, mais encore n'ait pas meme 
He informee des plans prepares par les experts 
ui consultee avant que les Ministres aient pris 
une decision de principe au sujet du t:vansfert 
des activites culturelles et sociales de l'Union de 
l'Europe Occidentale. 
La Commission desire insister, par consequent, 
sur le fait que tandis que les details pratiques 
du transfert des fonctions sociales et cu1turelles 
sont elabores, l'Assemblee et ses Commissions 
doivent etre entierement informees du detail des 
propositions fait.es et qu'illeur soit donne !'occa-
sion d'exprimer leur point de vue a ce sujet 
avant toute decision. 
Le Comit.e special charge de la rationalisation 
des institutions europeennes va continuer son 
travail. La Commission demande que le Secre-
taire general (Greffier) de l'Assemblee prenne 
part a ces travaux a titre consultatif, ce statut 
ayant deja ete accorde par le Comite special a 
ses precedent.es sessions au Secretaire General 
des organes ministeriels de l'Union de !'Europe 
Occidentale. 
ID. TEXTES SOUMIS A L 'ASSEMBI..tt 
Projet de recommandation 
sur lea propositions concernant la rationalisation 
des institutions europeennes autres que celles des Six 
L'Assemblee, 
Ayant examine les propositions presentees par 
le gouvernement belge pour la rationalisation des 
institutions europeennes autres que celles des 
Six; 
Prenant note de !'analyse, contenue dans les 
propositions beiges, des dangers de chevauche-
ment et de doubles emplois entre les institutions 
europeennes ; 
Regrettant que ces propositions aient ete pre-
sentees a un moment peu favorable et ne tiennent 
pas suffisamment compte du role de l'Union de 
!'Europe Occidentale en tant que lien entre les 




RECOMMANDE AU CONSEIL 
l. d'insister aupres des gouvernements non-
membres sur !'importance de la contribution 
apportee par l'Assemblee de l'U.E.O. a la defense 
de l'Occident, notamment en ce qui concerne la 
creation d'un noyau d'opinion particulierement 
informee au sein de chaque parlement national 
t:t le rapprochement entre !'opinion publique et la 
politique de defense ; 
2. de s'efforcer d'elaborer une ~olitique com-
mune aux Etats membres de l'U.E.O. ayant pour 
objectif !'union du Conseil de !'Europe et de 
l'O.E.C.E. ; 
3. que lors de l'examen de tout plan de ratio-
nalisation, les gouvernemen1:8 informent et 
consultent les Assemblees europeennes A un 
stade preliminaire. 
Projet de risolatlon 
sur la participation d'observateu,.. 
cl certaines reunions de la Commission dea Qu..UOIUI 
de D4(ense et des Armements 1 
L'Assemblee, 
Considerant les interets des Etats membres 
de l'O.T.A.N. qui ne sont pas membres de 
l'U.E.O., 
DECIDE 
l. Que la Commission des Questions de Defenose 
et des Armements peut inviter a assister a ses 
reunions des observateurs des Etats membres de 
l'O.T.A.N. qui ne sont pas membres de l'U.E.O.; 
2. Que ces observateurs auront le droit de 
prendre la parole. 
1. Le Comite des Presidents propose a l' Assembl.se 
que la question du tra.nsfert des a.otivites culturelles et 
sociales de l'U.E.O. a.u Conseil de l'Europe soit examinee 
en m6me temps que lea rapport& presentes a.u nom de la 
Commission des Affaires Generales par M. Kopf (Docu-
ment 121) et M. Montini (Document 122). 
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APPENDIX I 
TEXT OF THE PROPOSALS MADE BY THE BELGIAN 
GOVERNMENT ON 6TH FEBRUARY 1959 FOR THE 
RATIONALISATION OF EUROPEAN INSTITUTIONS 
OTHER THAN THOSE OF THE SIX 
I. Introduction 
1. European co-operation has developed empi-
rically, giving rise to a multiplicity of insti-
tutions. We have three communities with the same 
six member States. With a seventh State added 
they form Western European Union. The Coun-
cil of Europe has fifteen member States, which 
are joined by Portugal and Switzerland in the 
Organisation for European Economic Co-ope-
ration. Lastly, thirteen European States are 
partners with Canada and the United States in 
the North Atlantic Treaty Organisation. With 
this proliferation the organisations find them-
selves going over the same ground and even 
working at cross-purposes. This severely handi-
caps them in their work and prevents their 
effective co-operation. 
Another danger is the paralysis creeping over 
these bodies. The Ministers go from one council to 
another only to find the same questions on their 
agenda. The various assemblies debate in turn 
the same problems. The exchange of ideas, essen-
tial to any democratic organisation, is constantly 
interrupted, and in the long run becomes com-
pletely impossible because neither the Assem-
blies nor the Ministers have fixed partners to 
whom to address themselves. 
The effects of this anarchy were felt most 
acutely in Paris in Decem her 1958, when in the 
space of a few days meetings were held of the 
Committee of Ministers of the Council of Europe, 
the WEU Assembly and the Council of Ministers 
and the Council of Ministers of N.A.T.O. At 
the same time, the European Parliamentary As-
sembly of the Six met at Strasbourg. To make 
matters worse, the same questions were on the 
agenda at different meetings; the Berlin problem, 
for example, was keenly discussed in the Coun-
cil of Europe, W.E.U. and N.A.T.O. 
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2. This brought the issue to a head, and the 
Committee of Ministers of the Council of Europe, 
on a proposal by the Belgian Foreign Minister, 
decided at their 23rd Session, on 15th December, 
1958, to see what steps could be taken to stream-
line the European institutions. They instructed 
their Permanent Representatives to draw up a 
report for their 24th Session in April 1959. 
3. As a starting point for this work, and to 
assist in arriving at the closest possible agree-
ment, the Belgian Government submits the pre-
sent Aide-Memoire, in which it embodies to a 
large extent the work already done on the sub-
ject in various international organisations. It 
also contains suggestions for procedure in draft-
ing the report and for the Ministers' exami-
nation thereof. 
11. General Considerations 
Our views are based on certain principles 
which are set out below. 
4. In the first place, rationalisation will only 
serve its purpose if it applies to all tke European 
·institutions whose work is to be co-ordinated. 
But to this general principle we must attach 
a qualification - and add a rider. 
The six-power communities must be left aside. 
Their supranational structure, the partial so-
vereignty vested in them, the parliamentary 
system under which their executive bodies are 
controlled by a sovereign Assembly, and their 
political aim of integration, mean that their 
action is subject to rules and their development 
set at a pace ill-suited to the other institutions. 
The rider is this: N.A.T.O., which is con-
sidered together with O.E.E.C., the Council of 
Europe and W.E.U., is in a special situation. It 
has thirteen European member States and shares 
with the other three institutions many functions 
in the political, military, economic or cultural 
fields, but the membership of two American 
countries gives it a particular character. 
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TEXTE DES PROPOSITIONS FAITES PAR LE GOUVERNE-
MENT BELGE LE 6 FEVRIER 1959 POUR LA RATIONA-
LISATION DES INSTITUTIONS EUROPEENNES AUTRES 
QUE CELLES DES SIX 
I. Introduction 
1. La cooperation europeenne s'est developpee 
d'une faQon empirique qui a provoque une proli-
fer.ation d'institutions. Six Etats sont groupes 
clans trois communautes. A vec un septieme Etat, 
ils out forme l'Union de !'Europe Occidentale. 
.Aux quinze membres du Conseil de !'Europe se 
joignent le Portugal et la Suisse pour constituer 
!'Organisation Europeenne de Cooperation Eco-
nomique. Enfin, treize Etats europeens s'unissent 
au Canada et aux Etats-Unis d'Amerique pour 
constituer !'Organisation du Traite de l'Atlan-
tique Nord. Cette proliferation entraine des re-
dites dangereuses, voire des contradictions, qui 
portent atteinte a l'action des institutions et a 
:·efficacite de la cooperation. 
Un autre peril est la paralysie progressive des 
organes. En effet, les ministres passent d'un 
conseil minist.eriel a un autre pour discuter des 
memes questions. De leur cote, les differentes 
assemblees debattent tour a tour les memes pro-
blames. Le dialogue, qui doit s'instituer dans toute 
organisation democratique, est sans cesse inter-
rompu du fait que ni les assemblees, ni 1es mi-
nistres n'ont en face d'eux des interlocuteurg 
stables. A la longue le dialogue devient impos-
sible. 
Les inconvenients de cette anarchie se sont 
manifestes avec une particuliere virulence lors 
des reunions qui se sont tenues a Paris au 
mois de decembre 1958. Dans l'espace de quel-
ques jours out ete convoques a la fois le Co-
mite des Ministres du Conseil de l'Europe, 
l'Assemblee et le Conseil des Ministres de 
!'U.E.O., enfin le Conseil des Ministres de 
1'0.T.A.N. En meme temps, l'Assemblee Par-
lementaire Europeenne des Six s'est reume 
a Strasbourg. Circonstance aggravante, les 
memes questions ont ete discutees simul-
tanement au sein de diverses enceintes ; c'est 
ainsi, par exemple, que le probleme de Berlin 
a passionne a la fois le Conseil de !'Europe, 
l'U.E.O. et l'O.T.A.N. 
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2. C'est a 1a suite d'une experience aussi de-
cisive que, sur la proposition du Ministre des 
.A.ffaires etrangeres de Belgique, le Comite des 
Ministres du Conseil de l'Europe a decide, lors 
de sa 23• session le 15 decembre 1958, d'exa-
miner la possibilite de rationaliser les institu-
tions europeennes. Les ministres ont donne 
mandat a leurs representants permanents d'eta-
Llir un rapport pour la 24• session qui se tiendra 
au cours du mois d'avril 1959 . 
...... 
3. En vue d'amorcer et de faire progresser ue 
travail, et si possible de contribuer a degager 
des conclusions convergentes, le gouvernement 
beige a l'honneur de presenter un aide-memoire. 
Celui-ci tient compte largement des travaux 
poursuivis anterieurement sur le meme objet 
au sein des diverses organisations internatio-
nales. L'aide-memoire contient en outre des sug-
gestions de procedure concernant l'etablissement 
du rapport et son examen par les ministres. 
U. Considerations generales 
Les vues du gouvernement belge se fondent 
sur un certain nombre de principes. 
4. En premier lieu, une rationalisation n'est 
utile que si l'on prend en consideration l'en-
semble des institutions europeennes dont l'action 
doit etre coordonnee. 
Ce principe doit toutefois etre affecte d'une 
reserve et complete par une remarque impor-
tante. 
Il faut laisser de cote les Communautes des 
Six. En effet, l'element de supranationalite qui 
se trouve dans leur structure, la part de souve-
I'ainete qui leur est transferee, le systeme parle-
mentaire qui soumet leurs executifs au controle 
d'une assemblee souveraine et !'intention poli-
tique d'integration, soumettent leur action a des 
regles et leur developpement a un rythme dont 
ne s'accommodent pas les autres institutions. 
Par ailleurs, l'O.T.A.N. qui est prise en consi-
deration comme l'O.E.C.E., le Conseil de !'Eu-
rope et l'U.E.O., se trouve dans une situation 
speciale. Sans doute groupe-t-elle treize Etats 
europeens et partage-t-elle avec les trois autres 
institutions bien des fonctions qui, suivant le 
cas, sont d'ordre politique, militaire, economique 
ou culturel. Mais la presence en son sein d'Etats 
du Nouveau Monde donne a cette organisation 
un caractere particulier. 
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5. The second principle in considering the va-
rious European organisations is that we must 
endeavour to co-ordinate the work of their inter-
governmental bodies, their Assemblies and their 
Secretariats. 
6. The third principle is that rationalisation 
will only be acceptable if due regard is paid 
to the functions of the organisations, that is to 
say if it will help them to achieve their purposes, 
if it will not fetter their energies but on the 
contrary enhance their efficiency. 
7. ''Striving to better, oft we mar what's well''; 
we do not offer counsels of perfection, and the 
fourth point about the reforms we propose in 
the following pages is that they do not overstep 
the present treaties; they do not call for modi-
fications to the statutes of the organisations but 
aim, counting on the goodwill of all concerned, 
at improving the practical working of the inter-
governmental executives, the Assemblies and the 
Secretariats. 
Any more far-reaching reorganisation would 
be much more difficult since it would require a 
remodelling of the treaties, which would take a 
long time and be less sure in its effects. Perhaps 
it would not even be timely in a Europe still 
in gestation. For example, it is not yet clear 
what links there should be between the six-
power Common Market and O.E.E.C., in parti-
cular as regards institutions. Again, N.A.T.O.'s 
plans in the economic and cultural fields have 
not yet taken shape. If we were to attempt at 
the present time a complete overhaul of one or 
more institutions, the danger is that we might 
produce a cut-and-dried arrangement which 
would stifle their enthusiasm. 
The last section of this Aide-Memoire does, 
however, outline some ideas, which may prove 
useful, on the general direction in which we 
might move. 
8. The fifth principle is that rationalisation 
implies not only co-ordination but some standar-
disation of the institutional structure by a 
broadening of democratic control. Such control 
is statutory in the Council of Europe and 
W.E.U. but does not exist in O.E.E.C. except 
very indirectly, and is somewhat sketchy and 
unofficial in N.A.T.O. Yet in the political philo-
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sophy of the Western world it is deemed 
essential. 
Admittedly, this control is exercised by an 
assembly with no more than consultative func-
tions, but we must not underrate its importance. 
Politicians and qualified spokesmen of public 
opinion, gathered together in assembly can give 
expression to an agreed line of thought on par-
ticular problems, or they may bring to the fore 
the broad divisions of public opinion on those 
subjects. They fall into groups, not according 
to national or party allegiance, but according 
to their divers affinities. The obstacle of secta-
rianism being thus circumvented, they can col-
lectively inform and stir the executive bodies to 
action in ways that otherwise would not be 
possible. 
The above consideration shows how valuable it 
is for international organisations' whose member 
States do not relinquish any of their sovereignty 
to have a consultative assembly. It also points to 
the limits of its usefulness; it cannot aspire to 
do more than stimulate, suggest, appraise and 
supervise by rendering opinions and passing re-
solutions and recommendations. 
9. There is also a need for harmonising rela-
tions between the respective organs, for ration-
alising the traffic of ideas between the assem-
blies and the executive bodies. In other words 
an assembly, albeit consultative, must have a 
body to which it can address itself and from 
which it can expect a reply. 
This brings us to our sixth principle : a con-
sultative assembly must address itself to only 
one intergovernmental body; conversely, no in-
tergovernmental body should be called upon for 
action by more than one assembly. 
For this to be borne out in practice, the assem-
blies and executive bodies must impose upon 
themselves a measure of discipline. 
10. The seventh and last principle concerns the 
need to gather together in one place the institu-
tions it is proposed to rationalise. 
As regards the intergovernmental organs and 
the assemblies, the need is self-evident. 
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5. Voici le deuxieme principe. Il faut prendre 
en consideration non seulement les diverses or-
ganisations europeennes, mais encore s'attacher 
a coordonner le travail des organes intergouver-
nementaux, de..o; assemblees et des secretariats 
generaux. 
6. Le troisieme principe est qu'une rationalisa-
t-ion ne sera acceptee que si elle respecte les 
fonctions des organisations, c'est-a-dire si elle 
~ontribue a la realisation des objecti:fs qu'elles 
ponrsuivent, n'entrave pas leur dynamisme, mais 
au contraire augmente l'efficacite de leur action. 
7. Quatrieme principe :le mieux etant l'ennemi 
du bien, et le possible ne se confondant pas 
avec le souhaitable, les reformes preconisees dans 
le present aide-memoire se situent dans le cadt·e 
des traites en vigueur ; en d'autres termes, elles 
r. 'exigent pas de modifications aux statuts des 
organisations, mais visent sur le plan pratique, 
grace a une collaboration de toutes les bonnes 
volontes, a ameliorer le fonctionnement des exe-
cutifs intergouvernementaux, des assemblees <·t 
iles secretariats generaux. 
Une reorganisation plus profonde impliquant 
une refonte des traites eux-memes est plus dif-
ficile ; elle requerrait de longs delais et serait 
d'un rendement moins certain. On peut se de-
mander en outre si elle serait actuellement oppor-
tune, !'Europe etant en gestation. Par exemple. 
les liens qui doivent exister entre le Marche 
commun des Six et l'O.E.C.E. n'apparaissent 
pas encore avec assez de nettete, notamment au 
point de vue institutionnel ; de meme le deve-
loppement des activites economiques et cultu-
relles de l'O.T.A.N. n'est pas encore precise. 
En tentant aujourd'hui de reorganiser comple-
tement une ou plusieurs institutions, on ris-
querait de creer une situation cliche et par la 
d'arreter le dynamisme de celles-ci. 
Toutefois, l'aide-memoire contient dans tta 
derniere partie quelques indications sur !'evolu-
tion souhaitable. Esquissant le sens dans lequel 
pourrait se faire le progres, ces indications 
peuvent avoir une certaine utilite. 
8. Une rationalisation ne suppose pas seulement 
une coordination mais encore une certaine uni-
formisation du schema institutionnel par l' ela·r-
gissement du controle democratique. Tel est le 
cinquieme principe. Ce controle existe aujour-
d'hui statutairement au Conseil de !'Europe ~t 
a. l'U.E.O., mais est inconnu a l'O.E.C.E. 
si ce n'est d'une fa<;on tres indirecte - et est 
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ofiicieusement ebauche a l'O.T.A.N. Il est ce-
pendoot postule par la philosophie politique du 
monde occidental. 
Sans doute, ce oontrole est-il assure par une 
assemblee qui n'est que consultative. Mais il ne 
faut pas en minimiser !'importance. Reunis en 
assemblee les hommes politiques, porte-paroles 
qualifies de !'opinion, peuvent definir tme pen-
see commune sur des problemes determines, ou 
au contraire opposer clairement les grandes ten-
dances suivant lesquelles !'opinion publique se 
divise a leur sujet. Ils se groupent non pas 
conformement a des attaches ou a des interets 
nationaux ou meme de partie, mais d'apres des 
affinites differentes. L'obstacle du cloisonne-
ment des opinions publiques etant ainsi sur-
monte, les executifs sont en mesure de recevoir 
des indications et des impulsions collectives qui, 
autrement, ne se degageraient pas. 
Ce raisonnement montre l'interet pour les 
organisations internationales - ou n'intervient 
aucun abandon de souverainete de la part des 
Etats membres - de disposer d'une assemblee 
consultative. Il indique egalement les limites de 
cette utilite : il ne peut etre question pour une 
telle assemblee d'aspirer a une autre competence 
que celle de stimuler, suggerer, apprecier, sur-
veiller, sous la forme d 'avis, de resolutions, de 
recommandations. 
9. Il faut egalement uniformiser les relations 
entre les organes, rationaliser le dialogue entre 
les assemblees et les executifs. En d'autres 
termes, une assemblee meme consultative, doit 
trouver en face d'elle nn interlocuteur qui lui 
donne la replique. 
D'ou l'enonciation d'un sixieme principe : une 
assembUe consuJtative ne doit avoir qu'un seul 
interlocuteur et pas plus; un organe intergou-
1'ernemental determine ne doit pas etre sollicite 
par plusieurs assemblies. 
Le respect de ce principe requiert que les 
assemblees et les executifs s'astreignent a une 
certaine discipline. 
10. Le dernier principe est relatif a la ne-
cessite de rassembler en un meme lieu les insti-
tutions que l'on veut rationaliser. 
Son bien-fonde se passe de tout commentaire 
en ce qui concerne les organes intergouverne-
mentaux et les assemblees. 
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As regards the secretariats : each organisation 
has a pennanent staff to conduct its day-to-day 
business. Co-ordination between administrations 
will be an arduous, if not impossible task, if they 
remain at their present distance from each 
other. 
m. The Plan 
11. The rationalisation of institutions on the 
lines indicated above can be effected, as we have 
said, in several stages. The first stage might 
consist of administrative measures within the 
framework of the treaties, and these could be 
earried out at very short notice. Furthennore 
nothing would be done which could not be un-
done should the experiment prove a failure. 
A. The Aaembliea 
12. The intention is to institute general demo-
cratic supervision, to maintain the individuality 
of the assemblies, to give them a sufficiently 
homogeneous composition and to distribute work 
among them in an orderly fashion. 
13. (1) General democratic supervision 
(a) The structure of the Council of Europe 
and WEU Assemblies would remain as at 
present. 
(b) The unofficial NATO Parliamentary Con-
ference, which has proved its worth over a num-
ber of years, could henceforward be regularised. 
It would not at this stage be given a charter, as 
this could not be done without a protocol, but 
its procedure and practice would be brought into 
alignment with the rules applied by the Couneil 
of Europe and WEU Assemblies. 
(c) The O.E.E.C. is not subject to parliament-
ary supervision, and it should be. There is no 
need to create another assembly for this purpose. 
The Consultative Assembly of the Council of 
Europe could be invited to hold consecutively 
with its Sessions and beginning with the Session 
of October 1959 at Strasbourg, ad hoc meetings 
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at which it would serve as an unofficial parlia-
mentary conference for O.E.E.C. 
Portuguese and Swiss observers (possibly also 
American and Canadian) might attend in an ad-
visory capacity. Their presence at an ad hoc 
meeting would raise fewer difficulties than would 
be involved in giving them a status in the Con-
sultative Assembly of the Council of Europe. 
The Ministers might speak in debates and the 
Secretary-General of O.E.E.C. might present a 
report on the work of that organisation. The 
conclusions of the debates would be sent to the 
OEEC Council, which would pledge itself to give 
them due consideration. 
The meetings would not be confined to the 
examination of OEEC reports; they would dis-
cuss the whole range of economic problems. 
14. (2) Individuality of Assemblies 
Each assembly would retain its de jure or de 
.facto individuality; no merger is proposed. 
The WEU Assembly, however, since the con-
trol it exercises - as will be seen below - wouM 
be assumed either by the Consultative Assembly 
of the Council of Europe or by the NATO Con-
ference, would meet in future only to satisfy the 
requirements of Article 9 of the amended BrmJ-
sels Treaty of 1954. The new arrangement would 
not prejudice the interests of the parliamentar-
ians, since they would also be members of the 
Consultative Assembly and the Atlantic Con-
ference. It would certainly not imply that the 
Brussels Treaty would be placed in abeyance and 
no longer be binding on the Contracting Parties. 
As the intention is to respect the treaties and 
consequently to maintain the individuality of the 
assemblies, it is proposed to maintain the se-
parate Clerk's Offices or Secretariats. This ap-
plies particularly to the senior staff, who plan 
and organise the debates. The executive staff, in 
the interests of economy and efficiency, could be 
grouped together to serve the various assemblies: 
there is no reason, for example, why each assem-
bly should have its own interpreters, trans-
lators, documents section, despatching, messetl-
gers, etc. 
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Pour les secretariats generaux, on observera 
que chaque organisation a une administration 
permanente qui assure !'expedition quotidienne 
des affaires. Une coordination entre ces admi-
nistrations est onereuse, tres difficile pour ne 
pas dire impossible, si elles restent eloignees 
les unes des autres. 
m. Le programme 
11. La rationalisation des institutions, compte 
tl'.nu des principes developpes ci-dessus peut se 
faire, comme on l'a ecrit plus haut, en plusieurs 
etapes. Cette partie de l'aide-memoire est consa-
cree a la premiere phase. Celle-ci comporterait 
une serie de mesures d'ordre administratif qui 
s'inscrivent dans le cadre des traites en vigueur 
et qui pourraient etre appliquees dans les de-
lais les plus brefs. Au surplus, rien ne serait 
fait qui aunrit un caractere irreversible au cas 
ou }'experience revelerait un echec. 
A. Lea aaembleea 
12. Les mesures preconisees tendraient a gene-
raliser le controle democratique, a maintenir 
l 'individualite des assemblees, a assurer une 
homogeneite suffisante dans leur composition et 
enfin a organiser une repartition harmonieuse de 
leurs taches. 
l 3. (1) Generalisation du controle dimocratiqne 
(a) Les assemblees du Conseil de l'Europe et 
de l'U.E.O. seraient maintenues dans leur struc-
ture actuelle. 
(b) La Conference parlementaire officieuse 
de l'O.T.A.N., qui fonctionne depuis plusieurs 
annees et qui a prouve son utilite, pourrait etre 
« institutionalisee ». Il s'agit moins de lui don-
ner, a ce stade, un statut legal qui requerrait 
la signature d'un protocole additionnel, que 
d 'harmoniser les usages de la Conference avec 
les regles juridiques appliquees aux assemblees 
mentionnees sous (a). 
(c) L'O.E.C.E. n'est pas assortie d'un controle 
clemocratique et devrait l'etre. Il est inutile de 
creer a cette fin une nouvelle assemblee. L' As-
semblee Consultative du Conseil de !'Europe se-
rait invitee a tenir en marge de ses sessions, 
ii. partir de celle d'octobre 1959 a Strasbourg, 
des reunions speciales ad hoc ou elle fonctionne-
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rait comme Conference parlementaire officieuse 
de l'O.E.C.E. 
Des observateurs portugais et suisses (even-
tuellement americains et canadiens) pourraient 
y prendre part avec voix consultative. Leur pre-
sence dans une reunion ad hoc causerait moins 
de difficultes que la definition de leur statut 
au sein de l'Assemblee Consultative du Conseil 
de !'Europe. 
Les ministres pourraient intervenir dans les 
debats et le Secretaire general de l'O.E.C.E. 
pourrait y exposer les activites de !'organisa-
tion. Les conclusions des debats seraient en-
voyees au Conseil de l'O.E.C.E. qui s'engagerait 
a les prendre en consideration. 
Ces reunions seraient consacrees a l'examen 
non seulement des rapports de l'O.E.C.E., mais 
aussi a celui de ]'ensemble des problemes eco-
nomiques. 
14. (2) Jfaintien de l'individualite des assem-
blies. 
Chacune des assemblees garderait son indivi-
dualite juridiqne ou de fait puisqu'aucune fu-
sion n'est proposee. 
Toutefois. en ce qui concerne I' Assemblee de 
l'U.E.O., comme les contr8les qu'elle exerce -
on le verra plus loin - seraient assumes soit 
par l'Assemblee Consultative du Conseil de 
l'Europe, soit par la Conference de l'O.T.A.N, 
cette AssembJee ne se reunirait plus que pour 
Ratisfaire a !'exigence exprimee par !'article ~ 
rlu Traite de Bruxelles amende en 1954. L'l 
situation nouvelle ne pent pas nuire aux parle-
mentaires, puisqu'ils seraient aussi membres df:' 
l'Assemblee Consultative et de la Conference 
atlantique. Elle n'impliquerait nullement que le 
Traite de Bruxelles se11ait mis en veilleuse et ne 
lierait plus les Parties Contractantes. 
La volonte de respecter les traites et par voie 
de consequence de conserver l'individualite des 
assemblees, sans essayer de les fusionner, se 
confirme par le maintien de greffes ou de serre-
tariats separes. Ceci vise surtout le personnel de 
direction qui est responsable de la preparation 
et de !'organisation des debats. Toutefoic;, le.c; 
agents d'execution, dans un souci d'economie et 
de rendement, pourraient etre regroupes dan!'t 
des ~rervices communs aux differentes assem-
blees ; i1 n'est pas justifie, par exemple, que 
chacune d'entre elles dispose d'un service d'in-
terpretation, de traduction, de confection de~ 
documents, d'expedition, d'huissiers, etc. 
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The Clerk of the Consultative Assembly would 
place himself and his staff at the disposal of the 
unofficial OEEC Parliamentary Conference. 
15. (3) Homogeneous composition 
Some degree of homogeneity would be given 
to these assemblies and conferences if the na-
tional delegations of the countries represented in 
all or some of them were of the same compo-
sition. 
This is already the rule in the Consultative 
and WEU Assemblies, where there is identity of 
persons; it would apply ipso facto to the OEEC 
Conference if the arrangement suggested above 
were adopted; similarly the delegates to the 
NATO Parliamentary Conference from the mem-
ber countries of the Council of Europe should be 
drawn from members of the Consultative 
Assembly. 
Personal identity is desirable to avoid the min-
istel'8 having to go over the same ground again in 
different assemblies where the national delega-
tions do not consist of the same persons. Par-
liamentarians who are not members of one assem-
bly will be anxious to voice their opinions in the 
other, This leads to idle repetition; worse than 
that, ·it tends to stultify intercourse between 
ministers and parliamentarians, which in those 
conditions can never be regarded as conclusive. 
It is difficult to see why the same public opin-
ion should be represented differently in various 
assemblies often dealing with related problems. 
If it were made a general practice to appoint 
substitutes this would greatly strengthen the 
national delegations, which could widen their 
professional range, and would avoid placing 
too heavy a burden of international work on the 
same persons. 
16. (4) Division of labout· 
It would be a notable step towards co-ordi-
nation if we could allocate in an orderly fashion 
precise tasks to each assembly and not have them 
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going over the same ground; exchanges between 
ministers and parliamentarians would be sim-
plified and would have more chance of yielding 
satisfactory results. 
The assemblies variously concern themselves 
with political, military, eco'nomic, enltural, scien-
tifie, social, legal and Rdministrative matters, 
often working at cross-purposes and not getting 
very far. By self-imposed discipline each could 
spPcialise in one field, provisionally foregoing the 
exercise of some part of its competence. The sa-
crifice would be no more than formal if the na-
tional delegations to the assemblies were of the 
same composition: furthermore it would be pro· 
visional and experimental. 
The NATO Conference would specialise in 
military and general political questions. The 
Consultative Assembly would continue to deal 
with cultural, scientific, social, legal and admi-
nistrative matters; it would take up political 
questions of concern only to Europe, for exam-
ple, problems of European integration. The 
OE'EC Conference would concern itself with all 
economic matters. With this distribution of work, 
the WEU Assembly would find itself with very 
little to do, but, as we have said above, it would 
be asked to fall in line with this arrangement 
only on a provisional and experimental basis. 
As to the practical details of sharing out the 
work: since what is intended is not to restrict 
competence- but to rationalise its exercise, the 
assignment of tasks would be made by a "Com-
mittee of Presidents" or a "Combined Bureau" 
of the assemblies. Naturally, this Committee 
would alo;o attend to the timing of meetings. 
B. Miniaterial Councila 
17. The executive bodies would be reformed on 
similar lines. Reform will only be effective if 
measures applied to the assemblies are matched 
by others affecting the intergovernmental organs. 
18. (1) Individuality of the executive bodies 
All the organisations, including W.E.U., will 
keep their executive bodies in their statutory 
form. 
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Le Greffe de l'Assemblee Consultative appor-
terait son concours a la Conference parlemen-
taire officieuse de l'O.E.C.E. 
15. (3) Homogeneite dans la compos·itimt de:? 
assemblies. 
Entre ces assembiees et conferences diverses, 
une certaine homogeneite serait introduite si 
les delegations nationales des pays representes 
dans !'ensemble ou au sein de plusieurs d'entre? 
elles etaient composees de la meme fac:on. 
Cette homogeneite est deja de regie pour 
l'Assemblee Consultative et I' Assemblee de 
l'U.E.O. puisqu'il y a identite de personnes ; 
elle serait automatiquement realisee pour la 
Conference de l'O.E.C.E. dans la ligne de la 
proposition qui a ete exposee plus haut ; pareil· 
lement, il conviendrait que les membres de la 
Conference parlementaire officieuse de l'O.T.A.N. 
soient choisis, pour autant qu'il s'agisse de parlc-
mentaires des pays membres du Conseil de 
~'Europe, parmi ceux qui font partie de l'Assem-
blee Consultative. 
Pourquoi cette identite de personnes est-clle 
souhaitable ? Si les representations nationales 
sont differentes, les ministres sont obliges de 
repeter les memes explications devant les di-
verses assembiees. Les parlementaires qui ne 
font pas partie de l'une tiendront a presenter 
leurs observations dans rautre. Ces redites ne 
sont pas seulement oiseuses mais elles risquent 
d'enlever toute portee a un dialogue entre m!-
nistres et parlementaires, qui dans ces condi-
tions ne peut jamais etre considere comme de-
finitif. On comprend mal d'ailleurs pourquoi les 
memes opinions publiques seraient representees 
de fa~ differente au sein des diverses assem-
blees pour traiter de problemes qui sont sou-
vent connexes. 
Par ailleurs, la generalisation de la designa-
tion de suppleants permettrait d'etoffer les de· 
legations nationales, de faire appel a toutes le:; 
competences, tout en evitant de charger les 
memes hommes de prestations internationales 
trop frequentes ou trop lourdes. 
16. (4) Repartition des taches entre les assem-
blies. 
Un grand pas serait fait dans la voie de la 
eoordination si l'on arrivait a repartir de fa<;on 
harmonieuse et precise les taches des assemblees 
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afin d'eviter les doubles emplois : non seulement 
le dialogue entre les ministres et les parlemen-
taires serait facilite, mais il aurait des chances 
beaucoup plus grandes d'aboutir a des conclu-
sions satisfaisantes. 
Les assemblees s'occupent, suivant le cas, d'af-
faires politiques, militaires, economiques, cul-
turelles, scientifiques, sociales, juridiques, admi-
nistratives et leurs activites s'entrecroisent et se 
paralysent. Par une discipline librement consen-
tie, elles pourraient se specialiser en renon<;ant 
provisoirement a exercer une partie de lem·s 
r.om~tences. D'ailleurs, 1e sacrifice ne serait que 
1'ormel si les delegations nationales au sein des 
diverses assemblees etaient constituees de fac;on 
homogene ; de plus, etant provisoire, il n'aurait 
qu'une portee experimentale. 
Dans cette perspective, la Conference de 
1'0.T.A.N. se specialiserait dans les questions 
militaires et de politique generale. L' Assemblee 
Consultative resterait competente dans le do-
maine culture!, scientifique, social, juridique et 
administratif ; elle discuterait aussi les questions 
politiques exclusivement europeennes, par exem-
ple les problemes d'integration. La Conference 
de l'O.E.C.E. debattrait !'ensemble des ques-
tions economiques. Enfin, dans cette repartition 
de l'exercice des competences, l'Assembiee de 
l'TJ.E.O. n'aurait plus qu'une activite tres re-
duite ; ceci ne serait consenti, il est bon de le 
rappeler, qn'a titre provisoire et experimental. 
Grace a quel mecanisme la repal'ltition s'ope-
rerait-elle en pratique ? Puisqu'il ne s'agit pas 
d'une limitation des competences, mais de la 
l'ationalisation de leur exercice, la repartition 
pourrait etre assuree par un « comite des Pre-
sidents» ou un «bureau combine » des ·assem-
hlees. TI va de soi que ce comite traiterait aus..~i 
dans un souci d'harmonisation les questions de 
ealendrier. 
B. Lea consefls mfnisterfels 
17. Du cote des executifs, la reforme s'inspire-
rait des memes idees que pour les assemblees. 
En effet, elle ne sera efficace que si les mesures 
concernant les assemblees et celles qui ont trait 
nux organes intergouvernementaux ont un ca-
t·actere complementaire. 
J 8. (1) M aintien de l'individualite des executifs 
Toutes les organisations, y compris l'U.E.O., 
c-onservent leurs organes executifs dans leur 
forme statutaire. 
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19. (2) Homogeneous composition 
The ministerial organs of N.A.T.O. and 
W.E.U consist of the Ministers for Foreign Af-
fairs, seconded on occasion by ministers of '' tech-
nical'' departments. Homogeneity is thus en-
sured. 
The OEEC Council and the Committee of 
Ministers of the Council of Europe would work 
side by side; they would meet in joint sessions, 
in which the governmental delegations might 
comprise the Minister for Foreign Affairs, res-
ponsible for political co-ordination, and '' tech-
nical'' ministers. As the chairmanship in the 
OEEC Council now goes by a different system 
from that in the Committee of Ministers of the 
Council of Europe, some uniform arrangement 
would have to be made. The representatives of 
Portugal and Switzerland and also Canada and 
the United States would be invited to sit in an 
advisory capacity in discussions on questions 
within the compet('nce of the Council of Europe. 
20. (3) Division of labour 
The executive bodies would specialise in cer-
tain questions in the same way as the assemblies. 
The NATO Council would concern itself with all 
military matters and general policy; it would not 
forego the exercise of any aspect of its com-
petence. The Council of W .E.U. would deal with 
questions solely of concern to the Seven. 
It would be difficult, and of doubtful utility, 
to prepare some preconceived plan drawing a 
line of demarcation between the tasks of thl:l 
executive bodies of O.E.E.C. and the Council of 
Europe. With certain exceptions (e. g. for 
O.E.E.C. all economic questions and for the 
Council of Europe political questions confined 
strictly to Europe and Human Rights) the two 
organisations work largely in the same field. The 
method of juxtaposing executive bodies suggest--
ed above seems to be the best way out of the 
difficulty. Decisions would be taken under the 
rules of procedure of the Council of Europe and 
O.E.E.C., as may be judged appropriate. 
21. As regards machinery for allocating the 
work, the Council of the four organisations 
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would set up a Co-ordination Committee to deal 
with the calendar and agendas. This Committee 
would have no competence in respect of the sub· 
stance of questions; it would merely make pro-
posals for the allocation of tasks to different 
intergovernmental organs. It might work in liai-
son with the corresponding committee of the 
assemblies. 
The Co-ordination Committee might be com-
posed, for example, of the four SecretarieR-
General or their deputies, or of the Chairmen of 
Committees of Ministers' Deputies. 
C. The Secretariats 
22. The work of the Secretariats would be spe-
cialised according to the nature of the work al-
lotted to the executive bodies of the organisa-
tions. 
As in the case of the Clerk's Offices and the 
secretarial services of the assemblies, the Secre-
tariats would no doubt find it an advantage to 
pool certain executive departments. 
Some sections of the WEU Secretariat could 
work in conjunction with those of the NA '1'0 
Secretariat or the Secretariat of the Council of 
Europe. 
In the case of the Council of Europe and 
O.E.E.C., the entire Secretariats would work 
side by side in the same way as the ministerial 
organs. Responsibilities would remain distinct, 
since nothing would be done to change the Sta-
tutes, and the existing heads of the two admin-
istrations might justifiably be maintained in 
office. On the other hand. corresponding sections 
of the two Secretariats would as far as possible be 
amalgamated. 
IV. Preparation of the Report 
23. The Permanent Representatives to the 
Council of Europe have been asked to produce 
a report for submission to the Committee of Min-
i~ters in April. 
The other European institutions must be asso-
ciated immediately with the planning of the 
reforms of which the initial stages are under 
consideration by the Council of Europe. It would 
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l 9. (2) H omogeneite dans la composition des 
executifs. 
Les Conseils ou Comites de Ministres de 
l'O.T.A.N. et de l'U.E.O. reunissent les Ministres 
des Affaires etrangeres, seoondes le cas echeant 
par des ministres « techniciens ». L'homogeneite 
y est done assuree. 
Le Conseil de l'O.E.C.E. et le Comite des Mi-
nistres du Conseil de l'Europe seraient juxta-
poses : ils se reuniraient en sessions jointes ou 
chaque delegation gouvernementale pourrait 
comprendre le Ministre des Affaires etrangeres, 
responsable de la coordination politique, et des 
ministres « techniciens ». La presi.dence du Con-
seil de l'O.E.C.E. etant organisee d'une fa~on 
differente de celle du Comite des Ministres 
du Conseil de l'Europe, urn systeme uniforme 
devrait etre introduit. Les representants du Por-
tugal et de la Suisse ainsi que du Canada et 
des Etats-Unis d'Amerique auraient la faculte 
d'assister avec voix consultative aux deliMra-
tions des questions rentrnnt dans la competence 
du Conseil de l'Europe. 
20. (3) Repartition des taches entre les exe-
cutifs. 
La specialisation des executifs ferait pendant 
a celle des assemblees. Le Conseil de l'O.T.A.N. 
s'occuperait de !'ensemble des questions mili-
taires et de politique generale ; il ne renonce-
rait a l'exercice d'aucune de ses competences. Le 
Conseil de l'U.E.O. traiterait les questions qui 
<'Oncerneraient strictement les Sept. 
TI apparait tres malaise, dans une conception 
d'ensemble a priori et de plus d'une utilite 
contestable, d'operer une repartition des taches 
entre les executifs de l'O.E.C.E. et du Conseil 
de l'Europe. En effet, sauf un certain nombre 
d'exceptions, par exemple pour l'O.E.C.E. !'en-
semble de.c; questions economiques et pour le 
Conseil de !'Europe les questions politiques stric-
tement europeennes ou les droits de 1 'homme, 
Jes domaines de ces deux organisations se recou-
vrent largement. La formule de la juxtaposi-
tion des executifs, exposee plus haut, semble etre 
celle qui permet de resoudre au mieux la diffi-
culte. Les decisions seraient prises, apres appre-
<'iation de chaque cas, en application des regles 
de procedure soit du Conseil de l'Europe, soit 
de l'O.E.C.E. 
21. Pour assurer en pratique la repartition des 
taches, les Conseils des quatre organisations eta-
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bliraient un Comite de coordination qui traite-
rait les problemes de calendrier et d'ordre du 
jour. Le Comite n'aurait pas de competence 
pour le fond mais seulement celle de proposer 
la repartition des taches entre les organes inter-
gouvernementaux. Il pourrait travailler en liai-
son avec le comite correspondant des assemblees. 
Le Comite de coordination serait compose, 
par exemple, par les quatre Secretaires generaux 
ou leurs representants, ou bien par les presi-
dents des comites de suppleants. 
C. Les secretariats generaux 
22. L'activite des secretariats generaux se spe-
cialiserait en tenant compte de la repartition 
des taches entre les executifs des diverses orga-
nisations. 
De meme que pour les greffes et les secreta-
riats des assemblees, les secretariats generaux 
auraient sans doute avantage a fusionner des 
services d'execution. 
Certains services du Secretariat general de 
!'U.E.O. pourraient etre juxtaposes aux services 
du Secretariat general de l'O.T.A.N. ou du Se-
cretariat general du Conseil de l'Europe. 
Quant aux Secretariats generaux du Conseil 
de l'Europe et de l'O.E.C.E., ils seraient juxta-
poses dans leur ensemble par analogie avec ce 
qui serait realise pour les organes ministerieLc;. 
Les responsabilites restant separees puisqu'on 
ne toucherait pas aux statuts, il se justifierait 
toutefois de maintenir en place les dirigeams 
des deux administrations. Par contre, les ser-
vices correspondants des deux Secretariats ge-
neraux seraient dans toute Ja mesure du possible 
amalgames. 
IV. Elaboration d'un rapport 
~3. Les representants permanents aupres du 
Conseil de !'Europe ont ete charges d'etablir un 
rapport qui doit etre presente au Comite des 
Ministres dans le courant du mois d'avril. 
Les autres institutions europeennes doivent 
etre associees d'emblee a !'elaboration de la re-
forme qui est etudiee, au moins au debut, dans 
le cadre du Conseil de l'Europe. Il serait regret-
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be deplorable if susceptibilities were offended 
or misgivings aroused by leaving them out of 
the preliminary discussions. And, to take a less 
negative view, we cannot arrive at a reasonable 
solution except in the light of the experience of 
all European organisations. 
It is therefore suggested that the Permanent 
Representatives to the Council of Europe, acting 
on behalf of the Committee of Ministers, should 
entrust the preliminary consideration and draft-
ing of the report to an ad hoc group. This would 
consist of a representative of each member gov-
ernment, who might be at its choice either its 
Permanent Representative to the Council of En-
rope or its delegate to one of the organisations 
concerned or an official especially appointed for 
the purpose. The representative of each govern-
ment could of course be assisted by advisers. The 
group would also include the Secretaries-General 
of O.E.E.C., the Council of Europe, N.A.T.O. 
and W.E.U., or their deputies. To ensure that 
the group should be fully representative, observ-
ers of the Governments of Canada, the United 
States, Portugal and Switzerland would be invit-
ed to attend meetings in an advisory capacity. 
The Chair would be taken by the representative 
of the government whose Foreign Minister is the 
sitting Chairman of the Committee of Ministers. 
24. The report presented by the Permanent 
Representatives to the Committee of Ministers 
will be drafted by the ad hoc group, so that the 
Permanent RepresentatiYes will have had every 
assistance. 
The report might comprise: 
(a) views on the main principles of rationali-
sation; 
(b) suggestions for an immediate and provis-
ional re-organisation; 
r c) proposals concerning the expediency, the 
manner and the appropriate time for con-




(d) proposals on the procedure for the nego-
tiations to be continued between all gov-
ernments concerned. 
If we can work out methods to improve the 
efficiency of all the European institutions, with-
out modifying the treaties, without surrender of 
competence, but simply by means of self-imposed 
discipline and a general spirit of goodwill, we 
can look forward to beginning this tentative re-
form at the beginning o[ the year 1959-1960. 
V. Long-term Prospects 
25. More sweeping reforms will no doubt be 
needed later. We must put an end to the prolifer-
ation of institutions and make new arrangements 
for regional co-operation between States b~· 
means of a small number of simpler organisa-
tions, at judiciously chosen levels. But, as has 
been said in paragraph 7 above, such a new dis-
pensation would require a reshaping of tho 
treaties. That is a long-term undertaking which 
has slender chances of success at the present 
time. 
We must give the European institutions a trial 
period in their new guise after the provisional 
reorganisation has been put into effect. 
In the light of experience, we shall then con-
sider whether to establish statutory links between 
N.A.T.O. and W.E.U. 
In the case of the Council of Europe and 
O.E.E.C., time will tell whether the association 
results in the harmonious development side b~· 
side of the two organisations, equally vigorous 
each in its own sphere. At some stage it might 
be timely for Canada, the United States, Portu-
gal and Switzerland, to associate themselves with 
the Council of Europe, thereby ensuring homo-
geneity among the partners of each organisation. 
If the experiment is successful the path will be 
open to the ultimate and logical consequence, a 
complete merger. 
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table en effet d'eveiller des susceptibilites, voire 
des inquietudes, en les ecartant des premieres 
C'onfrontations. Plus positivement, on n'arrivera 
a une solution raisonnable qu'en etant exacte-
ment informe de !'experience de chacune des 
organisations europeennes. 
Il est done suggere que les representants per-
manents aupres du Conseil de !'Europe, agis-
sant au nom du Comite des Ministres, decident 
de confier la tache d'un premier examen et de 
la redaction du rapport a un groupe ad hoc. 
Celui-ci comprendrait d'abord un agent de 
chaque gouvernement membre qui pourrait etre, 
a son choix, soit son representant permanent 
aupres du Conseil de l'Europe, soit son de-
legue aupres d'une autre des organisations en 
cause, soit un fonctionnaire designe speciale-
ment. Bien entendu, chaque gouvernement aurait 
la faculte d'adjoindre a son agent des assistants. 
De plus, le groupe serait complete par les Se-
~retaires generaux de l'O.E.C.E., du Conseil 
de !'Europe, de l'O.T.A.N. et de l'U.E.O. ou 
par leurs representants. Enfin, pour assurer 
pleinement le caractere representatif du groupe, 
des observateurs des gouvernements du Canada, 
des Etats-Unis, du Portugal et de la Suisse 
seraient invites a assister aux travaux avec 
voix consultative. Le groupe serait preside par 
1 'agent du gouvernement dont le Ministre des 
Affaires etrangeres exerce la presidence du 
Comite des Ministres. 
24. C'est le rapport etabli par le groupe ad hoc 
que les representants permanents presenteront 
au Comite des Ministres. Ainsi se seront-ils .lc-
quittes de leur mission en beneficiant des plus 
larges concours. 
Le rapport pourrait contenir : 
(a) des vues au sujet des principes sur les· 
quels la rationalisation devrait etre fon-
dee; 
(b) des suggestions sur un programme de 
reorganisation immediate et provisoire ; 
(c) des propositions sur l'opportunite, la 
maniere et le moment de consulter les 




(d) des propositions sur la procedure de la 
negociation a poursuivre avec le COnCOUl'S 
de tous les gouvernements interesses. 
Dans la mesure ou l'on aura pu elaborer des 
1'ormules qui garantissent une amelioration du 
rendement de toutes les institutions europeennes, 
sans modifier les traites, sans abandon de com-
petences, mais uniquement par la voie d'une 
discipline librement consentie et d'un concours 
de bonnes volontes, on peut esperer que la re-
forme pourrait commencer a etre realisee a titre 
experimental au debut de l'exercice 1959-1960. 
V. Perspectiua d long terme 
25. Des reformes plus profondes seront sans 
doute un jour necessaires. En droit, il faudra 
mettre fin au foisonnement des institutions et 
regrouper dans un nombre limite d'organisations 
plus simples, a des niveau.x judicieusement choi-
sis, la collaboration regionale entre Etats. Mais, 
comme on l'a expose au paragraphe 7 de l'aide-
memoire, pareille refonte suppose un remanie-
ment des traites. C'est un travail de tres longue 
haleine dont les chances de succes sont actuelle-
ment modestes. 
Il faudra laisser evoluer pendant un certain 
temps les organisations telles qu'elles apparai-
tront apres la realisation d'un programme de 
reorganisation provisoire. 
A la lumiere de !'experience, on pourra voir 
~'~'il faut entrer dans la voie de l'etablissement 
ae liens juridiques entre l'O.T.A.N. et l'U.E.O. 
Quant au Conseil de l'Europe et a l'O.E.C.E., 
}'experience revelera si la juxtaposition qui se-
rait operee realise une symbiose harmonieuse ue 
deux organisations egalement dynamiques, cha-
cune dans sa sphere. A un certain stade, il 
pourrait devenir opportun que le Canada, les 
F.:tats-Unis, le Portugal et la Suisse s'associent 
au Conseil de l'Europe, assurant ainsi l'homo-
geneite des partenaires de l'une et l'autre orga-
nisation. La voie ainsi ouverte pourrait, en cas 
de reussite, aboutir naturellement a la conse-
quence ultime et logique, la fusion. 
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APPENDIXII 
TEXT OF EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THD 
PRF..SIDENT OF THE ASSEMBLY AND THE CHAIRMAN 
OF THE COUNCIL CONCERNING THE TRANSFER OF THE 
CULTURAL AND SOCIAL ACTIVITIES OF W.E.U. TO THE 
CoUNCIL or EUROPE 
1. Letter from the President of the .tissembly 
to the Chairman of the Council 
Strasbourg, 24th April, 1959 
}Iy dear Chairman, 
The Presidential Committee of the Assembly 
deliberated at length today on the situation 
created by the communication made on 21st 
April by the Committee of Ministers of the 
Council of Europe to the Consultative Assem-
bly, indicating certain dPcisions, which it regards 
as being a recommendation to the governments 
concerned, reached by the Committee of Min-
isters of the Council of Europe concerning the 
rationalisation of European institutions other 
than those of the Six. 
In particular, the Presidential Committee not-
ed that the Committee of Ministers of the Coun-
cil of Europe have decided that: 
''The exercise of the powers of Western 
European Union in the social and cultural 
fields will be transferred to the Council of 
Europe in accordance with procedure to be 
laid down by the Ministerial Committees of 
the two Organisations.'' 
The Presidential Committee, on behalf of the 
Assembly of Western European Union, requests 
the Council of Western ~~uropean Union to com-
municate to the Assembl;v the wording which they 
have agreed and would ask the Council not to 
reach final decisions on this matter before it has 
received the Opinion of the WEU Assembly on 
these issues. In view of the fact that the second 
part of this year's Session of the Assembly may 
not take place before December, it is important 
that the Assembly should be asked for its Opin-
ion by the Council, and have an opportunity to 
pronounce upon this question at its Session open-
ing on 15th ,June. 
At the same time, the Presidential Committee, 
the Committee on Defence Questions and Arma-
ments, and the Commit tee on General Affairs 
are at present examining the more general issues 
of rationalisation to which the proposals of Mr. 
Wigny have given rise. 
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In order to make possible serious consideration 
of these problems, it is essential that the Assem-
bly should have communication of the text tabled 
by Mr. Wigny on 6th February, and the Presi-
dential Committee would request the Council fol' 
communication of this document. I should men-
tion in this connection that Committees of the 
Assembly will be meeting to consider these pro-
posals on 19th May, and it therefore would be 
helpful if we could receive this communication 
by that date. 
I would wish to add in conclusion that the 
general sentiment in the Assembly is one of con-
cern about the present position in terms of over-
lapping, and desire to be as co-operative as pos-
sible in reaching the best arrangements. It is, 
however, very difficult :!'or us as Members of 
Parliament to debate these issues properly un-
less we have certain information in our posses-
sion. The Presidential Committee therefore ex-
pressed the hope that the Council would give 
this request its sympathetic consideration. 
I am, my dear Chairman, 
Yours sincerely, 
J.R.H. HUTCHISON 
2. Letter from the Chairman of the Council to 
the President of the Assembly 
London, 13th May, 1959 
Sir, 
I have the honour to acknowledge the receipt 
of your letter of 24th April, 1959, concerning 
certain decisions reached by the Committee of 
Ministers of the Council of Europe on the ra· 
tionalisation of European institutions other than 
those of the Six. 
In this letter, the Presidential Committee re-
quested the Council of W.E.U. to communicate 
to the Assembly the wording which they have 
agreed concerning the future transfer to the 
Council of Europe of the exercise of the powers 
of W.E.U. in the social and cultural fields, and 
to reach no final decision on this matter before 
it has received the Opinion of the WEU As-
sembly. 
In this respect, I have the honour to inform 
you that the decision reached in the Council of 
Europe by the governments of the member States 
of W.E.U., to which particular reference was 
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ECHANGE DE LETTRES ENTRE I.E PRESIDENT DE 
L'ASSEMBLEE ET LE PRESIDENT DU CONSEIL CONCER-
NANT LE TRANSFERT DES ACTIVI'.rES CULTURELLES 
ET SOCIALES DE L 'U.E.O. AU CONSEIL DE L'EUROPE 
l. Lettre du President de l'Assemblee au Pr·esi-
dent du Conseil 
Strasbourg, le 24 avril 1959 
Monsieur le President, 
Le Comite des Presidents de l'Assembiee a 
examine en detail, aujourd'hui, la situation creee 
par la communication faite, le 21 avril, par le 
Comite des Ministres du Conseil de l'Europe a 
l' Assemblee Consultative, con tenant certaines 
decisions prises par ce Comite au sujet de la 
rationalisation des institutions europeennes au-
tres que celles des Six, decisions que le Comite 
des Presidents considere avoir le caractere de 
recommandations aux Gouvernements en cause. 
En particulier, le Comite des Presidents a 
note la decision du Comite des Ministres du 
Conseil de l'Europe selon laquelle : 
« L'exercice des competences sociales 6t 
culturelles de l'U.E.O. sera transfere au 
Conseil de !'Europe et les organes ministe-
riels des deux organisations arreteront les 
modalites de ce transfert. » 
Le Comite des Presidents, au nom de l'As-
semblee de l'Union de l'Europe Occidentale de-
mande au Conseii de l'Union de !'Europe Oooi-
dentale de communiquer a l'Assemblee la formule 
qu'il aurait ·adoptee et de ne pas aboutir a des de-
cisions definitives en cette matiere avant d'avoir 
re<;u l'avis de l'Assemblee de l'Union de FEu-
rope Occidentale sur cette question. En raison 
du fait que la deuxieme partie de la session 
de l'Assemblee pour cette annee pourrait ne pas 
avoir lieu avant decembre, il est important que 
l'Assemblee soit consultee par le Conseil et ait 
une possibilite de se prononcer sur cette question 
iJ sa session ouvrant le 15 juin. 
Le Comite des Presidents, la Commission des 
Questions de Defense et des Armements, la Com-
mission des Affaires Generales examinent a 
1'heure actuelle !'ensemble des questions de ra-
tionalisation qui ont ete soulevees par les pro-
positions de M. Wigny. 
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De fa<;on a permettre un examen serieux de 
ces problemes, il est essentiel que l'Assemblee 
re<;oive communication d'un texte presente par 
M. Wigny, le 6 fevrier, et le Comite des Pre-
"idents demande au Conseil communication de 
ce document. Je dois signaler a ce sujet que 
des commissions de l'Assemblee se reuniront pour 
examiner ·ces propositions le 19 mai et il serait 
par consequent utile que nous puissions rece-
\oir ce document a cette date. 
J'aimerais ajouter en conclusion qu'il y a a 
l'Assemblee un sentiment general de preoccupa-
tion en ce qui concerne la situation actuelle crea-
trice de doubles emplois, et de desir d'etre aussi 
accommodante que possible pour aboutir aux 
meilleurs resultats. Il est toutefois tres difficile 
pour nous, comme membres du Parlement, de 
discuter ces questions convenablement sans avoir 
entre nos mains un certain nombre d'informa-
tions. Le Comite des Presidents, par consequent, 
a exprime l'espoir que le Conseil pourrait exa-
miner sa demande avec bienveillance. 
Je vous prie d'agreer, Monsieur le President, 
l 'assurance de ma haute consideration. 
J. R. H. HUTCHISON 
2. Lettre du President du Conseil au President 
de l' Assemblee 
Londres, le 13 mai 1959 
lHonsieur le President, 
J 'ai l'honneur d'accuser reception de votre 
lettre du 24 avril 1959 relative a certaines de-
cisions prises par le Comite des Ministres du 
Conseil de l'Europe au sujet de la rationalisa-
tion des institutions europeennes autres que celles 
des Six. 
Cette lettre precise que le Comite des Presi-
dents prie le Conseil de l'U.E.O. de communi-
quer a l'Assemblee le texte qu'il aurait adopte 
en rapport avec le transfert eventuel au Conseil 
de !'Europe de l'exercice des competences de 
l'U.E.O. dans les domaines culture! et social, et 
de ne prendre aucune decision definitive sur 
ce point avant d'avoir re<;u l'avis de l'Assem-
blee de l'U.E.O. 
J'ai l'honneur de vous faire savoir, a ce sujet, 
que la decision prise dans le cadre du Conseil 
de !'Europe par les gouvernements des Etats 
membres de l'U.E.O., mentionnee plus particu-
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made in your letter, has Just been brought to my 
knowledge. 
This decision states that ''the exercise of the 
powers of Western European Union in the social 
and cultural fields will be transferred to the 
Council of Europe in accordance with procedure 
to be laid down by the Ministerial Committees of 
the two Organisations". 
This procedure will not be finally decidf'd 
upon before the next Session of the Assembly. 
Further, in accordance with the Assembly's 
wish, I communicate herewith the text submitted 
by Mr. Wigny, Belgian Minister for Foreign 
Affairs, on 6th February. 
I have the honour to be, 
Sir, 
Your obedient Servant, 
L. GoFFIN 
3. Letter from the President of the Assembly to 
the Chairman of the Council 
!Jondon, 25th May, 1959 
My dear Chairman, 
I have to acknowledge your letter of 13th May 
concerning the transfer to the Council of Europe 
of the activities of W.E.U. in the cultural and 
social fields. 
As the Assembly now understands the juridic-
al position, a decision of principle was taken on 
this matter by the Foreign Ministers meeting as 
such in Strasbourg in April. Note of this decision 
has subsequently been taken both by the Com-
mittee of Ministers of the Council of EuropP. 
and bv the Council of Western European Union. 
All that remains, therefore, is for the two re-
spective Ministerial Committees to establish the 
precise procedures and details of this transfer. 
You will understand that this represents a very 
serious infringement of 1he rights of the Assem-
bly of vV estern European Union to be consulted 
before any decision, even of principle, is reachrd 
concerning a modification of the application of 
the Treaty of Brussels, to ensure the observance 
of which the Assembly was set up. This matter 
will be raised at the forthcoming Session of the 
Assembly. 
Meanwhile the General Affairs Committee at 
its meeting on 20th May has considered the po · 
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sition, and has expressed its concern lest the 
practical details of the proposed transfer should 
be decided with as little consultation of the As-· 
sembly as occurred with regard to the decision 
of principle. The Committee observed that there 
was a particularly great risk of this being the 
case as these practical details will not have been 
worked out before the Session of the Assembly 
in June, but risk already being implemented 
before the Assembly meets for the second part 
of this year's Session. 
The Committee on Ge11eral Affairs has there-
fore communicated an Opinion to the Presi-
dential Committee of the Assembly, requesting 
that, 
' 'while the practical details of the trans-
fer of the cultural and social functions are 
being worked out, the Assembly and its Corn. 
mittees should be kept fully informed of the 
detail of the proposals made, and should be 
given full opportunity of expressing its 
views on them before any decisions are 
taken". 
I would ask you to ensure that the wish ex-
pressed by the General Affairs Committee is met, 
and that the Council do not present the Assem-
bly with a fait accompli concerning the practical 
working out of the proposed transfer in the sazn.e 
way as has been allowed to occur with regard to 
the decision of principle. 
I am, my dear Chairman, 
Yours sincerely, 
J.R.H. HUTCHISON 
4. Letter from the Chairman of the Council to 
the President of the Assembly 
London, 12th June, 1959 
Sir, 
I have the honour to acknowledge your letter 
of 25th May concerning the transfer to the 
Council of Europe of the activities of W.E.U. in 
the cultural and social fields. 
The Council are already considering the points 
raised in your letter, but feel that they will be 
in a position to reply to them more fully after 
the discussion on the subject which is to take 
place at the Assembly's forthcoming Session, and 
after they have received and considered the views 
of the WEU Social and Cultural Committees 
concerned. 
I have the honour to be, 
Sir, 
Your obedient Servant. 
p.p. Secretary-General 
.ANNEXE II 
lierement dans votre lettre precitee, vient d'etre 
portee a ma connaissance. 
Cette decision precise que «l'exercice des com-
petences sociales et culturelles de l'Union de 
l'Europe Occidentale sera transfere au Conseil 
de l'Europe et que les organes ministeriels des 
deux organisations arreteront les modalites de 
ce transfert ». 
Quant aux modalites de ce transfert, elles ne 
seront pas arretees definitivement avant la pro-
chaine session de l'.Assemblee. 
En outre, vous voudrez bien trouver ci-joint 
le texte presente 'le 6 fevrier par Monsieur 
Wigny, Ministre des Affaires etrangeres de Bel-
gique, dont l'Assemblee desire obtenir commu-
nication. 
Veuillez agreer, Monsieur le President, l'as-
&urance de ma haute consideration. 
L. GOFFIN 
3. Lettre du President de l'Assemblee au Presi-
dent du Conseil 
Londres, le 25 mai 1959 
Monsieur le President, 
J'ai l'honneur d'accuser reception de votre 
lcttre du 13 mai concernant le transfert au 
Conseil de l'Europe des activites de l'U.E.O. 
dans les domaines culture! et social. 
D'apres ce que l'.Assemblee croit maintenant 
savoir de la situation juridique, une decision 
de principe a ete prise par les Ministres des 
Affaires etrangeres qui se sont reunis en cette 
qualite a Strasbourg en avril. Le Comite des 
Ministres du Conseil de l'Europe ainsi que le 
Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale out 
ensuite pris acte de cette decision. Il ne reste 
done, pour ces deux Comites ministeriels, qu'a 
etablir les modalites et les details de ce trans-
fert. 
Vous concevez que cela constitue une tres 
grave violation des droits de l'.Assemblee de 
l'Union de l'Europe Occidentale a etre consul-
tee avant qu'une decision, meme de pvincipe, ne 
soit prise, concernant toute modification de !'ap-
plication du Traite de Bruxelles, l'Assemblee 
ayant ete etablie pour veiller a ce que soient 
observees les modalites de cette application. Ce 
probleme sera souleve lors de la prochaine ses-




Entre temps, la Commission des Affaires Ge-
nerales a examine la situation lors de sa reunion 
du 20 mai et elle a exprime sa crainte que les 
modalites pratiques ne soient decidees sans que 
l'Assemblee soit davantage consultee qu'au sujet 
de la decision de principe. La Commission a 
remarque qu'il risquait fort, en effet, que cela 
ne soit le cas, etant donne que ces modalites 
pratiques ne seront pas determinees avant Ja 
session de juin, mais risquent d'etre deja mises 
en ceuvre avant que l'Assemblee ne se reunisse 
pour la deuxieme partie de sa session. 
La Commission des Affaires Generales a done 
transmis un A vis au Comite des Presidents de 
l'Assemblee, demandant que 
« tandis que les details pratiques du trans-
fert des fonctions sociales et cu:lturelles sont 
elabores, l'Assemblee et ses Commissions 
(soient) entierement informees du detail des 
propositions faites et qu'il leur soit donne 
!'occasion d'exprimer ieur point de vue a 
ce sujet avant toute decision.» 
Je voudrais vous demander de veiller a ce que 
satisfaction soit donnee au vceu exprime par la 
Commission des Affaires Generales, et a ce que 
le Conseil ne place pas l'Assemblee devant un 
fait accompli en ce qui concerne les modalites 
pratiques du transfert envisage, comme cela a 
ete le cas pour la decision de principe. 
Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assu-
J·ance de ma haute consideration. 
J. R. H. HUTCHISON 
4. Lettre du President du Conseil au President 
de l' Assemblee 
Londres, le 12 juin 1959 
Monsieur le President, 
J'ai l'honneur d'accuser reception de votre 
lettre du 25 mai, concernant le transfert au 
Conseil de l'Europe des activites de l'U.E.O. 
en matiere culturelle et sociale. 
Le Conseil etudie a l'heure actueNe les points 
souleves dans votre lettre, mais estime qu'il sera 
mieux a meme d'y repondre apres la discussion 
de cette question qui doit avoir lieu a ia pro-
chaine session de l'Assemblee, et quand il aura 
re~u et etudie les opinions des comites interesses 
(Comites cultureol et social de l'U.E.O.). 
Veuillez agreer, Monsieur le President, !'assu-
rance de ma haute consideration. 
p. o. : Le Secretaire general 
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Amendment No. 1 
17th June, 1959 
Rationalisation of European institutions other than those of the Six 1 
AMENDMENT No. 1 
tabled by Mr. Kirk 
In the draft Recommendation, after the fourth sub-paragraph, insert the following new sub-
paragraph: 
"Regretting further that the Council of Western European Union has decided without prior 
consultation with the Assembly, to transfer to the Council of Europe the activities of Western 
European Union in the Cultural and Social Fields". 
Signed: P. Kirk. 
1. See 5th Sitting, 17th June, 1959 (Report referred back to Committee). 
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Amendement no 1 
17 juin 1959 
Rationalisation des institutions europeennes autres que celles des Six 1 
AMENDEMENT N° 1 
presente par M. Kirk 
Dans le projet de recommandation, inserer apres le quatrieme alinea le nouvel alinea suivant : 
« Regrettant en outre que le Conseil de l'Union de !'Europe Occidentale ait decide sans consul-
tation prealable de l'Assemblee, le transfert au Conseil de !'Europe des activites de l'U. E. 0. en 
matiere culturelle et sociale ». 
Signe: P. Kirk. 
1. Voir 5e seance, 17 juin 1959 (Rapport renvoye en commission). 
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Action taken in National Parliaments 
in implementation of Recommendations 
adopted by the Assembly during the Second Part 
of the Fourth Ordinary Session 1 
REPORT 9 
submitted on behalf of the Working Party 
for Liaison with National Parliaments 8 
by Mr. Legaret, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
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submitted by Mr. Legaret, Rapporteur 
REPLIES FROM: THE PRESIDENTS OF NATIONAL PARLIAMENTARY ASSEMBLIES 
ACTION TAKEN IN NATIONAL PARLIAMENTS ON RECOMMENDATIONS ADOPTED BY THE 
ASSEMBLY DURING THE SECOND PART OF THE FOURTH ORDINARY SESSION 
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(submitted by Mr. Legaret, Rapporteur) 
At the close of the previous Session the Assem-
bly decided to transmit three Recommendations 
to national parliaments expressing the wish that 
they be the subject of general debates which 
would serve as guidance for member governments 
when giving instructions to their representatives 
on the Council. 
The first of these three Recommendations, 
No. 28 on the state of European security, raised 
1. Cf. Recommendations Nos. 28, 29 and 30. 
2. Adopted unanimously by the Working Party. 
3. Members of the Working Party: M me Elinor Hubert, 
(Chairman}, MM. De Kinder, de la Vallee Poussin, Fens, 
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several extremely important points of substance, 
in particular on the use of nuclear weapons, and 
the fixing of minimum levels of forces for assign-
ment to the central front. 
Recommendation No. 29, which was also trans-
mitted to national parliaments, proposed that 
urgent steps be taken concerning both the Agency 
for the Control of Armaments and the Standing 
Armaments Committee. 
Finally, Recommendation No. 30 on support 
costs conveyed to the Council an extremely de-
Legaret (Substitute: Moutet), Linden, Liquard, Montini, 
Price, Randall, Mme Rehling, MM. Santero (Substitute : 
Sibille), Vos. 
N. B. The names of Representatives who took part in the 
rote are printed in italics. 
Document 131 15 Juin 1959 
Action entreprlse au sein des parlements nationaux 
afin d'assurer la mise en muvre des recommandations 
adoptees par l' Assemblee pendant la deuxieme partie 
de la Quatrieme session ordinaire 1 
RAPPORT 11 
presente au nom du Groupe de Travail charge 
de la Uaison avec les parlements nationaux 8 
par M. Legaret, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Legaret, rapporteur 
REPONSE DES PRESIDENTS DES ASSE:MBLEES PARLEMENTAffiES NATIONALES 
SUITE DONNEE DANS LES PARLEMENTS NATIONAUX AUX RECOMMANDATIONS ADOPTEES 
PAR L'ASSEMBLEE PENDANT LA DEUXIEME PARTm DE LA QUATRIEME SESSION ORDINAmE 
Belgique 
France 






Expose des motifs 
(presente par M. Legaret, rapporteur) 
A l'issue de sa precedente session, l'Assemblee 
a decide la transmission aux parlements natio-
naux de trois recommandations dont il etait sou-
haite qu'elles fissent l'objet de debats d'orienta-
tion afin d'inviter les gouvernements membres 
a donner des instructions a leurs representants 
au Conseil. 
La premiere de ces trois recommandations, la 
Recommandation n° 28, concernait l'etat de la 
1. Cf. Recommandations nos 28, 29 et 30. 
2. AdopM par le Groupe de Travail 8. l'unanimiM. 
3. M embt-eB du Groupe de Travail : M me Elinor 
Hubert (president), MM. De Kinder, de la Vallee Poussin, 
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securite europeenne qui soulevait des points de 
substance particulierement importants, notam-
ment sur !'utilisation des armes nucleaires et sur 
la fixation des niveaux minima des forces affec-
tees au front central. 
La Recommandation no 29, qui etait egalement 
transmise aux parlements nationaux, proposait 
tant pour l'Agence de Controle des Armements 
que pour le Comite Permament des Armements 
des mesures urgentes. 
Enfin, la Recommandation n° 30, relative aux 
frais de stationnement, communiquait un rapport 
Fans, Legaret (suppleant: Moutet), Linden, Liquard, 
Montini, Price, Randall, Mme Rehling, MM. Santero 
(suppleant: Sibille), V os. 
N. B. LflB nomB dfl8 ReprhentantB ayant priB part au 
vote Bont imprimeB en italique. 
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tailed report by Mr. de la Vallee Poussin, which 
was the first parliamentary contribution made in 
this field. 
Further, the Assembly had instructed the 
Clerk to communicate to national parliaments, 
for information, the text of Resolution No. 13 on 
the situation in Berlin. Thus, in December, the 
Assembly felt it was its duty to express its solid-
arity with the courageous population of Berlin: 
it was the first parliamentary authority to do 
this. 
The object of the present report is to make 
known to what extent the national parliaments 
of the seven States felt it necessary to discuss 
the Recommendations transmitted to them. It is 
recalled that the Recommendations were person-
ally transmitted by the President of the Assem-
bly to the Presidents of the different Chambers 
of each parliament. The replies received by the 
President are contained in a table. The Report 
then explains, country by country, the action 
undertaken in implementation of the Recom-
mendations of the Assembly. 
The Belgian Senate and Chamber of Repre-
sentatives have given careful consideration to the 
questions concerning European institutions and 
particularly Western European Union. 
In the Netherlands and in Italy the activities 
of Western European Union were considered at 
the same time as the Foreign Affairs budget. 
The Federal German Parliament has taken 
note of the different texts voted by the Assem-
bly, which have been circulated to all members 
but have not been the subject of a debate. 
The French and Luxembourg Parliaments have 
not had an opportunity of discussing the ques-
tions concerning the Organisation. This is to be 
explained by the period of elections in Luxem-
bourg and the setting up of new parliamentary 
institutions in France. 
Replies from the Presidents of National Parliamentary Assemblies 
Country Transmission Transmission 
of Recommendations Nos. 28, 29, 30 of Resolution No. 13 
Belgium Communicated to the House of -
Representatives. 
France Transmitted to the Foreign Affairs Transmitted to the Committees 
Committee of the Senate. concerned in the National As-
sembly. 
Transmitted to the Foreign M-
fairs Committee of the Senate. 
Federal Republic of Gerrrw,ny Transmitted to the members of Transmitted to the members of 
the Bundestag. the Bundestag. 
Italy Transmitted and circulated to the -
Foreign Affairs Committee of the 
Chamber of Deputies. 
Luxembourg 
- -
N etkerlan.dB - -
United Kingdmn Transmitted to the Chief Whip. Brought to the attention of the 
Brought to the attention of the House of Lords. 
House of Lords. 
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extremement detaille de M. de la V allee Poussin, 
premiere contribution parlementaire en ce do-
maine. 
D'autre part, l'Assemblee avait charge son 
Greffier de faire parvenir, pour !'information 
des parlements nationaux, le texte de la Resolu-
tion no 13, relative a la situation a Berlin. L'As-
semblee avait cru de son devoir, en decembre, 
d'exprimer sa solidarite avec la courageuse popu-
lation de Berlin. Elle avait ete la premiere ins-
tance internationale a le faire. 
Le present rapport a pour but de faire connai-
tre dans quelle mesure les parlements nationaux 
de ses sept Etats ont pris a creur de discuter les 
recommandations qui leur ont ete transmises. Il 
rappelle que les recommandations ont fait l'ob-
jet d'une transmission personnelle de la part du 
President de l'Assemblee aux Presidents des dif-
ferentes Chambres de nos parlements. Un tableau 
fait etat des reponses qui ont ete adressees au 
President. Le rapport indique ensuite, pays par 
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pays, l'action entreprise comme suite aux recom-
mandations de l'Assemblee. 
Le Senat ainsi que la Chambre des Represen-
tants de Belgique ont examine de pres les ques-
tions relatives aux institutions europeennes et, 
notamment, a l'Union de l'Europe Occidentale. 
Aux Pays-Bas et en Italie, a l'occasion des 
budgets des Affaires etrangeres, les activites de 
l'Union de l'Europe Occidentale ont ete exa-
minees. 
Le Parlement allemand a eu connaissance des 
differents textes votes par l'Assemblee qui ont 
ete diffuses a tous les membres, mais qui n'ont 
pas fait l'objet de debats. 
Les parlements franc;ais et luxembourgeois 
n'ont pas eu !'occasion de discuter des questions 
relatives a !'Organisation. La periode electorale 
au Luxembourg ainsi que la mise en place des 
nouvelles institutions parlementaires franc;aises 
expliquent cette carence. 
Reponse des presidents des Assemblees parlementaires nationales 
Transmission Transmission Pays des Recommandations nos 28, 29, 30 de la Resolution no 13 
Belgique Communication a la Chambre -
des Representants 
France Transmission a la Commission des Transmission aux Commissions 
A:lfaires etrangeres du Senat. competentes de l'Assemblee Na-
tionale. 
Transmission a la Commission des 
Affaires etrangeres du Senat. 
Republique Federale Transmission aux membres du Transmission aux membres du 
d' Allemagne Bundestag. Bundestag. 
Italie Transmission et diffusion a la 
Commission des Affaires etran- -
geres de la Chambre des Deputes. 
Luxembourg - -
Pays-Bas - -
Royaume-Uni Transmission au Chief Whip. Transmission a I' attention des 




Action taken in National Parliaments on 
Recommendations adopted by the Assembly 
during the Second Part 
of the Fourth Ordinary Session 
BELGIUM 
Extract from the speech by Mr. Van Oauwelaert 
in the Chamber of Representatives (Sitting of 
19th May, 1959) 
Attempts are now being made to achieve the 
rationalisation of European institutions. I hope 
these efforts will meet with success. 
However, I am not in complete agreement with 
the way the Minister dealt with the question of 
co-operation between the Council of Europe and 
Western European Union. When he was in 
Strasbourg, the Minister stated that the Com-
mittee of Ministers had decided to transfer the 
cultural and social activities of W.E.U. to the 
Council of Europe, the latter being considered 
to be fully competent in these questions. 
In my opinion, the Ministers overstepped their 
powers to some extent, because according to the 
statute of W.E.U., the activities in question are 
the concern of its Consultative Assembly. 
A few years ago, the Bureaux of the two As-
semblies reached agreement to avoid any over-
lapping. I hope a final solution will be found to 
this question. In this respect it should not be 
forgotten that some of the countries of the 
Council of Europe have reached such an ad-
vanced stage in the cultural field that they can 
conclude agreements with each other, particular-
ly concerning the equivalence of diplomas, 
whereas certain other countries have not yet 
made sufficient progress. 
Whilst not being in complete agreement with 
the decision of the Council of Ministers, I am 
steadfastly opposed to the suppression of West-
ern European Union. One of the aims of this 
union is to ensure the presence of British armies 
in Europe. Further, under the Treaty, Germany 
may organise its own defence. This European 
Union is necessary if the countries of Europe 
are to seek standardisation within the framework 
of N.A.T.O. and promote the defence of Western 
Europe. 
These activities would certainly be affected if 
W.E.U. were suppressed. 
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Extract from the speech by Mr. Van Glabbeke 
To conclude, I should like to say a few words 
about the rationalisation of European institu-
tions. Mr. Dehousse explained the principles of 
this rationalisation in the Senate. Everyone 
agrees that W.E.U., as an institution, should dis-
appear, but the political and military clauses of 
the Treaty must be maintained. 
Extract from the speech by Mr. Bohy 
(Sitting of 20th May, 1959) 
It appears to be your intention, Mr. Minister, 
to reduce the powers of W.E.U. in the cultural 
and social fields. I am strongly opposed to this. 
First, from a practical viewpoint. The Cultu-
ral and Social Committee of the Council of Eu-
rope has certainly done some valuable work, but 
W.E.U. has gone much further - in the field 
of the equivalence of diplomas, for instance. 
It is far easier to achieve equivalence between 
universities in Belgium and in neighbouring 
countries than between Oxford and Ankara. 
Nor should it be forgotten that W.E.U. is an 
essential link between Germany and European 
defence, and will be as long as a solution to the 
problem of divided Germany has not been found. 
The competence of W.E.U. has moreover been 
ratified by the parliaments. No one can call this 
in question. 
Extract from the speech by Mr. Wigny, Minister 
for Foreign Affairs 
I shall reply to the remarks which were made 
following my speech of a few moments ago. 
Mr. Bohy and Mr. Dreze again mentioned the 
rationalisation of European institutions. They 
said that rationalisation did not have the right to 
deprive an institution of powers conferred upon 
it by treaty. 
I repeat that the solution I have in mind is to 
share out the tasks between the institutions with-
out depriving them of any particular compe-
tence. For instance, I think the delegations of 
each institution might meet quarterly in order to 
draw up their agendas. In this way, they would 
at least avoid meeting at the same time. 
Suite donnee dans les parlements nationaux aux 
recommandations adoptees par l' Assemblee 
pendant la deuxteme partte 
de la Quatrieme session ordinaire 
BELGIQUE 
Extrait de l'interventio11, de M. Van Cauwelaert 
a la Chambre des Representants 
(Seance du 19 mai 1959} 
On s 'efforce actuellement d'aboutir a la ra-
tionalisation des institutions europeennes. J'es-
pere que ces efforts seront couronnes de succes. 
Je ne puis cependant me rallier entierement a 
la f~on dont le ministre a traite de la question 
de la cooperation entre le Conseil de !'Europe 
et l'Union de l'Europe Occidentale. Le ministre 
a annonce a Strasbourg que le Comite des Minis-
tres avait decide de retirer a l'U.E.O. les pro-
blemes sociaux et culturels et de considerer 
ceux-ci comme de la competence exclusive du 
Conseil de l'Europe. 
J'estime que les Ministres sont sortis quelque 
peu de leurs attributions, car le statut de l'U.E.O. 
prevoit que les problemes en question sont du 
ressort de son assemblee consultative. 
Il y a quelques annees deja, les bureaux des 
deux assemblees s'etaient mis d'accord pour evi-
ter tout double emploi. J'espere qu'une solution 
definitive sera donnee a cette question. Il ne faut 
pas perdre de vue a cet egard que certains pays 
du Conseil de l'Europe ont atteint un stade 
culture! tres avance et qu'ils peuvent conclure 
entre eux des accords, notamment en matiere 
d'equivalence de diplomes, pour lesquels certains 
autres pays n'ont pas la maturite requise. 
Si je ne suis pas entierement d 'accord sur la 
decision du Conseil des Ministres, je suis reso-
lument adversaire de la suppression de l'Union 
de l'Europe Occidentale. L'un des objectifs de 
cette Union est la presence permanente des ar-
mees britanniques en Europe. Le traite permet, 
d'autre part, a l'Allemagne d'organiser sa pro-
pre defense. L'Union de !'Europe Occidentale est 
necessaire si l'on veut permettre aux pays euro-
peens de rechercher une certaine standardisation 
dans le cadre de l'O.T.A.N. et de promouvoir la 
defense de l'Europe occidentale. 
La suppression de l'U.E.O. mettrait en cause 
tous leurs efforts. 
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Extrait de l'intervention de M. Van Glabbeke 
Quelques mots enfin de la rationalisation des 
institutions europeennes. Les principes de celle-ci 
ont ete definis au Senat par M. Dehousse. Tout 
le monde reconnait que l'U.E.O. devrait dispa-
raitre en tant qu'institution, mais les clauses mi-
litaires et politiques du traite doivent etre main-
tenues. 
Extrait de l'i11,tervention de M. Bohy 
(Seance du 20 mai 1959} 
Vous auriez 1 'intention, Monsieur le Ministre, 
de reduire les pouvoirs de l'U.E.O., dans les do-
maines culturel et social. J e proteste avec ener-
gie. Tout d'abord du point de vue pratique. 
Certes, la Commission culturelle et sociale du 
Conseil de l'Europe a fait du travail interessant. 
Mais 1 'U.E.O. a une avance appreciable sur elle, 
par exemple en ce qui concerne !'equivalence des 
diplomes. 
Il est plus facile d'etablir une equivalence 
entre le regime universitaire belge et celui des 
pays voisins qu'entre celui d'Oxford et celui 
d'Ankara. 
N'oublions pas non plus que l'U.E.O. est un 
chainon indispensable au rattachement de l'Alle-
magne a la defense de !'Europe, aussi longtemps 
que la question des deux Allemagnes ne sera pas 
resolue. 
La competence de l'U.E.O. a d'ailleurs ete ra-
tifiee par les parlements. Il n'appartient a per-
sonne de la remettre en cause. 
Extrait de l'i11,tervention de M. Wigny, 
Ministre des Affaires etrangeres 
Je repondrai aux observations qui m'ont ete 
faites apres mon intervention de tout a l'heure. 
M. Bohy et M. Dreze ont reparle de la ratio-
nalisation des institutions europeennes. Ils ont 
dit que cette rationalisation ne pouvait indument 
depouiller une institution des competences que 
lui a donnees un traite. 
Je repete que la solution que je preconise 
consiste a repartir les taches entre les institutions 
sans les depouiller de leurs competences parti-
culieres. J'imagine par exemple que des delega-
tions de chaque institution pourraient se reunir 
une fois par trimestre pour fixer !'agenda de 
leurs travaux, ne fut-ce que pour eviter de sieger 
simultanement. 
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It is all a question of good will. If W.E.U. does 
not think that cultural and social questions are 
being given sufficient consideration by the Fif-
teen, it can take back those questions which are 
not being attended to. 
FRANCE 
The texts adopted by the Assembly and trans-
mitted to the French Parliament have been re-
ferred to the Committees concerned. 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Bundestag 
The President of the Bundestag has trans-
mitted Resolution No. 13 on the situation in 
Berlin to the Committees concerned. 
Further, the President of the Bundestag has 
circulated Recommendations Nos. 28, 29 and 30, 
together with the letter of transmission from Pre-
sident Hutchison. 
ITALY 
The texts adopted by the Assembly and trans-
mitted to the Italian Parliament were considered 
by the Foreign Affairs Committee at the same 
time as the report on the Foreign Affairs bud-
get. This report has not yet been received by the 
Office of the Clerk. 
LUXEl\ffiOURG 
No reply has been received by the Office of the 
Clerk. 
NETHERLANDS 
Statements of the Netherlands Government 
concerning defence questions 
The decisions taken at the Conference of Heads 
of Government were confirmed at the meeting 
of NATO Defence Ministers held in Paris in 
April 1958. On this occasion the Defence 
Ministers were able to take cognizance of the 
results of the consultations which had been 
held in the meantime on this question between 
the member countries of Western European 
Union and the proposals submitted by the 
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Assembly of this Organisation. In the light 
of the above, the Defence Ministers decided that 
the implementation of plans, drawn up by sepa-
rate groups of NATO countries, such as the 
WEU countries for instance, would be pun ued 
within the framework of N.A.T.O. 
The Government of the United States has made 
known its intention to afford both financial and 
technical assistance for such plans. Such assist-
ance however, will only be granted through the 
NATO Secretariat General, i.e. the Government 
of the United States will only recognise the plans 
recommended by this Secretariat. 
Since then, many plans have been the subject of 
consultation and working groups have already 
been set up to study some of them. Particular 
attention has been paid to rockets, but consulta-
tions are not confined to these missiles alone. 
UNITED KINGDOM 
On 25th and 26th February, a debate on de-
fence was held in the House of Commons. In the 
course of the debates, several members of the 
Assembly including Sir James Hutchison, Mr. 
Fred Mulley, Mr. Tom Steele, Admiral Hughes 
Hallett and Commander Maitland took the floor. 
In their speeches, they referred to the recom-
mendations adopted by the Assembly of Western 
European Union and specially Recommendations 
Nos. 28, 29 and 30. 
Their contribution to the debates was of the 
greatest importance. 
Conclusions 
It appears from this document that no action 
has been undertaken in national parliaments 
which might encourage Governments to accept 
the recommendations adopted by the Assembly. 
Last year agreement was reached on the prin-
ciples governing the action our colleagues should 
take in their respective Parliaments. In spite of 
this preparatory work, achievements are still 
negligible. A point is being reached where the 
mere opening of a debate, which makes no real 
contribution to the action of the Assembly, is 
welcomed as a great achievement. 
C'est une question de bonne volonte. Si 
l'U.E.O estime que les affaires culturelles et so-
ciales ne sont pas bien traitees par les Quinze, 
elle peut reprendre ce dont ceux-ci ne s'occupent 
pas. 
FRANCE 
Les textes adoptes par l'Assemblee, transmis 
au parlement, ont ete renvoyes aux commissions 
competentes. 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 
Bundestag 
Le President du Bundestag a fait parvenir 
aux commissions competentes la Resolution no 13 
sur la situation a Berlin. 
D 'autre part, le President du Bundestag a fait 
distribuer les Recommandations n°8 28, 29 et 30 
avec la lettre du President Hutchison qui trans-
mettait ces recommandations. 
ITALIE 
Les textes adoptes par l'Assemblee, transmis 
au parlement italien, ont fait l'objet d'examens 
par la Commission des Affaires etrangeres a 
!'occasion du rapport sur le budget des Affaires 
etrangeres. Ce rapport n'est pas encore parvenu 
au Greffe. 
LUXEMBOURG 
Aucune reponse n'est parvenue au Greffe. 
PAYS-BAS 
Declarations du gouvernement neerlandais 
concernant les questions de defense 
Les decisions prises lors de la Conference des 
chefs de gouvernement ont ete confirmees au 
cours de la reunion des ministres de la defense 
des pays de l'O.T.A.N. tenue a Paris en avril 
1958. A cette occasion, les ministres de la defense 
ont pu prendre connaissance des resultats des 
consultations qui, dans l 'intervalle, avaient eu 
lieu sur cette question entre les pays membres 
de l'Union de l'Europe Occidentale et des propo-
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sitions presentees par l'Assemblee de cette orga-
nisation. Sur cette base, les ministres de la de-
fense ont decide que !'application des plans, ela-
bores par des groupes separes de pays de 
l'O.T.A.N. ; tels que, par exemple, le groupe des 
pays de l'U.E.O., serait poursuivie dans le cadre 
de l'O.T.A.N. 
Le gouvernement des Etats-Unis a fait savoir 
que ces plans recevraient un appui a la fois 
financier et technique ; mais cet appui ne sera 
accorde que par l'intermediaire du Secretariat 
general de l'O.T.A.N., c'est-a-dire que le gouver-
nement des Etats-Unis ne retiendra que les plans 
recommandes par ce Secretariat. 
Depuis lors des consultations ont eu lieu sur 
un grand nombre de projets et des groupes de 
travail ont deja ete formes pour certains d'entre 
eux. Les fusees ont ete l'objet d'une attention 
particuliere, mais les consultations ne sont pas 
limitees a ces engins. 
ROYAUME-UNI 
La Chambre des Communes a consacre deux 
journees, le 25 et le 26 fevrier, au debat de la 
defense. Au cours des discussions qui ont eu lieu, 
plusieurs membres de l'Assemblee, notamment 
Sir James Hutchison, M. Fred Mulley, M. Tom 
Steele, l'amiral Hughes Hallett et le Commander 
Maitland ont pris la parole. Ils ont fait reference 
aux recommandations votees par l'Assemblee de 
l'Union de l'Europe Occidentale et notamment 
aux Recommandations no• 28, 29 et 30. 
La contribution de ces parlementaires au debat 
de defense de la Chambre des Communes a ete 
tres importante. 
Conclusions 
Il ressort de la lecture du document qui vous 
est presente que l'action entreprise dans les par-
lements nationaux pour faire en sorte que les 
gouvernements acceptent les recommandations 
adoptees par l'Assemblee a ete inexistante. L'an 
passe avaient ete decides les principes qui doi-
vent orienter l'action de nos collegues dans leurs 
parlements respectifs. Malgre ce travail prepa-
ratoire, la realisation demeure tout a fait insuf-
fisante. On en arrive a saluer comme un grand 
succes l'ouverture d'un debat qui n'apporte pas 
une aide concrete a I' action de l 'Assemblee. 
DOOUIIENT 131 
For this reason, your Rapporteur suggests that 
you transmit, as on previous occasions, a selection 
of recommendations and texts adopted by the 
Assembly to the different national parliaments 
so that their members are informed of our activ-
ities, but urges that greater efforts be made 
by national delegates to bring to the attention of 
parliaments the decisions of the Assembly. Your 
Rapporteur also believes that the Office of the 
Clerk should make its services available to na-
tional delegations to assist them in this effort. 
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It would be particularly important for a report 
to be drawn up after the Session within the com-
petent parliamentary Committees, where these 
committees exist, requesting that a public debate 
be organised on the decisions emanating from 
the Session of the Assembly of Western Euro-
pean Union. 
C'est pourquoi votre rapporteur vous suggere 
de transmettre, comme par le passe, une selec-
tion des recommandations et des textes votes par 
l'Assemblee aux differents parlements nationaux 
pour informer les membres de nos travaux, mais 
d'insister pour que de plus grands efforts soient 
faits. Votre rapporteur estime egalement que le 
Greffe devrait se mettre a la disposition des de-




Il serait specialement important qu'un rapport 
soit fait apres la session dans les commissions 
competentes des Parlements ou ces commissions 
existent, en demandant a la Commission d'or-
ganiser un debat en seance publique sur les de-
cisions issues de la session de l'Assemblee de 
l'Union de l 'Europe Occidentale. 
Document 132 15th June, 1959 
Examination of Credentials 
REPORT 1 
submitted on behalf of the Credentials Committee 8 
by the Marquess of Lothian 
In conformity with Rule 6 of the Rules of 
Procedure, the Credentials Committee met to 
examine the documents supplied by the Italian 
Government designating new Representatives or 
Substitutes to the Assembly. 
The Committee has examined the certified list 
of Representatives and Substitutes designated by 
the Senate of the Italian Republic following the 
senatorial elections. 
There having been no contestations, the Com-
mittee proposed that the Assembly ratify the 
credentials of the Representatives and Substi-
tutes of the Italian Republic as follows: 
Representatives: MM. A.zara, Cadorna, Ce-
rulli Irelli, Dardanelli, 
J annuzzi, Massimo 
I. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Marcheae Lucifero 
d'Aprigliano (Chainnan), Mrs. Hubert, Marq'UI!BB of 





MM. Angelini, Cingolani, 
Molinari, Mott, Picar-
di, Salari, Sibille, Val-
lauri, Valmarana. 
Three seats of Representatives remain to be 
filled, two reserved for Italy and one for France. 
However, with reference to paragraph 2 of 
Rule 6 of the Rules of Procedure, your Commit-
tee recalls that if the Assembly adopts its con-
clusions, the ratification of credentials it pro-
poses shall only be effective subject to conform-
ity with the ratification to be made later by the 
Consultative Assembly of the Council of Europe. 
N. B. The namu of RepruentatitJu who took part in 
the tJOte are printed in italics. 
Document 132 15 juin 1959 
Verification de pouvoirs 
RAPPORT 1 
presente au nom de la Commission de Verification des Pouvoirs 11 
par le Marquess of Lothian 
La Commission de Verification des Pouvoirs 
s'est reunie pour examiner conformement a l'ar-
ticle 6 du Reglement les documents fournis par 
le Gouvernement italien et portant designation 
de nouveaux Representants ou Suppleants a l'As-
semblee. 
Elle a pris connaissance de la liste certifiee des 
Representants et Suppleants designes a la suite 
d'elections senatoriales par le Senat de la Repu-
blique italienne. 
Aucune objection n'ayant ete presentee, votre 
Commission vous propose de ratifier les pouvoirs 
des Representants et Suppleants de la Repu-
blique italienne dont les noms suivent : 
Representants : MM. Azara, Cadorna, Cerulli 
Irelli, Dardanelli, Jan-
nuzzi, Massimo Lancel-
1. Adopte par la Commission a l'una.nimite. 
2. Membrea de la Commission: Marcheae Lucijero 
d'Aprigliano (president), Mme Hubert, Marqueas of 
Lothian, MM. Motz, Meyer. 
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Suppliants : 
lotti, Piccioni, Ponti, 
Santero. 
MM. Angelini, Cingolani, Mo-
linari, Mott, Picardi, Sa-
lari, Sibille, Vallauri, 
Valmarana. 
Trois sieges de Representants ne sont pas pour-
vus : 2 sieges reserves a l'ltalie, 1 siege reserve 
a la France. 
Toutefois, votre Commission, se referant au pa-
ragraphe 2 de l'article 6 du Reglement, rappelle 
que la ratification des pouvoirs proposes, si l'As-
semblee adopte ses conclusions, n'est faite que 
sous reserve de conformite avec la verification 
qui sera ulterieurement faite par l 'Assemblee 
Consultative du Conseil de !'Europe. 
N. B. Lea noms dea Representants ayant pris part au 
vote sont imprimes en italique. 
Document 133 
Co-ordination of the activities of European organisations 
in the cultural and social field 
MOTION FOR AN ORDER 
tabled by Mr. Van Remoortel and several of his colleagues 
15th June, 1959 
The Assembly, 
Recalling the provisions of the Preamble and of Article III of the Brussels Treaty ; 
Considering that it would be desirable to co-ordinate the activities of European organisations 
in the cultural and social field ; 
- Instructs its Presidential Committee to appoint five members of the Assembly who will be 
charged with seeking, in liaison with the Consultative Assembly of the Council of Europe, the Euro-
pean Parliamentary Assembly and the Interparliamentary Consultative Committee of Benelux, the 
bases for a private arrangement whereby, through improved co-ordination, all overlapping of activities 
and duplication of work might be avoided in the study of cultural and social questions ; 
- Invites its Presidential Committee to submit to it a report, as soon as possible, giving 
the results of this mission. 
Signed: MM. Van Remoortel, Erler, Boky, Steele, Randall, Matteotti, 
M outet, W ilwertz. 
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Document 133 15 juin 1959 
Coordination de l'activit~ des organisations europ~ennes 
dans le domaine culturel et social 
PROPOSITION DE DIRECTIVE 
presentee par M. Van Remoortel et plusieurs de ses collegues 
L' Assemblee, 
Rappelant les dispositions du preambule et de l'article Ill du Traite de Bruxelles; 
Considerant qu'il serait souhaitable de coordonner dans le domaine cultural et social l'activite 
des organisations europeennes ; 
- Charge son Comite des Presidents de designer cinq membres de 1' Assemblee qui seront 
mandates pour rechercher avec 1' Assemblee Consultative du Conseil de l'Europe, I' Assemblee Parle-
mentaire Europeenne et le Comit6 Consultatif Interparlementaire de Benelux, les bases d'un arrangement 
amiable permettant, grace a une meilleure coordination, d'eviter tous chevauchements d'activit6 et 
tous doubles emplois dans l'etude des questions culturelles et sociales ; 
- Invite son Comite des Presidents a lui presenter dans les meilleurs delais un rapport sur 
les resultats de cette mission. 
20 
Signe: MM. Van Remoortel, Erler, Bohy, Steele, Randall, Matteotti, 
Moutet, Wilwertz. 
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Document 134 16th June, 1959 
MOTION TO APPROVE THE FINAL ACCOUNTS OF THE ASSEMBLY 
FOR THE FINANCIAL YEAR 1958 
The Assembly, 
tabled by Mr. Edwards, 
Chairman of the Committee 
on Budgetary Affairs and Administration 
Having examined the final accounts of the Assembly for the financial year 1958, together 
with the Auditor's Report, in accordance with Article 16 of the Financial Regulations, 
Approves the accounts as submitted and discharges the President of the Assembly of his 
financial responsibility. 
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Document 134 16 juin 1959 
MOTION D'APPROBATION DES COMPTES D£FINITIFS DE L'ASSEMBL£E 
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1958 
L' Assemblee, 
presentee par M. Edwards, 
President de la Commission 
des Alfaires budgetaires et de l' Administration 
Ayant examine les comptes definitifs de l'Assemblee pour l'exercice financier 1958, ainsi que 
le rapport du Commissaire aux comptes, conformement a !'article 16 du Reglement financier, 
Approuve les comptes ainsi presentes et donne au President de 1' Assemblee quitus de sa 
gestion. 
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Document 135 16th June, 1959 
The position of staff of W.E.U. in the event of posts being suppressed 
MOTION FOR AN ORDER 
tabled by Mr. Kirk 
The Assembly, 
Instructs its Committee on Budgetary Affairs and Administration to follow with the closest 
attention the question o! measures to protect the interests of Western European Union staff in the 
event of posts being suppressed, and to report back to the Assembly. 
Signed: P. Kirk. 
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Document 135 16 · juin 1959 
Situation du personnel de l'U.E.O. en cas de suppression de postes 
PROPOSITION DE DIRECTIVE 
presentee par M. Kirk 
L' Assemblee, 
Charge sa Commission des Affaires budgetaires et de !'Administration de suivre avec la plus 
grande attention la question des mesures de sauvegarde des inten~ts du personnel de l'Union de 
l'Europe Occidentale, en cas de suppression de postes et de faire rapport a l'Assemblee. 
Signe: P. Kirk. 
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Document 136 17th June, 1959 
Amendment of Rule 89 of the Rules of Procedure of the Assembly of W.E. U. 
MOTION FOR A RESOLUTION 
tabled by Mr. Kiihn and several of his colleagues 
The Assembly, 
Resolves that Rule 39 of the Rules of Procedure be amended as follows : 
1. At the end of paragraph l, add a new sub-paragraph: 
(v) Committee for Liaison with National Parliaments. 
2. At the end of paragraph 2, add a new sub-paragraph : 
The fifth of the permanent committees shall be composed of thirteen members divided as 
follows: Belgium (2); Franoe (2); Federal Republic of Germany (2); Italy (2); Luxembourg (l); 
Netherlands (2) ; United Kingdom (2). 
Signed: MM. Kuhn, de la ValUe Poussin, Schuijt, Sibille, Dreze, Bauer, 
Altmaier, Wilwertz, Blachstein, Linden. 
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Document 136 
Modification de l'article 39 du Reglement de l'Assemblee de l'U.E.O. 
PROPOSITION DE R£SOLUTION 
presentee par M. Kiihn et plusieurs de ses collegues 
L' Assemblee, 
Decide de modifier comme suit !'article 39 de son R6glement: 
1. Il est ajoute au paragraphe 1 le nouvel alinea suivant : 
(v) Commission chargee des liaisons avec les parlements nationaux. 
2. Il est ajoute au paragraphe 2 le nouvel alinea suivant : 
17 juin 1959 
La cinqui6me des commissions permanentes sera composee de 13 membres repartis comme suit: 
Belgique (2); France (2); Republique Federale d'Allemagne (2); Italie (2); Luxembourg (1); Pays-
Bas (2) ; Royaume-Uni (2). 
Signe: MM. Kuhn, de la ValUe Poussin, Schuijt, Sibille, Dreze, Bauer, 
Altmaier, Wilwertz, Blachstein, Linden. 
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Document 137 17th June, 1959 
The engagement in the armed forces of a member State of W .E. U. of nationals 
of other member States 
MOTION FOR A RECOMMENDATION 
tabled by Mr. Kiihn and several of his colleagues 
The Assembly, 
Desirous to promote friendship and collaboration between the signatory States of the Brussels 
Treaty; 
Considering the obligations undertaken by the member States of W.E.U. to ensure their col-
lective self-defence by affording assistance to each other ; 
Convinced that such assistance is essential if the governments are to make their full contri-
bution to collective defence, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
To take the necessary steps for ensuring that the governments of member States of W.E.U. 
enlist in their national or specialised armed forces, nationals of other member States only with the 
agreement of the government of the countries concerned. 
Signed: MM. Kuhn, PaUl, Renger, Meyer, Jacobs, Corterier, Wienand, 
Bauer, Blachstein, Harm, Eiler, Vos, Molter, Matteotti, Mme 
Hubert. 
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Document 137 17 juin 1959 
Engagement dans les forces armees d'un des Etats membres de ressortissants 
d'autres Etats de l'U.E.O. 
PROPOSITION DE RECOMMANDATION 
presentee par M. Kiihn et plusieurs de ses collegues 
L'Assemblee, 
Desireuse de promouvoir l'amitie et la collaboration entre les Etats signataires du Traite de 
Bruxelles; 
Considerant les engagements pris par les pays membres de l'U.E.O. pour assurer eux-memes 
leur defense collective en se pretant mutuellement assistance ; 
Convaincue de la necessite d'une telle assistance pour que les gouvernements puissant pleine-
ment contribuer a la defense collective, 
REcoMMANDE Au CoNSEIL 
De prendre les mesures necessaires pour faire en sorte que les gouvernements des pays membres 
de l'U.E.O. n'engagent dans leurs forces armees nationales ou speciales de ressortissants des autres 
pays membres qu'avec l'accord des gouvernements des pays interesses. 
Signe: MM. Kiihn, Paul, Renger, Meyer, Jacobs, Oorterier, Wienand, 
Bauer, Blachstein, Harm, Erler, Vos, Molter, Matteotti, Mme 
Hubert. 
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Document 138 18th June, 1959 
Rationalisation of European institutions other than those of the Six 1 
DRAFT ORDER 2 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 3 
by Mr. Kirk, Rapporteur 
The Assembly, 
Taking note of the proposals of the Belgian 
Government and the action taken by the Min-
isters thereon, in particular with regard to the 
proposed transfer of social and cultural matters 
to the Council of Europe; 
Regretting the lack of information available 
from the Council which makes it impossible for 
the Assembly to take any final position on these 
proposals; 
1. See Document 130, Appendix 2. 
2. Adopted unanimously by the Committee. 
3. Members of the Committee: Mr. Patijn (Chairman); 
MM. Junot (Substitute : P(Umlin), Kopf (Vice-Chairmen) ; 
MM. Abdesselam, Alric, Bettiol, Dehousse, Delargy (Sub-
stitute: Mrs. Cullen), Dame Florence Horsbrugh, MM. Kirk, 
Kliesing (Substitute: Mme Maxsein), MM. Kiihn, Massimo 
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ReserYing all the rights of the Assembly in 
this regard, 
INSTRUCTS THE GENERAL AFFAIRS CQ)Il\IITTEE 
1. To enter into discussion with the Council of 
Ministers with a view to obtaining all the neces-
sary information; 
2. To report fully the results of such consult-
ations to the Assembly at the Second Part of the 
Fifth Ordinary Session. 
Lancellotti, Mathew, Meyer, Michaud, Montini, Motz 
(Substitute: Dr6ze), Sir Hendrie Oakshott (Substitute: 
Lord Lothian), MM. Piccioni, Ponti (Substitute: Sibille), 
Schmal, Slater, Sourbet, Struye, Wilwertz, Zimmer. 
N.B. The names of Representatives who took part in the 
vote are printed in italics. 
Document 138 18 juin 1959 
Rationalisation des institutions europeennes autres que celles des Six 1 
PRO JET DE DIRECTIVE 2 
soumis au nom de la Commission des Affaires Generales 3 
par M. Kirk, rapporteur 
L 'Assemblee, 
Prenant note des propositions du gouverne-
ment belge et de l'action entreprise par les Minis-
tres a ce sujet, en particulier en ce qui concerne 
le transfert propose des questions sociales et 
culturelles au Conseil de l'Europe ; 
Regrettant le manque d'information disponible 
en provenance du Conseil qui rend impossible a 
l'Assemblee d'adopter une quelconque position 
definitive sur ces propositions ; 
1. Voir Document 130, Annexe 2. 
2. Adopte par la Commission a l'unanimite. 
3. Membres de la Commission: M. Patifn (president); 
MM. Junot (suppleant: Ptf;imlin), Kopf (vice-presidents); 
MM. Abdesselam, Alric, Bettiol, Dehousse, Delargy (sup-
pleant : Mrs. Oullen), Dame Florence Horsbrugh, MM. Kirk, 
Kliesing (suppleant : Mme Maxsein), MM. Kiihn, Massimo 
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Reservant tous les droits de l'Assemblee en 
cette matiere, 
CHARGE SA COMMISSION DES AFF'AIRES GENERALES 
1. D'engager des discussions avec le Conseil des 
Ministres afin d'obtenir toutes informations ne-
cessaires; 
2. De faire rapport de fa~on complete sur les 
resultats de telles consultations a l'Assemblee, a 
la seconde partie de sa Cinquieme session ordi-
naire. 
Lancellotti, Mathew, Meyer, Michaud, Montini, Motz 
(suppleant : Dr6ze), Sir Hendrie Oakshott (suppleant : 
Lord Lothian), MM. Piccioni, Ponti (suppleant: Sibille, 
Schmal, Slater, Sourbet, Struye, Wilwertz, Zimmer. 
N.B. Lea noms des Representants ayant pris part au 
vote sont imprimes en italiques. 
Document 139 18th June, 1959 
The definition of a joint policy for defence against the multiple forms 
of subversive warfare 
MOTION FOR A RESOLUTION 
tabled by Mr. Fens and several of his colleagues 
The Assembly, 
Considering the strategio evolution whioh tends to oreate new forms of warfare in whioh 
neither nuolear nor oonventional weapons oan be used ; 
Believing that European seourity is threatened by the absenoe of an adequate defenoe system, 
EXPRESSES THE WISH 
That the member States of Western European Union defino a joint polioy for defenoe against 
the multiple forms of subversive warfare. 
Signed: M M. Fens, Cerulli lrelli, Bourgoin, Gerns, Guitton, Heye, 




Elaboration d 'une politique commune de defense 
contre les multiples formes d'une guerre subversive 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
presentee par M. Pens et plusieurs de ses collegues 
18 juin 1959 
Considerant !'evolution strategique qui tend a creer des formes de guerre nouvelles pour les-
quelles ni les armes nucleaires ni les armes conventionnelles ne sont utilisables ; 
Estimant que la securite europeenne est menacee par !'absence d'un dispositif de defense 
adequat, 
EXPRIME LE V<EU 
Que les Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale elaborent une politique commune de 
defense contre les multiples formes d'une guerre subversive. 
Signe: MM. Fens, Oerulli lrelli, Bourgoin, Gerns, Guitton, Heye 
Kliesing, Kershaw, Margue, Pisani. 
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Document 140 18th June, 1959 
Rationalisation of European institutions other than those of the Six 1 
DRAFT RESOLUTION 2 
on the participation of observers in certain meetings 
of the Committee on Defence Questions and Armaments 
submitted by the General Affairs Committee 3 
The Assembly, 
Considering the interests of member States of 
N.A.T.O. which are not members of W.E.U., 
DECIDES 
1. That the Committee on Defence Questions 
and Armaments may invite observers to attend 
1. Cf. Recommendations No. 17 (1957); No. 20 (1957); 
No. 24 (1958); and Documents 41 (1957) and 102 (1958). 
2. Adopted unanimously by the Committee. 
3. Members of the Committee: Mr. Patijn (Chairman) ; 
MM. Junot (Substitute : PflimZin), Kopf (Vice-Chairmen) ; 
MM. Abdesselam, Alric, Bettiol, Dehousse, Delargy (Sub· 
stitute :Mrs. Oullen), Dame Florence Horsbrugh, MM. Kirk, 
162 
its meetings from member States of N.A.T.O. 
which are not members of W.E.U.; 
2. That such observers shall have the right to 
speak. 
Kliesing (Substitute: Mme M=aein), MM. Kiilm, Massimo 
Lancellotti, Mathew, Meyer, Michaud, Montini, Motz 
(Substitute: Dreze), Sir Hendrie Oakshott (Substitute: 
Lord Lothian), MM. Piccioni, Ponti (Substitute: Sibille), 
Schmal, Slater, Sourbet, Struye, Wilwertz, Zimmer. 
N.B. The names of Representatives who took part in the 
vote are printed in italics. 
Document 140 18 juin 1959 
Rationalisation des institutions europeennes autres que celles des Six 1 
PRO)ET DE R£SOLUTION 2 
sur la participation d'observateurs d certaines reunions 
de la Commission des Questions de Defense et des Armements 
presente par la Commission des Affaires Generales 3 
L' Assemblee, 
Considerant les interets des Etats membres de 
l'O.T.A.N. qui ne sont pas membres de l'U.E.O., 
DECIDE 
1. Que la Commission des Questions de Defense 
et des Armements peut inviter a assister a ses 
l. Cf. Recommandations n• 17 (1957) ; n° 20 (1957) ; 
n° 24 (1958); et Documents 41 (1957) et 102 (1958). 
2. Adopte par la Commission a l'unanimite. 
3. Membru de la Oommiasion: M. Patijn (president); 
MM. Junot (suppleant: Pflimlin), Kopf (vice-presidents); 
MM. Abdesselam, Alric, Bettiol, Dehousse, Delargy (sup-
pleant: Mrs. 01~llen), Dame Florence Horsbrugh, MM. Kirk, 
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reunions des observateurs des Etats membres de 
l'O.T.A.N. qui ne sont pas membres de l'U.E.O.; 
2. Que ces ohservateurs auront le droit de pren-
dre la parole. 
Kliesing (suppleant: Mme Maxsein), MM. Kiihn, Massimo 
Lancellotti, Mathew, Meyer, Michaud, Montini, Motz 
(suppleant: Dreze), Sir Hendrie Oakshott (suppleant: 
Lord Lothian), MM. Piccioni, Ponti (suppleant : Sibille), 
Schmal, Slater, Sourbet, Struye, Wilwertz, Zimmer. 
N.B. Les noms des Representants ayant pria part au 
vote sont imprimea en italiquea. 
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